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MOIS VINCENTIEN
AOUT 1993

NOUVELLE EVANGELISATION

Mardi 3:
Matin : Les dcfis de noire temps et la Nouvelle Evangelisation (Pere R. Facelina, Paris)
Messe : en grand groupe (P. de Mendoza, a la Maison-Mere
C.M.).
Apres-midi: L'utilisation de 1'edition informatique des oeuvres
de Saint Vincent et Sainte Louise (P. Claude Lautissier, Paris).
Mercredi 4:
Matin : "Evangelizare pauperibus misit me", eclairage de
l'Ecriture (P. Ignacio de Mendoza, Vicaire General, Rome):
Messe : en grand groupe (P. John Rybolt, a la Maison-Mere
C.M.).
Apres -midi: 8change par groupes linguistiques, sur le ministers dc chacun.
Veillce: visits do Paris en "bateau-mouchc".
Jeudi 5:
Matin : "Evangelizare pauperibus misit me" dans 1'experience
de St. Vincent (P. Jean-Pierre Renouard, le Berceau).
Messe : par groupes linguistiques.
Apres-midi: Table ronde sur la mission "ad genies": les PP.
L. Agus Sudaryanto (Indonesia), Vincent Tsangandahy (Madagascar) et Marc Thieffry (Cameroun).
Vendredi 6:
Matin : L'evangelisation des pauvres: des evolutions dans l'histoire do la C.M. (P. Luigi Mezzadri, Piacenza, Italic)
Messe : par grouper linguistiques.
Apres -midi: Visite de Versailles, lieu vincentien (P. Luigi
Mezzadri).
Samedi 7:
Matin : La Nouvelle Evangelisation a la Iumiere du Magistere
(P.A. van den Berg, Belem, Brasil) (+ unc evaluation)
Messe : en grand groupe, a la rue du Bac (P. Planchot,
Recteur).
Apres- midi : libre.
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11OMMES NOUVEAUX
Lundi 9:
Malin : St. Vincent et nous a la suite du Christ Evangelisatcur (P. Bernard Koch, Paris).
Messe : par groupes linguistiques.
Apres -midi: Table ronde sur I'Eglise et la C.M. dans les pays
communistes ou ex-communistes (Les PP. Florian Kapusciak,
Pologne, et H.V. Porra, Cuba. + L'Eglise et la C.M. en terre
d'Islam (P. Moussali, Alger).
Mardi 10:
Malin : L'acquisition de la perfection et la Mission (P. Hernando Escobar, Bogota, Colombie).
Messe : par groupes Iinguistiques.
Apres-midi: Partage en equipes sur la vie spirituelle.
Mercredi 11:
Malin: Les versus du missionnaire (P. Luigi Nuovo, Genes,
Italic).
Messe : par groupes linguistiques.
Apres -midi: Visite des archives et des reliques de la C.M. et
des F.C. - Partage en equipes sur Ic theme du matin.
Jeudi 12:
Visite du Berccau et des environs.
Messe : en grand groupe (P. Jean-Pierre Renouard).
Vendredi 13:
Journee de recollection et de pelerinage (P. John Rybolt,
St. Louis, U.S.A.).
Messe : en grand groupe (P. John RN-bolt).
Samedi 14:
Fin de la Visite et retour sur Paris.
Messe : en grand groupe (P. Joseph Kapusciak, Cracovie).
Dimanche 15:
Messe : a la rue du Bac avec la Pere R. Maloney, a 7 h 30.
Lundi 16:
Malin: Notre Congregation: perspectives d'avenir (Pere
Robert Maloney, Superieur General).
Messe : en grand groupe, a la Maison-Mere C.M. (Pere
Maloney).
Apres-midi: Table ronde sur la mission populairc avec les
PP. 'I'codoro Justavino, Bruno Novitski ... .
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Mardi 17:
Matin : Les Viceux et la Mission (P. Lauwerier, Paris)
Messe : par groupes Iinguistiques.
Apres-midi: Partage en equipe sur les viceux
(+ une evaluation).
Mercredi 18:
Matin et apres -midi: Visite du Paris Vincentien (Sceur Marie
Genevieve Roux).
Messe : a 1'eglise de Clichy, a 17 h., par un participant.

COMMUNAL'TES RENOUVELEES
Jeudi 19:
Matin : La vie fraternelle dans les Regles et Constitutions
(P. John Rybolt).
Messe : par groupes linguistiques.
Apres-midi: Partage en equipe sur la vie communautaire.
Vendredi 20:
Matin : Vie fraternelle et mission. Point de vue biblique et vincentien (P. Benito Martinez, Marguia, Espagne).
Messe : par groupes linguistiques.
Apres -midi: Ressources pour les etudes vincentiennes (P. Thomas Davitt, Dublin, Irlande).
Samedi 21:
Toute la Journee : Visite de Folleville et des environs.
Messe : a Folleville (P. Thomas Davitt).
Lundi 23:
Matin : Vie fraternelle, aspect psychologique (M. Olivier Cotinaud, Paris).
Messe : par groupes linguistiques.
Apres -midi: Table rondo: I'apostolat aupres des plus abandonnes (P. Turati, M. Gerard Gorcy).
Mardi 24:
Matin : Vincentiens dans la mission de I'Eglise (P. Jaime
Corera, Perez, Espagne).
Messe : par groupes linguistiques.
Apres -midi: Partage en cquipes: nos engagements actuels et
Ic charisme vincenticn.
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Mercredi 25:

Toute la journee : Visite de Chatillon, Fain-les-Moutiers.
Messe : en Grand Groupe, a Chatillon (P. Emeric Amyot
d'Invillc).
Jeudi 26:
Toute la journee : fin de la visite et retour sur Paris.
Messe : en grand groupe (P. Augustin Martinez).
Vendredi 27:
Matin: EVALUATION. TEMOIGNAGES
MESSE D'ENVOI EN MISSION : a la Maison - Mere C.M..
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HOMILIA EN LA MISA DE APERTURA
(03.08.93)

No hace mucho tiempo at leer las Reglas Comunes de la Congregacion de la Mision, encontre un pasaje que me Ilam6 la atencion. Me refiero a una palabras escritas por San Vicente en el Capitulo X, que trata: De las practicas espirituales que han de observarse en la Congregacion . Dcjenme recordarles las palabras en cuestion: los Sacerdotcs "Todos los dias, no estando legitimamente
impedidos, celebraran la Santa Misa; los demas, que no son Sacerdotes...todos los dias oiran la Santa Misa" (RC, X-6).
Este sencillo texto me induce a pensar que San Vicente no solo
tenia una gran dcvocion a la Eucaristia, lino que tambien queria
que todos los misioneros, Padres y Hermanos, consideraran la celebraci6n eucaristica cones el momento central de cada jornada y
como la primera v principal de las devociones.
Con anterioridad al pasage citado se encuentra otra alusion
del Santo Fundador a la Eucaristia. Al tratar de inculcar a los misioneros una devocion particular a los misterios de la Santisima Trinidad y la Encarnacion, les recuerda que el mejor modo de hacerlo
es a travel del "debido culto y el buen use de la Sagrada Eucaristia", "teniendo en cuenta que contiene en si como un compendio
de los demas misterios de la fe, y que por si misma santifica y finalmente glorifica las almas de los que celebran como es debido y de
los que comulgan dignamente " (RC, X-3).
Estas palabras que acabo de citar reflejan las profundas convicciones de San Vicente sobre la Eucaristia: el culto que debemos
dar at Senor presente en el Santisimo Sacramento; el pan eucaristico ha de ser considerado como el mejor medio de santificacion;
el cuerpo de Cristo alimenta y fortalece la vida cristiana.
Por otra parte, aunque pronunciadas en otro tiempo, las palabras de San Vicente son de perfecta actualidad. La Eucaristia, segun
el Santo: "contiene en si como un compendio de los demas misterios de la fe". Algo parecido acaba de decir el Papa Juan Pablo II
con motivo del 45 Congreso Eucaristico Internacional, celebrado
recientemente en Sevilla: "La celebracion eucaristica desarrolla una
esencial y eficaz pedagogia del misterio cristiano: la comunidad
creyente es convocada y reunida como familia y Pueblo de Dios,
Cuerpo de Cristo; es alimentada en la doble mesa de la Palabra y
del Banquete sacrificial eucaristico; es enviada como instrumento
de salvacion en medio del mundo" (Ob Ro., 12 Junio 1993, p. III).
Cuantos nos encontramos aqui reunidos somos Sacerdotcs o
Hermanos de la Congregaci6n. De una u otra manera la Iglesia ha
pucsto en nuestras manor sacerdotales y misioneras el inmenso
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tesoro de la redencion: la Eucaristia. Por otra parte, entre el Sacerdote y la Eucaristia existe una profunda y misteriosa rclacion, reflejada en las palabras de Jesus con ocasion de la Ultima Cena: "Haced
esto en memoria mia" (Lc 22, 19).
Permitanme serialar algunos hechos que ponen de manifiesto
esta corrclacion.
El Sacerdote consagra , of rece y administra el cuerpo y la Sangre del Senor: "Este es mi cuerpo que se da por vosotros" (I Cor
11,24). Corresponde al Sacerdote del Nuevo Testamento conmemorar y hacer presente en medio de la comunidad cristiana al Senor
Resucitado : " Cada vez que comeis este pan y bebeis esta copa, anunciais la muerte del Senor, hasta que venga " ( 1 Cor 11,26).
La caridad pastoral de los misioncros , Sacerdotes y Hermanos, fluye sobre todo de la celebracion eucaristica que es "fuente
y culmen de toda evangelizacion ( PO, 5). Siendo por vocacion evangelizadores y servidores de los pobres hemos de valorar, como dirigidas a nosotros, las palabras de Jesus: "Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve" (Lc 22,27), "Os he dado ejemplo, para que
tambien vosotros haggis como yo he hecho con vosotros" (Jn 13,15).
En fin , la Eucaristia simboliza y realiza la fraternidad en medio
de la Iglesia y en nuestras propias comunidades : " El pan que partimos, ,no nos une a todos en el Cuerpo de Cristo ?. El pan es uno,
y asi nosotros , aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque comemos todos del mismo pan" (1 Cor 10,16-17).
De modo particular la Eucaristia nos ofrece a todos, Sacerdotes y Hermanos , la oportunidad diaria del encuentro dialogal con
el Senor , por el que nos abrimos a la presencia de Dios . San Vicente
califica de costumbre saludable la visita al Santisimo Sacramento,
e invita a los misioncros a hacerla : " inmediatamente antes de salir
de casa, lo mismo que al volver a ella" (RC, X, 20). No se trata de
una mera repeticion de actos, sino de acrecentar la referencia de
nuestra vida a la Eucaristia y de abrirnos a la adoracion permanents de quien , siendo Dios, esta, por decision propia, sacramentalmente presente entre nosotros : " Yo soy el pan vivo que ha bajado
del cielo : el que come de este pan vivira para siempre " ( Jn 6,51).
La tradicion viva de la Iglesia ha relacionado siempre la Eucaristia con ]a solidaridad cristiana . Nada tan oportuno a este proposito como recordar aquellas palabras de San Vicente dirigidas
a las Hijas de la Caridad: "Cuando dcjcis la oracion y la Santa misa
por el servicio a los pobres, no perdcis nada" (SV (Ceme) IX,25).
No se trata de elegir entre lo uno o lo otro . Al contrario , la solidaridad y el servicio dimanan de la Eucaristia , do la misma manera
que el aqua del arroyo procede del manantial.
Un recuerdo de mi propia infancia me viene a la mente en este
momento. Acabada la ultima guerra mundial , millones de mendigos recorrian las calles de los pueblos y ciudades de casi todos
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los paises de Europa. Solian llamar a la puerta de las viviendas y,
para hacerse oir, repetian con insistencia y en alta voz esta expresion: Alabado sea Dios en el Santisimo Sacramento del Altar. La
senora de la casa, al oir estas palabras, desccndia por lo regular
para ofrecer la limosna que le era posible dar. Provoca gozo constatar , lo mismo en este que en otros casos parecidos , la naturalidad con la que el sencillo pueblo cristiano invocaba al Santisimo
Sacramento en cualquir lugar y momento del dia.
Durante el Mes Vicenciano nos vamos a reunir con frecuencia
para escuchar las lecciones, intercambiar pareceres, y enriquecernos con las opiniones de unos y de otros. Tambien dispondremos
de momentos para orar juntos y celebrar el Misterio Pascual de
la Muerte v Resurreccion del Senor. Abramos va desde ahora nuestros corazunes a estas palabras que, al tcrmino de la consagracion
del pan y del vino, pronunciaremos cada dia: "Este es el sacramento
de nuestra fe. Anunciamos to muerte, proclamamos to resurreccion, ven Senor Jesus".

Jose Ignacio FERNANDEZ MENDOZA, C.M.
Vicario General
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ALOCUCION EN LA APERTURA
DEL MES VICENCIANO
La Asamblea General de 1974 se pronuncio a favor de un acrecentamiento de las investigaciones en to concerniente a la historia
y espiritualidad de la Congregacion de la Mision. En consonancia
con este deseo de la Asamblea General el P. James W. Richardson,
C.M., Superior General, cl dia 17 de Abril do 1975 creo un organismo Ilaniado: "Grupo Internacional de Estudios Vicencianos"
(GIEV). Durante los seis anos que duro esta institucion los responsables de la misma fomentaron los estudios vicencianos en las distintas regiones y ambitos de la Congregacion de la Mision.
Por su parte, la Asamblea General de 1980 aprobo el siguiente
postulado: "Se propone que cada Provincia o grupo de Provincias
tengan una organizacion propia para la promoci6n de los estudios
fundamentales y divulgacion de los mismos: de San Vicente, de
Santa Luisa , de la historia de la familia vicenciana . Otra organizacion a nivel intcrnacional tends por finalidad coordinar estos
ensayos y difundir los resultados".
En octubre de 1981 el Consejo General nombr6 una comision,
compuesta por un representante del Superior General y cinco misioneros mas , procedentes de distintas naciones. La comision se reuni6 en Roma en diciembre de 1982. El Superior General y Consejo
el 15 de Diciembre de ese mismo ano aprobaron los estatutos que
regulaban la organizacion del Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos (SIEV).
SIEV tenia como objetivo : animar, informar , promover, coordinar, organizar cuanto se refiere a los estudios vicencianos y a
la historia de la Congregacion do la Mision.
Para alcanzar estc fin SIEV determine desde el principio proponer al Consejo General, entre otras actividades, la realizaci6n
periodica del Ilamado " Mes Internacional de Estudios Vicencianos".
A partir de la fecha en la que qued6 constituido SIEV, 15 de Dicic'mbre de 1982, y fueron nombrados los rniembros componentes del
printer Secretariado, se ban organizado los siguicntes Meses Vicencianos, que me permito recordan a continuacion.
Mrs Vicenciano que tuvo lugar en Paris del 2 al 28 de Julio de
1984. Sus destinatarios Gran los Visitadores, pudicndo enviar un
sustituto en caso de necesidad. Participaron 54 misioneros y 18 conferenciantes. Estuvieron representadas 43 Provincias o Viceprovincias.
Coloquio con el siguiente titulo: "Siglo XVII: el Cristo del Senor
Vicente "Tuvo lugar en Paris del 12 al 14 de Junio de 1986.
Mes Vicenciano al que asistieron los responsables de la formaci6n. Tuvo lugar en Paris del 6 de Julio al 1 de Agosto de 1987.

250

Participaron 58 cohermanos, provenientes de 38 Provincias. Se trataba del Segundo Mes Vicenciano, organizado por SIEV.
Mes Vicenciano en el que participaron los Directores Provinciales de las Hijas de la Caridad. Se celebr6 en Paris del 2 al 28
do Julio de 1990.
Se debe atribuir tambien a SIEV la feliz iniciativa de emprender la publication de una Historia de la Congregation de la Mision.
Hasta el dia do hoy ha visto la luz el primero de los cinco volumenes que comprende la obra.
Mes Vicenciano de 1993. Lo iniciamos hoy, dia 3 de Agosto, en
la Casa Madre. La clausura esta prevista para el proximo dia 27.
Asiste a estas jornadas una representaci6n de los misioneros, Padres
y Hermanos, que fueron ordenados Presbiteros o emitieron los
Votos respectivamente en alguno de los duce ultimos anos.
El titulo del Mes es como sigue: "La Mision de San Vicente y
la nuestra, continuidad y actualization". La tematica sera abordada
desde la perspectiva del documento emanado de la ultima Asamblera General con el titulo: "Nueva evangelization, hombres nuevos, comunidades renovadas".
Parece oportuno recordar que la labor de SIEV a lo largo de
estos anos ha sido meritoria. Los miembros del Secretariado, tanto
los anteriores como los actuates, han prestado un servicio digno
de encomio a la Congregaci6n de la Mision. Su labor no se ha reducido a organizar el Mes Vicenciano. Los miembros de los sucesivos Secretariados han fomentado los estudios vicencianos y han
colaborado y animado a otros muchos misioneros a colaborar en
congresos y publicaciones de muy diversa indole: libros, revistas
y traducciones de los escritos de San Vicente. La creaci6n de SIEV
ha contrihuido a acrecentar decisivamente el interes de los rnisioneros y de ]as Hijas de la Caridad por todo to referents a los origenes de la doble familia, la espiritualidad especifica y los ministerios y servicios concordes con cl fin propio. Los laicados vicencianos tambien han visto enriquecida su identidad, debido, entre otros,
a to contribution do SIEV a partir de 1982.
Como todos ustedes saben, el Superior General con su Consejo
decidieron en Octubre de 1992 crcar un Centro de Estudios Viccncianos, con sede en csta casa en la que nos encontramos. Se trata
de un hecho significativo para todas las Provincias de la Congregacion de la Mision. Me limito a decirles que, segun lo previsto,
a este Centro de Estudios asistiran en un momento o en otro todos
los misioneros de la Congregaci6n, si la edad y la salud se to permiten. Cada ano se impartiran cursos de cuatro meses de duration
cada uno. Un Equipo Directivo, formado por tres misioneros, nombrados por el Superior General, se encargara de gestionar el funcionamiento del Centro de Estudios. El inicio del primer curso esta
previsto para comienzos de Seticmbre del proximo ano 1994.
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Un dicho antiguo afirmaba que la naturaleza no da saltos,
"natura non dat saltus". Si aplicamos este aforismo al tema que
ahora nos ocupa, se deduce que la reciente creaci6n de este centro
de Estudios ha sido posible, entre otros , gracias a los pasos dados
por SIEV durante los once ands precedentes , desde 1982 hasta el
prescnte ano 1993.
Antes de terminar esta breve alocuci6n desco manifestar mi
gratitud a todos los que de una u otra manera han colaborado en
la organizaci6n de este Mes Vicenciano de 1993:
A los miembros del Secretariado de SIEV que han elaborado
el programa.
Al Visitador de la Provincia de Paris.
Al Superior N. Ec6nomo de la Casa Madre.
A la Madre General Sor Juana Elizondo y a las Hermanas de
la Rue de Bac.
A los catorce conferenciantes y demas colaboradores.
A los misioneros encargados de traducir con pronta exactitud
no solo la letra do [as lecciones sino tambien el pensamiento de los
ponentes, de tal manera que, al concluir este Mes Vicenciano, todos
unanimemente diremos, recordando los pasajes de los Hechos de
los Ap6stoles: "cada uno de nosotros les oimos en nuestra propia
lengua" (Act 2, 8), "las maravillas del Senor " (Act 2,11).
Procedentes de distintos paises del mundo , nos encontramos
iniciando ya el Mes Vicenciano. Estos lugares son considerados santos por cuantos participamos del carisma de San Vicente. El
recuerdo de la glorificaci6n de Santo v la visita a la urna donde
reposan sus restos mortales revisten una peculiar significaci6n para
todos los misioneros de la Congregaci6n de la Misi6n.
Bienvenidos sean a esta casa todos ustedes, procedentes de
Asia, Oceania, Africa, America N. Europa. Les saludo ex toto corde
de parte del Superior General y de parte mia. Les deseo una provechosa y feliz estancia en Paris, la Ciudad de la Luz.
Mi intervenci6n ha terminado.
Gracias por su atenci6n.
P. Jose Ignacio FERNANDEZ MENDOZA, C.M.
Vicar it) General
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HOMILI4 VARI''

HOMILY
FEAST OF SAINT JOHN VIANNEY
(04.08.93)

Today, we celebrate with the Church the feast of Saint John
Vianney, a parish priest who lived in the last century. He lived out
his priestly ministry in Ars, a small town in the south of France,
near Chatillon, which we shall visit. We know that this priest venerated our holy founder, and we will see in John Vianney's house a
popular print of Vincent de Paul.
As we examine the life of John Viannev, we see that, among
other things, his life reflected divine authority. It is this point that
I would like to reflect on briefly today, John Vianney, the cure of
Ars, was the declared enemy of dances and the excesses of taverns.
By force of his priestly authority, he was able to put an end to these
practices, which he considered harmful to his people.
Certainly times have changed, and I would not want to decide
for the nineteenth century what their responsibility should have
been. In any case, this priest acted with authority.
Recall the texts of today's liturgy. In the reading from Numbers, the chosen scouts of Israel did not act with the responsihilitv which God entrusted to them. In their fear, they acted on their
own, and timidly, thus neglecting God's command.
In the gospel text, Jesus grants authority to his disciples, and
they go forth and act upon it.
In modern life, I know that young priests and brothers frequently do not experience any authority in their ministry. They are part
of a team, perhaps, with older confreres, and the easiest role for
them to assume is one of passivity, abandoning the authority given
them to accomplish God's will, and letting others act instead.
In sonic cases, however, I know of young priests who assume
too much personal authority. They try to imitate, perhaps, older
clerical models. The result is that they treat people as if they were
children, lording it over them in ways that belittle their parishioners, thereby denying the personal integrity of the people of God,
to whom they were sent to minister.
At this mass, I invite you to examine your own vocation. Ask
yourself: Do I accept this vocation as corning to me from God, or
is it just one of many things which I could be doing with my life?
Do I believe that God has given me a share in his own authority
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for mvself, or for the good of others? This vocation of ours is a
powerful gift from God, who is faithful. Let us be thankful for it.
I invite you, also, to question yourselves, as I question myself:
How do I use the authority for good which God has shared with
me? If I act with excessive authority, out of clericalism, demanding privileges, treating God's people like children, may God give
me the strength to act instead with humility. May God also grant
me the gift of docility, the ability to learn from others, especially
from the poor.
If I act timidly, too quietly, or with an excessive care for myself and my own personal needs, may God give me the gift of
generosity, and the zeal so characteristic of Vincent de Paul.
My brothers, God is faithful. Let us go forth to our ministry
filled with a quiet but powerful sense of the greatness of our vocation.
John E. RYBOLT, C.M.

HOMELIE
CHAPELLE DE LA RUE DU BAC
(07.08.93)

Au nom de not re equipe pastorale, au nom de toutes celles et
de ceux qui cruvrent ici Bans cette Chapelle, je suis hcureux de vous
accueillir. Vous connaissez tour ce qui s'est passe ici, it y a plus
de 160 ans. Vous connaissez tous surement Catherine Labours, les
apparitions et surtout la medaille que non sans difficultes elle a
pu faire frapper et faire diffuser partout si amplemcnt pour le honheur de tans de personnes, atteintes par la grace de Dieu. Le signe
en ef'fet quc noun transmet cctte medaille, nous rappellc rapidement I'essentiel de noire foi. C'est une micro-catechese, un kerygme
tres valablc pour Ics gees de notre temps.
Cette Chapelle est dcvenue depuis la fin du siecle dernier un
grand lieu de pelerinage on passe en moyenne 5000 personnes par
jour. Par an, presque 2 millions, venant du monde entier en groups
ou individuellement. Beaucoup de graces sont toujours repandues,
nous le constatons et nous en aeons de tres nombreux temoignages.
L'evangile de Cana vient de nous rappeler a propos la presence
bienveillante de Marie et ]'influence dont elle beneficie sur le sour
de son Fils. La fouls ne s'y tromps pas, elle vient et, pour nous, it
v a ministers a accomplir aupres d'elle, a la maniere de Jesus. Cc
ministers nous a ete confie. En quoi consiste-t-il? Essentiellement
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en accueil et en ecoute. L'ecoute sincere et vigilante prepare la confession de celle ou de celui qui se trouve perdu, pecheur, et ses
retrouvaiIles, sa reconciliation dans le grand mouvement de la foi
commune. En cffet, bien des gens viennent en grand etat de crise
pout- un discernement qui deviant fort souvent un appcl a la grace
de Dieu. L'accueil veritable se poursuivra en communion eucharistique. Ainsi nombreux sont ceux qui viennent confesser leur foi
en recevant les deux sacraments sous le regard attentif de la Vierge
Marie. Nest-ce pas cela pour aujourd'hui le bon in de 1'evangile?
Et vous, mes chers confreres, vous n'etes pas spectateurs, vous
aussi vous etes venus comma pelerins pour saluer la Mere du Christ,
Marie, en accomplissant le signe qu'elle demande dans une priere
fraternelle d'action de graces pour ce mois que vous passez
ensemble.
L'union des deux cwurs de Jesus et de Marie que vous connaissez sur la m6daille ne doit pas nous faire oublier I'autre cur de
chair, precieuse relique de Saint Vincent de Paul qu'ici nous conservons. C'est en son nom que vous vous etes retrouves. Qu'il vous
montre toujours le chemin de 1'essentiel dans votre mission, cette
mission quc lui-memc a entreprise voila plus de trois siecles et demi,
notamment avec Sainte Louise, aver lui cofondatrice des Filles de
la Charite. Ces dernieres, vous les connaissez tour bien, ce sont nos
saeurs, elles noun re4oivent dans cette chapelle dc lour Maison-Mere,
honoree par I'illustre presence de la Vierge Marie. Its leur ont laisse
un sceau, une devise: "Caritas Christi urget nos". C'est un bien de
famille que nous pouvons considerer aussi pour noun-memes.
Rendez graces finalement a Dieu pour toutes les merveilles dont
it vous fait temoins et pour tout ce qu'il noun invite a celebrer
ensemble, en Freres. Amen!
J.D. PLANCHOT, C.M.

HOMELIE
(12.08.93)
IsaYe 61, 1-3a
Luc 1,57-66
Mes chers confreres,
St. Vincent qualifie un jour la vieille maison de St. Lazare de
"maison do resurrection" a cause de tout le bien qui s'y faisait dans
les retraites spirituelles et les conferences des mardis.
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Aujourd'hui, nous appelons Saint Lazare "la Maison-Mere"!
C'est une vocation parfois difficile a assumer mais qu'elle assure
de son mieux.
Ici au Berceau, vous etes invites a regarder un lieu de naissance. Le Cardinal Etchegaray signant le Livre d'Or, l'annee du
quatrieme centenaire, a ecrit: "Il est toujours emouvant et stimulant de revenir aux sources! Rien de plus parlant qu'un "berceau".
Un enfant qui nait apporte Ic ravissement, la joie et l'esperance. 11 est le fruit dc 1'amour; it projette viers 1'avenir et it remplit le present dune force contagieuse et inouie qui s'appelle la
vie.
Imaginez la merveilleuse journee que fut le mardi de Piques
1581 dans la petite maison dc Ranquines toute proche, a la naissancc du troisieme enfant des Depaul. Vincent apportait un surcroit de joie dans un foyer profondement chretien et fier de 1'etre
puiqu'on Ic baptise aussitot.
Personne ne savait cc qu'il allait devenir: "Que sera donc cet
enfant?". En fait, comme noun le rappellera Mgr de Maupas du
Tour: it changera presque la face de I'Eglise.
Contemplez longuement ces lieux de vie. Laissez-vous impressionner par Icur simplicite, Ieur paix et la tonalite qu'ils eveillent dans votre coeur. Voici quelques notes pour vous cider:
Ici, Vincent a trouve des valeurs sures: la foi revue sur les
genoux de sa mere, la droiture heritee de son pore, le sens du travail allie a un realisme ambiant.
La terre est la seule ressource des paysans avec les betes. 11
faut la travailler, la solliciter sans cesse, en revolter les fruits tout
en acceptant les loin naturelles: la pluie, la secheresse , les inondations, la jachere. Elie ne donne que cc qu'elle veut donner. Elie
est la reponse capricicuse au travail de I'homme mais le vrai paysan 1'aime. Prcncz domain un peu de cette terre dans vos mains
et touchez-1a; bien mieux que moi, elle vous parlera de St. Vincent.
C'est en elle que la saintete de St. Vincent plonge ses racines... Et la notre avec la sienne: equilibre humain, familial, communautaire; bon sens rural et garcon; joie de servir et d'aimer;
foi intrepide et forte que le doute n'entamera pas. Au Berceau,
Vincent est en Berme cc qu'il deviendra: an saint, meme s'il lui
faudra quelques 36 annees pour le devenir.
Au Berceau quelques 412 ans apres, son oeuvre continue. Mission et Charite sont vecues par une trentaine de Filles de la Charite, sept confreres et des laIcs. 80 personnes igees y vivent leur
rctraite; 450 enfants ou jeunes y sont scolarises. Des jeunes
apprennent "les voies vincentiennes" au seminaire interne Plus
de 120.000 pelerins visitent ces lieux et sont "catechises" par une
exposition permanente et des moyens audio-visuels.
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Le passe dolt rajeunir votre vocation et le present la stimuler.
Souvenez-vous ici qu'il n'est de joie vraie que dans la fidelite
et la creativite. Amen!
J.P. RENOUARD, C.M.

DAY OF RECOLLECTION AT THE BERCEAU
(13.08.93)

I would like to present for your consideration today, as we retrace the pilgrim steps of Monsieur Vincent, our own pilgrimage
of the four vows of the Congregation of the Mission. As we walk
along the same road that he trod, we can be alone with him and
with our own memories, and we can take the time to enter into ourselves and commit ourselves once again to God.
Let me open with three snapshots, so to speak. These are experiences that I have had concerning vows. Perhaps they will remind you again of our own experiences.
First, at a provincial assembly, I overheard an older confrere
speaking to one of the youngest men in our province. Perhaps he
was speaking in jest, but his words have continued to live in my
heart with a certain level of anxiety-producing truth. This older men
asked the younger one: "What' s a nice young guy like you doing
in a Community like this?" He continued to press his younger confrere with other observations, like: You have lots of talent and energy. Couldn't you spend it better elsewhere? You'd make a great husband and father of a family. And so on. This is my first snapshot
when I think about vows.
Second, shortly after I pronounced my vows, one of my classmates spoke to me in words which I have never forgotten. They
shocked me so. "Vows, they don't make any difference in your life."
He went on to tell me that my great vow day, which was so important in my life, was not really important, and that I could continue
to live as I had up to that time.
Third, just recently, a young student in our province took his
vows in the presence of most of the members of the province
gathered together for four days of reflection and relaxation. Many
members of his large family were there, too, and they heard him
say the words which always move me deeply: "for the whole time
of my life." My prayer was for his faithfulness and happiness, for
the whole time of his life, in the Congregation of the Mission.
If you have other such memories , both pleasant and painful,
please feel free to talk about them on our pilgrimage.
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I would now like to borrow, without shame, some questions
from Father Maloney's book, The Way of Vincent de Paul. His third
chapter deals with our Vincentian vows. He reviews the history and
teaching of Monsieur Vincent about the vows, and then develops
some contemporary approaches to them. I would like to turn his
suggestions into questions for our reflection today.

STABILITY
Do I accept the Lord's love in my life as a basis for my faithful
stability? Do I have a negative self-image?
Am I grateful for God's gifts to me, especially for calling me
to serve the poor in the Congregation of the Mission?
Do I engage in bitterness and negative criticism, and thereby
harm the faithful stability of others?

CHASTITY
Do I pray, and have my focus on God and not on myself, as a
way of purifying my commitment to chastity?
Am I happy in the apostolate to which the Community has
placed me?
Do I have friends, with whom I can speak honestly, within the
Community, or only outside it?
Do I practice personal discipline, particularly by avoiding imprudent relationships?

POVERTY
Do I recognize my own poverty in relationship to the riches
of God? Do I acknowledge my need for God and m need to be
evangelized?
Do I recognize that all I have is a gift, which is mine to ,hare
with others, particularly the poor?
Do I live a simple life, free of acquisitions and the finest things
in life? What kind of example of poverty do I give?
Am I willing to work hard, and to support a community of goods
by what I earn?

OBEDIP.'A'CE

Do I enter into open and responsible dialogue about Community
matters?
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Do I listen carefully to others, and allow my opinions to be
formed by the call of the gospel, the directives of the Congregation,
and the life of the Church?
Do I take an active part in meetings, consultations, and planning?
Do I take initiative, or am I content to remain passive?
Am I willing to go where I am sent?
As we go on pilgrimage, let us ask ourselves these questions
or others which are more important for our life. The important
thing is for us to be interior, be serious, be committed to change.
Let us go forth in peace.
John E. RYBOLT, C.M.

HOMILY
DAY OF RECOLLECTION AT BUGLOSE
(13.08.93)
I am certain that we all remember our vow day. Take a moment to recall where you were, who was with you, what your sentiments were.
In my case, I had temporary vows, and then made my perpetual vows in the chapel of our seminary, in the presence of my fellow
students and faculty members. I remember that it was all over so
quickly, in just a few words.
I often feared that , in our days, the novices took vows just to
get away from the novitiate ! The philosophers and theologians lived
on the same campus, and they had so much more freedom than we
did as lowly novices. We envied them, and longed for the canonical time of our imprisonment, so to speak, to he completed.
Today, of course, the situation is much different. We do not
take vows just to get out of the novitiate. Like much else in the
Church, what we do is supposed to be more intentional , that is,
driven by a specific intention . The opposite of that is to act without
an intention, to act perhaps out of habit. Today, the taking of our
vows is done much more as a part of the larger issue of a conversion of life. It is that issue that I would like to speak about today.
For this, I wish to examine three sections from the vow formula. Let me begin by reciting one of the three versions mandated
in our Constitutions, article 58:
/Direct formula]: "Lord, my God, 1, NN., in the presence
of the Most Blessed Virgin Mary, vow that I twill faithfully dedi-
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cafe myself, in the Congregation of the Mission, for the whole
time of mv life, to the evangelization of the poor, after the example of Christ evangelizing. Therefore, with the help of your
grace, I vow chastity, poverty, and obedience, according to the
Constitutions and Statutes of our Institute." (p. 51)
For me, the main focus comes in the first three words : " Lord,
my God." When we take our vows, what is it that we are doing?
Whom are we addressing? In whose presence are we speaking? The
formula tells us: "in the presence of the Most Blessed Virgin Mary,"
and the traditional formula adds: "and of the whole heavenly court."
What we are doing is that serious. In other words, we are addressing none other than God our Creator, the one who fashioned the
universe, "maker of heaven and earth , and of all things visible and
invisible." We do not say: "My friends, my brothers, my confreres,
I take vows." We address God in the depth of our heart: "Lord, my
God."
From Daniel 3, said at morning prayer of Tuesday, the fourth
week of the psalter, we can hear an echo of Israel's attempts to be
faithful to God:
Blessed are vou, and praiseworthy,
V Lord, the God of our fathers,
and glorious forever is your name.
With contrite heart and humble spirit
let us be received;
as though it were holocausts of rams and bullocks,
or thousands of fat lambs,
so let our sacrifice he in Your presence today
as we follow You unreservedly;
for those who trust in you cannot he put to shame.
And now we follow You with our whole heart,
we fear you and we pray to you.
When our life becomes difficult, and we are filled with doubts
about the wisdom of our commitments, let us recall whom we addressed, to whore we sacrificed. We hear again: "those who trust
in you cannot be put to shame."
The second section of the vow formula which I would like to
point to is simply the word "faithfully." When we took our vows,
I am sure that it was our intention to remain faithful to our commitments. It is well known that males, once they make a promise,
sense a strong responsibility to carry out that promise . We are expected to be "men of our word." Sometimes we can find ourselves
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making promises to keep someone else happy, to please someone
else. This someone is often our mother. Perhaps also friends, family members, boyhood companions.
When the vision of our mother's insistence on our faithfulness
fades, what are we left with? If our boyhood companions, our
friends, our family, are gone, what do we do? Do our vows still have
meaning? We are faced, at that point, with our commitments to
God alone.
I know from my own life that commitment is not easy. I am
tempted in so many ways to abandon my commitments, to look elsewhere for fulfillment. I know that some of my confreres also face
the same questions, and perhaps you do, too. When that happens,
I would urge you to recall to whom we vowed our life, and gave
our pledge to remain faithful. God is faithful, and he will give us
the strength to remain faithful, too.
The third expression - the one that probably moves me the
most when I hear my confreres pronounce it - is: "for the whole
time of my life." This might be understood as referring simply to
the difference between temporary vows (that is, for one year, three
years, etc.), and perpetual vows. I would like to understand it,
however, as referring to the style of our commitments: "for the
whole time of my life."
Let us ask ourselves some questions about our commitments:
Have I resolved to be faithful only when others are looking to
me for good example?
Do I keep my vows only when it is easy for me to do so?
Do I abandon the practice of my vows for a period of time (vacations are a good example)?
Have I determined that my observance of the vows will be on
the external level only, but without internal conversion?
To have promised ourselves to God "for the whole time of my
life" has to mean for every day of our lives, in every action that
we do, no matter how formal or informal, in all our works. We arc
not giving examples of our dedication just when we celebrate the
sacraments, preach, give missions, counsel, or teach. We all know
this in our hearts, but it is easy to lose the vision.
Perhaps today is the day to renew, each in our own way, our
commitment : to the Lord God, to be faithful , and to do so "for the
whole time of my life."
Let us give the final word to our holy founder, whose footsteps
we are tracing here in this place of pilgrimage:
0 my dear Savior, in your divine goodness deliver the Community from the spirit of laziness and seeking and easy life.
Give us an ardent zeal for your glory which will make us undertake anything to promote it, and will never let us refuse
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any opportunity to serve you! It was for that purpose that we
were brought into being.
To a member of the Congregation of the Mission, a true ^ nentber of the Congregation of the Mission, a man of God, a man
with the Spirit of God, everything should be good and indifferent.
Such a man will undertake anything, he will he able to carry
out evervthing, and so much more will a whole Congregation,
as long as it is inspired and carried along by the Spirit of God.
lit your mercy, Lord, grant us that grace! [Corte, CED
X I:202-03.]
John E. RYBOLT. C.M.

POUR LES PAUVRES , DONNER CORPS A LA PAROLE (1)
(15.08.93)

Elle a reussi. Elle a gagne. Apres un parcours sans faute, Marie
parvient au bout de Ia trajectoire de la Foi: la Gloire des Ressuscites. L'Assomption de Marie consacre I'emincnte dignite du corps,
tandis que 1'evangile de I'ANNONCIATION prophetise I'eminente
dignite des pauvres. La gloire de Marie c'est notre vocation de ressuscites baptises clans I'ESPRIT qui est confirmec, tandis qu'avcc
son Magnificat c'est notre mission de liberateurs des pauvres qui
cst proclamee.
i - Elle a reussi. Elle a gagne. Et voice que sa victoire devient
la notre. Comme un amour illumine le regard, I'ESPRiT-SAINT irradie deja notre condition de terriens en marche dans le pelerinage
de la Foi. Une femme bcnie entre toutes, symbole de la Jeunesse
et de la Foi devient enceinte de DIEU, et c'est toute I'humanite qui
est ensemencee d'eternite. L'irruption en MARIE de I'ESPRITSAIN'i', la feconde. Elle donne corps clans son corps et clans son
ccvur, a la PAROLE. En clle, le VERBS se fait chair de sa chair,
de notre chair. Par sit nraternite, Marie lait de Dieu, Dieu-avec-nous
"EMMANUEL". Marie, Mere de Dieu, Mere du Sauveur, Mere du
Liberateur qui a pris noire humanite pour nous faire participer a
sa divinite. Oui, toute chose est faite nouvelle (Is. 43,19; Apo. 21).
Le vieux mythe des Vierges qui pretent leur corps aux dieux est

(1) HOMELIE, 140, rue du Bac, Paris - 7 h 30. Cf. APOCALYPSE 11,
19+20 ... I Co. 15, 20-26: Luc 1,39-56.
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disqualifie; Marie West pas femme-objet. Son corps West pas le compagnon materiel de la demarche divine, mais le tissu de sa splendour. JESUS nest pas moitie Dieu par son Pere, et moitie homme
par sa Mere. 11 est Vrai Dieu et vrai homme. Tout entier Dicu et
tout entier homme. 11 nait de la Vierge Marie, concu do I'ESPRITSAINT. Ainsi la Foi de l'Eglise affirme-t-elle que la Virginite de
Marie nest pas Ic fondement de la filiation divine de JESUS, mais
que I'ASSOMPTION est Ic couronnement de sa maternite, l'apotheose de Sa Iidelite a la Parole qui s'est faite chair en Elle "apres
qu'Elle l'eut d'abord engendree dans son c our par la Foi" (St.
AUGUSTIN).
Marie, le membre le plus saint du corps du CHRIST n'oublie
pas ses freres et scxurs, nos de Dicu; cn Elle I'Eglise a deja pris possession du ciel. (Lumen Gentium 8). C'est dire que, "Noun qui aeons
aussi revetu l'image terrestre, nous devons revetir I'image celeste"
(I Co. 15,49). L'ESPRIT qui vivifie son corps pour la rendre Mere,
engendre en Elle la Resurrection. Marie est "transformee en une
image toujours plus gloricuse, comme it convient a faction du Seigneur qui est ESPRIT" (2 Co. 3,18). La gloire du Ressuscite a laquelle
Marie est associee anticipe et confirme notre propre resurrection,
"Puisqu'habite en nous aussi l'ESPRIT de Celui qui a ressuscite
JESUS d'entre les morts. Celui qui ressuscite JESUS d'entre les
morts donnera vie a nos corps mortels par Son ESPRIT qui habite
en nous (Rm. 8,11)". MYSTERE? Mais "le mystere dit St. AUGUSTIN, nest pas cc que to n'arrives pas a comprendre; Ic mystere est
cc que to Was pas fini de decouvrir." Rien nest impossible a Dieu.
Rion nest impossible au Seigneur de la PAQUE, de la Resurrection.
lI - Elisabeth en est la preuve bicn vivante. Dans la sterilite
de son ancienne alliance I'ESPRIT-SAINT fait irruption et JeanBaptiste danse de joie comme DAVID devant I'arche dalliance. Sous
('impulsion de l'ESPRIT, au nom de toutes les generations de femmes, de mores, Elisabeth prononce la triple benediction sur MARIE:
Benie sois-tu, Toi la FEMME parmi les femmes.
Benic sois-tu, MERE du SEIGNEUR.
Benic sois-tu, TOI qui a cru a la PAROLE.
Le relais de I'Alliance passe de l'ancienne generation aux mains
de la Jeunesse. "Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu". L'Ancien
Testament a rempli Sa Mission. Commence celle de l'Eglise. Marie
est prescnte des le debut de la mission de son Fils et des le debut
de la Mission de I'Eglise.
Et Marie eclate en son corps, en son coeur, en sa Foi; Marie
chante dans la plenitude de son OUI a l'Absolu de Dieu: "Le Seigneur fait merveille: Saint est Son Nom." La preuve? Les pauvres
sont mis debout. Les pauvres, premiers destinataires de la Bonne
Nouvelle du passage du Dieu Ressuscite de ]a PAQUE, Marie chante
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I'Evangile de la Liberation des pauvres. On ne peut dire du Bien
de Dieu, on ne peut sanctifier son Nom, sans donner corps a la
PAROLE de Dieu pour les pauvres d'aujourd'hui. Et je pense a la
BOSNIE-HERZEGOVINE, au RWANDA, au VIET-NAM, a l'ALGERIE, a la CHINE et a ces pauvres de nos villes engendres par les
interets des nantis, pauvres ecrases par les puissants non encore
detrones de leur trone. Et nous voici au cur de notre vocation
et de noire mission. Donnes a Dieu, ajustes par ['Esprit a I'absolu
de la Saintet6 de Dieu, noun sommes les hommes et les femmes du
OUI au Dieu de la liberation, qui de riche qu'Il etait, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvrete. Et depuis que Dieu a pris
corps dans notre chair, depuis l'Homme JESUS-CHRIST ne de la
Vierge Marie, les pauvres pesent pour nous Ic poids du sang, du
corps et de la Croix de JESUS. Avec MARIE au co cur transperce
d'un glaive nous voici appeles a enfanter la PAROLE pour les pauvres. Avec Marie, Dieu a besoin de nous pour prendre corps
aujourd'hui et se dire au monde. Avec Marie, l'ESPRI-SAINT nous
fait proclamer: la mort nest pas le dernier mot de l'AMOUR; de
la sterilite des pauvretes peut jaillir une vie de bonheur ... Si nous
nous laissons comme Marie, saisir par I'AMOUR de Dieu repandu
en nos curs par l'ESPRIT-SAINT, nous incarnerons nous aussi,
pour les Pauvres, to CHRIST LIBERATEUR. Laissons le Seigneur
faire en nous des merveilles. Amen!
Raymond FACELINA, C.M.

HOMILY
(16.08.93)

In Matthew's gospel, Jesus emphasizes our treasure very
strongly: "Go, sell what you have, give it to the poor and you will
have treasure in heaven. The come follow me." (Mt 19:21).
"The kingdom of God is like a treasure a man found hidden
in a field. He sold all he had and bought that field." (Mt 13:44)
"Where your treasure is, there is Your heart also. " (Mt 6:21)
Today Jesus says that if we give everything to the poor, our
treasure will be in heaven.
Why in heaven? Because the friends of the poor are the friends
of Jesus himself, and they will welcome us into heaven.
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Remember the wonderful conference that Saint Vincent gave
to the Daughters of Charity on February 13, 1646:
"When we die", Saint Vincent asked, "tivhat will it be like?"
"The poor will be there as our intercessors to welcome us into
heaven", he responds. "Lord", they will say, "here comes
Father Joe. He taught me that you loved me and that I could
put all m ' trust in you. "Another will cry out: "There's Father
Giovanni. He taught me how to pray, to talk to you in my own
words, to listen to you. "Another will cry out: "There's Father
Louis. He opened the school and taught our children to read
and write and farm the land. But most of all, when Father
Louis was there, we knew that God was present and alive in
our midst."O my brothers, if we sell what we have and give
it to the poor, and give ourselves too, we will have treasure
in heaven, Jesus says.
Of course, the young man in this gospel went away sad because
he had many possessions. That's not precisely the danger for us.
We have already vowed to sell what we have and follow Jesus in
the service of the poor. For us, the danger is that we will take back
what we have already given away. It happens often.
It might seem exaggerated when the letter to Timothy states
that avarice is the root of all evil (cf. I Tiny 6:10) but I have known
many missionaries whose attachment to money, or their own comfort, has ruined their lives. They gave in the beginning, but they
took it back. Their treasure was no longer in heaven, with the poor.
It was locked up at home, within themselves. Those who are attached to what they have become slaves. They are no longer mobile. They cannot be sent to the missions. They cling so hard to what
they have that they cannot give themselves to others.
My brothers, I encourage you to be free. Be free. Sell what you
have. Give it to the poor. Make them your friends. The Lord is in
them and they in the Lord, as Saint Vincent tells us. If your treasure is there, you will be the richest of men.
Robert MALONEY, C.M.

HOMELIE
(18.08.93)
Si vous permettez, je voudrais faire echo a cette parole de Dieu
en laissant parler Saint Vincent de Paul. De la maison du Pere it
s'adresse a chacun de nous.
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<Cher confrere,
C'est une grande joie pour moi de to voir rassemble avec tous
ces jeunes confreres du mois vincentien en cette eglise de Clichy.
Tu sais qu'ici memo, le 2 mai 1612, j'arrivais dans ces lieux et
je devenais... "enfin cure!" (B. Koch).
A Clichy j'avais ton age!
J'etais alors un jeune pretre zele, et depuis quelque temps dcja,
plus dispose a servir Dieu comme un veritable Pasteur. J'ai vrairnent aime Clichy. "J'y ai experiments la beauty du service pastoral" (B. Koch). N'etais-je pas, avec un si bon peuple, plus heurcux
que le Pape lui-meme! (IX, 646).
J'v ai exerce, avec tout l'idealisme de ma jcunesse un ministers qui a laisse sa marque.
Deja le Seigneur avail commence son ccuvre de conversion
en ma vie. J'avais un plus grand esprit de priere; mon engagement pastoral avail la couleur de mon dynamisme: predications
savoureuses, liturgies signifiantes. On disait de moi: "quel bon pretre!"
Mais to sais, la n'etait pas l'essentiel. "Le plus urgent etait pour
ces pauvrcs gens de la campagne le besoin de Dieu." J'etais hien
convaincu de cela, mais it y avait encore en rnoi des contradictions...
des desirs et des ambitions.
Je sais bien qu'au fond, Dieu a voulu ce lent chemin de conversion pour me rendre humble. Et peut-titre aussi pour micux to
rejoindre aujourd'hui et to parler par ma vie et mon histoire.
Je sais que to es toi aussi un jeune pretre zele et idealiste. Je
sais tout l'ardcur de ton ministers. Mais n'as-tu pas toi aussi, comme
moi alors, quelques compromissions avec l'esprit du monde? N'estu pas tents toi aussi d'avoir ton "honnete retirade"?
N'es-tu pas prisonnier de "l'amour affectif", set amour de tendresse, cet attachement a ('affection? N'as-tu pas toi aussi le desir
de plaire, d'etre populaire, de vivre commc le monde, a sa maniere,
pour soi-disant titre plus proche de ceux qui sont loins? N'as-tu pas
parfois le desir du changement, de faire autre chose de micux... Tu
sais pourquoi j'ai quitte Cliche!
Mais voila, it y a en toi un appel, le meme qui m'a etc fait: "il
to faut passer a ('amour effectif...cet amour qui est l'exercice des
truvres de charity, le service des pauvres entrepris avec joie, courage, constance et amour." (IX, 592, 593)
Mais to to dis pout-titre que c'est un long chernin bien difficile!
Moi je to dis courage!
Dieu a eu misericorde de ma vie, comme it aura misericorde
de toi. Clichy a etc une etape qui a ouvert la route sur une mission
que je n'avais jamais imaginee.
Aujourd'hui lorsque je contemple ce chemin j'y vois la ten-
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dresse et l'amour misericordieux du Pere pour ses enfants. Mon
oeuvre est comparable a ce grand chene plante aupres de mon Berceau.
Ozanam, un grand de notrc famille vincentienne disait de cet
arbre: "j'y voyais bien l'image des fondations de Saint Vincent qui
ne semblent tenir en terre par rien d'humain, et qui cependant
triomphent des sieclcs." (1852)
Oui Dieu aime les pauvres et ceux qui les aiment.
Oui Dieu m'a aime ct j'ai aime les pauvres.
Cctte oeuvre est devenue un grand arbre qui poste de nombreux
fruits. Comme elle est belle... comme elle est grande la famille vincentienne! Tous ces hommcs, ces femmes, ccs jeunes, ces religieux
et religicuses qui sont nos amis.
"Lorsqu'on aime bien quelqu'un, on a de ('affection pour ses
amis."
Oui mes freres, aimez ceux qui aiment les pauvres! Soutenez
la grande famille qui se reclame de moi. Formez-les, animez-les,
revetez-les, aver la grace de Dieu, de cet esprit de Jesus Christ qui
s'est fait evangelisateur des pauvres.
"Formez Jesus Christ en eux et faites qu'ils en soient temoins
par leurs oeuvres" (J.-L. Le Prevost, fondateur des R.S.V.).
Nest-ce pas la aussi Ic souhait de notre Reverend Pere General.
Je termine en to disant: mon frere, ma vie n'est-elle pas un peu
la tienne? Ma conversion ne doit-elle pas etre aussi la tienne?
Oui jeunes confreres: "soyez les ouvriers de ma vigne".
Courage! Vous recevrez la mcme salaire quc j'ai re4u.
Et puis allez sur lcs places, trouvez-cn d'autres a qui vous direz:
"pourquoi vous etes la a rester sans rien faire? Allez vous aussi
travailler a la vignc du Seigneur (Mt 20). La it y a la vie en abondance!",,.
Yves SABOURIN, S.V.

HOMELIE
(25.08.93)

Jesus, dans I'Evangile quc nous venons d'entcndre, adresse des
paroles tres dures contre I'hypocrisie do crux qui se donnent une
belle apparence, mail qui, sous des dehors de piete et de moralite,
out un cu ur rempli de mechancete, d'envie et d'orgueil; un cocur
en fait ferme aux choses de Dieu et aux besoins de (curs freres.
11 vaudrait mieux qu'ils fassent ouvertcment Ic mal que de se
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composer une belle facade qui leur donne cc faux air de respectabilite. Ces gens-ta sont appeles, par les rudes paroles de Jesus, a
la conversion du cccur.
Lorsqu'on regarde la vie de Saint Vincent, on peut se demander s'il n'aurait pas, lui aussi, pu encourir ces reproches de Jesus.
En effet, pendant les 1 l premieres annees de sa vie sacerdotale,
cc qui a habite son co ur, c'est le desir de la reussite sociale, la
recherche de l'argent facile et des bonnes places tranquilles, sans
manifester le moindre souci pastoral. Et cependant, lorsqu'il ecrit
a sa mere, en 1610, it exprime touter sorter de pensees pieuses et
genereuses, qui lui donnent unc belle apparence. II tient a respecter la dignite exterieure du pretre telle qu'on la concevait a 1'epoque. Ne merite-t-il done pas, lui aussi, le reproche d'etre un sepulcre blanchi?
Or a partir de 1611, sous l'influencc de Berulle, it va commencer une demarche d'authenticite chretienne, et I'evenement de Chatillon, en 1617, en est un element essentiel. En effet, Ia, it est non
seulement un vrai cure qui a le souci pastoral de ses paroissiens,
mail it va se compromettre avec les pauvres, par fidelite. a 1'evangile, en plaidant leur cause, dans I'hornelie dominicale, en depit de
cc que ccrtains pourraient en penser. 11 va, dans un elan de vraie
charite, entrainer beaucoup d'autres sepulcres blanchis, dans une
demarche d'authenticite evangelique: ces dames riches et mondaines, aux dires de l'historien Maynard, qui non seulement vont se
mettrc a secourir activement les pauvres de la paroisse, mais par
la suite n'hesiteront pas a porter assistance aux pestiferes de la
cite, au risque de leer vie.
Ces paroles de Jesus et ces exemple de St. Vincent et des premieres dames de la Charite de Chatillon, nous interpellent. Regardons bicn dans noire vie si nous ne sornrnes pas, sous un aspect
au moins, un sepulcre blanchi, se composant une belle facade
devant les hommes, alors que notre cc cur est anime par des pensees et des sentiments bien eloignes de l'Evangile. En quoi, Ic Seigneur m'appelle-t-il a plus d'authenticite clans ma vie chretienne
et pastorale, a la suite de St. Vincent?
Emeric AMYOT d'INVILLE, C.M.
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CIRCULI

SOCIETE ET EGLISE DANS LES PAYS DE
L'EST : DEFIS POUR LA C.M.

Notre communaute comme toute Communaute, tout en gardant
sa vocation premiere doit systematiqucment adapter son service
aux situations nouvelles. Mais c1le nest pas libre de poursuivre ou
de ne pas poursuivre sa mission. En effct, quand le Seigneur donne
a une personne ou a une communaute la possibilite de faire quelque chose pour Son Royaume, meme si les conditions sont tout a
fait differentes de ceiles qu'a connues la communaute a sa naissance, nous nc sommes pas libres, du moins je le pense ainsi, de
dire oui ou non. Nous aeons simplcment le devoir de poursuivre
notre mission dans les conditions nouvelles.

1. SITUATION GENERALE DANS LES PAYS DE LEST
La situation politiquc est tres instable dans ces contrees. Tout
y est irrational: on pcut s'attendre a une catastrophe ou a un miracle. Les pays occidentaux se conduisent comme des spectateurs au
theatre. Its reagissent avec surprise, anxiete, quelquefois avec compassion mais ils ne s'engagent pas reellement.
On laisse maintcnant les peuples d'Europc Centrale et Orientale faire cc que bon leer semble. Le ridcau de far des communistes n'existe plus, mais l'Ouest a construit son propre rideau contre le fer et les autres produits de 1'Est. Les gens ont ote le pouvoir
aux "apparatchik" ignorants, mais maintenant ils doivent combattre lour propre incompetence. Il doivent maintenant prendre en
mains Ies responsabilites, qu'il etait autrcfois si facile de rejetcr
sur le gouvernement. Dans le passe, avec des relations, on pouvait
resoudre les problemes mais aujourd'hui it n'y a qu'un moyen,
l'argent. L'argent est la preoccupation principale. Certains ont
reussi a en amasser tres vite, pour la plupart de facon malhonnete.
Dans tous ces pays, s'est developpe en tres peu de temps un groupe
do gens tres riches et une nuee de parias. Les gens croyaient que
Ies privations endurees depuis si longtemps disparaitraient, mais
elles sont maintenant plus dures que jamais. Its ne sont plus victimes du regime communiste mail de differentes mafias, composees
pour la plupart d'anciens membres des forces de securite ou encore
victimes dc politiciens incompetents qui ont ate les acteurs princi-
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paux de la revolution pacifique. La frustration augmente mais aussi
l'agression. Cette agression se fait jour non seulement dans Ics conflits cthniques inais aussi dans la criminalite de tous les jours. En
resume, jc voudrais dire que le sentiment tres repandu dans ces
pays aujourd'hui est le meme que celui qui prevalait parmi les Juifs
apres lour sortie d'Egypte: le peuplc voulait revenir au bon vieux
temps de l'esclavage. Environ 60% des Russes considercnt que leur
vie etait bien mcilleure sous le regime communiste et 85% des femrnes en Allemagne de 1'Est croient qu'elles s'en sortaient mieux
autrefois.
Cette situation nouvelle sur le plan politique et sur le plan social
est unc nouvelle gageure pour l'Eglise. Merne les eveques et lcs prctres parlent aver une certaine nostalgic des annees de persecution.
A 1'epoque, leur objectif etait tres clair: sauvegarder la fois tout
en combattant un ennemi evident. Maintenant, it faut qu'ils aident
les gens a conserver la foi tout en profitant de la liberte. Dans le
passe, l'autoritc morale de l'Eglise etait forte et renforcee par
('opposition de la nation au systeme. Aujourd'hui, 1'Eglise est critiquee. Des caricatures et des remarques de mauvais gout qui auparavant n'auraicnt pas franchi la censure sort maintenant presentees comme une raise en garde contre le clcricalisme. Les valeurs
representees par l'Eglise ne sont pas contcstees, mais elles n'orientent pas la conduite journaliere. Dans leur comportement, les gens
opcrent une selection parmi ces valeurs.
Meme les gens qui viennent regulicrcment a 1'eglise ne sont pas
en leur grande majorite les manes, une fois le livre de priere ferme:
1ls retombent dans la grisaille quotidienne, Ic travail noir, la corruption, I'abus du bier commun.

2. PROBLEMES ET SIGNES D'ESPERANCE (EXEMPLES)

Structures de l'eglise
Dans les pays ou l'Eglisc a souffert les persecutions les plus
graves et les plus longues, les structures etaient pratiquement
inexistantes, comme par exemple en Albanie, en Russie. A present,
l'Eglise a toutes les structures necessaires et tous lcs eveques ont
etc nommes. 11 n'a pas ete facile pour l'Eglise de sortir do la clandestinite pour entrer dans des structures officielles, surtout a cause
de gens qui etaient habitues a agir en dchors de ces structures. Dans
la candestinitc, un pretre agissait non seulement comme un eveque mais comme le Pape lui-meme. 11 se comportait comme s'il etait
maitre de la doctrine et de la discipline.
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Renforcement du personnel
Le manque de personnel qualifie et bien forme est encore Pun
des problemes majeurs dans la plupart des pays d'Europe Centrale
et Orientale. Mais si on considere la situation en Albanie ou l'Eglise
n'existait pratiquemcnt plus, on a peine a croire a la realite de la
situation actuelle. Environ 62 pretres et 155 rcligieuses sont venus
pour travailler en Albanie et le 25 avril 1993, 5 nouveaux eveques
out ete consacres. 11 y a actuellement plus de 200 pretres missionnaires en Russie versant seulement de Pologne. Meme si ccrtaines
personnes doutent qu'ils soicnt les meilleurs candidate pour cette
mission, it Taut reconnaitre que sans eux des millicrs de fideles
scraient prives de tout soin pastoral. Divers mouvements do renouveau spirituel sont partis vers ces pays comme au Far-West. Leurs
methodes d'evangelisation effrayent certains eveques mais ils arrivent a atteindre une pantie de la societe ou les methodes pastorales traditionnellcs ne marcheraient pas.
Vocations
Les vocations sacerdotales et religieuses sont nombrcuses en
Slovaquic, en Ukraine, en Bielorussie, en Roumanie parmi les Roumains, dins les pays haltes.
En depit des craintes, les vocations ne se sont pas effondrees
en Pologne mais les premiers signes de crise se font sentir non seulement en Pologne mais aussi en Republique Tchequc, en Hongrie
et dans les republiques de 1'ex Yougoslavie. Meme dans les pays
ou les structures de formation etaicnt incxistantes, on a reussi a
creer le minimum de conditions pour la formation des seminaristes et les candidate a la vie religieuse.
Les batimcnts sont tres souvent provisoires et insuffisants, le
materiel didactique en langue locale manque, le personnel est insuffisant, depourvu de formation et des qualifications necessaires.
L'element a former porte les traces profondes du systeme.
Soif du spirituel
A la chute de communisme, la soil du spirituel etait ties grande.
La litterature religieuse memo la plus elcmentaire etait, sauf dans
quelqucs pays, quasi inexistante. Mais a 1'Est, a un rythmc beaucoup plus rapide qu'a I'Ouest, la mentalite s'oriente tres fortement
vers la consonnnation. L'imagc do 1'Est cornme une oasis spirituelle
est un mirage. La o%r la persecution fut particulierement dure et
longue, Woos sommes face a un desert. II v a des gens assoiffes de
spirituel mail ils ne sont proportionnellemcnt pas plus nombreux
quc dins nos pays occidentaux secularises.
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L'attention aux autres
Les besoins do l'Eglise a I'Est sont encore considerables, mais
dans les pays ou I'Eglise se porte un pcu mieux, les fideles commencent a realiser que l'Eglise est une veritable Eglise seulernent
si elle a le souci des besoins des autres. Dc nombreux dioceses en
Pologne, en Republique tcheque, en Slovaquie, en Roumanie et en
Hongrie ont deja commence a aider les Eglises plus nCcessiteuses
qu'elles.

3. NOTRIE. REPONSE
Face a la pauvrete
Le nombre de pauvres grandit clans ces pays. pious sommes
en face dune situation comparable a l'Amcrique Latine. Ces nouveaux pauvres sortis du communisme sont un dcfi pour la farnille
de St. Vincent. Its nous demandent une reponse creative et engagee.
Face au manque de clerge
II y a des seminaires rccemment fondes sans personnel qualific. Il v a un clerge qui ne possede qu'unc formation approximative. Ii y a un clerge peu nombreux, sollicite de partout mais qui
ne recoit aucune aide spirituelle de quiconque.
Face au manque d'encadrement des lairs
A 1'Est comme d'ailleurs dans le Tiers Monde, le phcnomene
le plus encouragement est la generosite et la disponibilite des lairs,
prets a s'engager eta servir mais depourvus de formation, non encadres ni soutenus.
Florian KAPUSCIAK, C.M.
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CE QUEST L'ISLAM
LAZARISTES EN TERRE D'ISLAM

Pres d'un milliard d'hommes et de femmes se reclament
aujourd'hui de 1'islam. Its y trouvent equilibre et refuge, sens pour
leur vie, inspiration pour leur action. L'islam a derriere lui 1.400
ans d'histoire. 11 a su "couvrir le temps avec le voile d'une langue
envoutante, celle du Coran, l'enonciation de son Appel, l'incantation et 1'identite qu'il nourrit". Aujourd'hui, it subit les contrecoups
du temps. II a du mal a s'integrer a la modernite qui suppose rationalite, secularisation, liberte d'entreprendre, de faire, de desirer.
La question se pose pour lui de savoir comment s'integrer sans perdre son essence. II a du mal a reconnaitre la liberte subjective de
I'individu en general, des femmes en particulier. 11 est traverse par
des flambees de fanatisme qui atteignent meme les plus lucides.
Les grands problemes qui le concernent ne sont pas seulement des
problemes materiels et pratiques. Des dimensions transcendentales et subjectives a la fois v sont impliquees. Nous, lazaristes, nous
sommes aussi impliques, de par notre presence, dans ces espaces
geographiqucs ou se jour Ic drame de peuples pris dans cette tourmente islamique. Jc voudrais partager avec vous quelques-unes des
idees-force qui soutendent cette "ideologic" a laquelle nous sommes confrontes, et suggerer le sens dune presence vincentienne
dans la ligne de Vatican II. Cc qui m'amenera, dans un premier
temps, a vous presenter, succinctement, quelques aspects les plus
saillants de l'islam et de son histoirc. Puis, dans un deuxieme temps
plus court, evoquer notre presence vincentienne, et completer,
enfin, par un temoignage de rencontre, parmi bien d'autres, avec
un jcune universitaire algerien.
1. L'Islam: Le mot aslama, en arabe, signifie a la fois un acte
"Sc soumettre a Dieu", et une appartenance "faire partie de l'ensemble des soumis".
Les musulmans considerent quc Allah a parle a Muhammad,
sceau des prophetes, dans la langue arabe, parole divine, issue de
la "Mere des Livres", dune langue-mere (wrath) faite de rythmes,
d'harmonies, d'incantation qui s'identifie a la langue de Dieu. C'est
cela qui constitue le noyau sacre de I'identite musulmanc. Identite
entre la mere (armor), la langue-mere, ('ensemble des croyants
(uanma), l'incantation envoutante. Identite qui rassemble les
croyants, comme des freres, dans le grand corps de cette "matrie"
chantant sa soumission et son elre identiquc-a-soi.
Pour comprendre l'islam, it Taut toujours partir du Coran (qui
veut dire lectionnaire). Avec lui, la revelation transmise avant
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Muhammed par Abraham, Mo'ise et Jesus est close. Sa force bent
a l'evenement ou cue s'incarne, a I'identite qu ' elle fonde , a la soumission qu'elle celebre , a la certitude qu'elle donne a ses fideles
d'etre "les vrais croyants ". Une identite pleine, eprise de sa plenitude qui est sa force et qui est aussi sa faiblesse.
L'islam se fonde egalement sur la maniere de vivre du prophete
rapportee par la tradition (sunna ), sur ses dits , ses faits et gestes.
L'islam se presente comme un ensemble de rites religieux, une
loi, une foi , une morale , un style de vie, une spiritualite , un combat, une institution politique et une culture.
2. La personnalite de ,Muhammad: 11 est ne, prohablement en
572, a la Mecque. En 612, l'angc Gabriel lui apporte un message
dont it le fait porte-parole. C'est le message rnecquois qui s'articule sur quatre points: it n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est
son prophete; Dieu existe de toute eternite; it a 99 beaux Noms,
Tout-Puissant, it peut ressusciter les morts et aneantir les
incroyants; it faut se soumettre a Dieu et lui obeir; lejugement Bernier recompensera les bons et punira les mechants.
En 622, a 50 ans, it quitte la Mecque pour gagner Yathrib, qui
prendra le nom de Medine, la Ville. C'est le Hegire (emigration),
commencement du calendrier musulman lunaire (de 354 a 355
jours). De religieux, le message devient temporel et spirituel a la
fois qui jette les bases dune cite theocratique.
Les crovants sont lies par le lien de la foi, plutot quc par celui
du clan ou de la race; ifs sons mobilises par I'appel au jihad, le combat pour Dieu, et non plus par la razzia; leer ideal est le chahid,
le martyr, et non plus le heros.
En 624, les tribus juives de Medine et de Yathrib, reticentes
face a la nouvelle foi, sont decimees. Consequence: on change
('orientation de la priere qui passe de Jerusalem a la Mecque que
Muhammad conquicrt en 628, apres avoir consolide son pouvoir
et epouse 14 fenunes.
En 632, au retour du dernier pelerinage, it meurt a Medine dans
les bras de Aicha, son epouse preferee.
3. Le Message Coranique: 11 est tout entier contcnu dans le
Coran. Celui-ci fut organise , sous Ic Calife Uthman (644-656), daps
la forme que noun lui connaissons ( 114 sourates ou chaitres, 6236
aydt ou versets, classes par ordre de grandeur et precedes par la
Fatiha ou priere d 'ouverture , comprenant 7 versets. Il comporte
quatre ordres de themes: Ies croyances ( aga'id); le culte ('ibdddt)
avec ses cinq obligations ( profession de foi , priere a 5 moments de
la journec, jeirnc , pelerinage, aumonc ); faction morale ( akhl(ly); les
relations ( mu'amaldt).
11 a des liens avec la Revelation biblique assez laches:
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II adnret les Ecritures, mail declare qu'elles sont falsifiees.
11 adnret que Adam a commis une faute, mais refuse le peche
origincl.
11 admet les enonces bibliques, mais opere un transfert (Abraham, Moise...sont des modeles types de musulmans).
11 admct la naissance virginale de Jesus, mais refuse l'Immaculee conception.
11 admet Jesus, appele Messie, Verbe do Dieu, Esprit de Dieu,
qui a fait des miracles, mais recuse son titre de Fits de Dieu, refuse
la Trinite, ('Incarnation, la Redemption, I'Eglise.
II adnret la revelation, mais recuse la manifestation dans I'evencment et refuse sa manifestation temporelle. L'islam, c'est le
temps. La temporalite comme mouvcment s'arrete.
11 admet les prophctes, mais les convertit a I'islam. L' islam est
au debut et a la fin. Bien plus, nul n'echappe a 1'islam, car tout
homme nail musulman, c'est sa famille qui le fait juif, chretien ou
zoroastricn.
4. Jalons pour tine histoire: L'islam connait une expansion fulgurante. En un siccle it constitue un des plus wastes empires du
monde. 11 devient un seal grand foyer de civilisation. Une civilisation non de ('image mais de ('arabesque.
Pourtant, des 632 les luttes commencent et n'ont jamais cesse.
Elles sont engagees au nom de la purete de la loi islarnique et du
retour aux sources. Elles refletent les rivalites pour l'accession au
pouvoir: sur Ics quatre premiers califes hien guides, trois sont assassines.
Ces conflits donneront lieu a deux grandes families d'esprit,
les sunnites et les chiites, ceux-ci presents en Iran, au Liban, en
Algerie et ne representent quc 10% de la population musulmane
daps le monde.
1 1 ° s., cc fut Ic debut du declin, lorsque Ic Calife al-Qadi, definit cc que doit etre l'orthodoxic et forme les porter de l'interpretation. A partir do cc moment-la, le repetif (tardid) prend le pas sur
le renouveau (tajdid).
Du 16° au 19° s., cc fUt fore de l'expansion, grace aux marchands, en Asic et en Afrique. Les arabes ne representent plus que
10% des musulmans dans le monde. Cependant, ceux-ci ont.joue
un role primordial, au 19° s., grace a la renaissance arabe, dont
Ics promoteurs furent les chreticns du Liban. De cc mouvemcnt naitront deux rameaux, le modernisme liberal et le fondamentalisme
islamiquc (du a un choc en retour a dcux evenements historiques:
('expedition des britanniques en Inds (1753) et 1'expedition de Bonaparte en Egypte (1798-1801). Unc question lancinante se pose a la
conscience musulrane desempar6c: comment se fait-il qu'une
nation privilegiee cornme la notre, ait suhi un tel echec face a des

275

impies? Et si c'etait parce que noun nous sommes eloignes de
l'authenticits primitive! N'v a-t-il pas urgence it revenir aux origines de Medine? Tel est le questionnement qui devait aboutir aux
manifestations de rejet de I'integrisme. Ce qui fit ecrire a tune des
grander revues francaiscs: "II y a un Islam que nous admirons et
tun autre qui nous fait peur et nous inspire de l'horreur". Dcux civilisations, deux cultures se trouvent en confrontation, ccllc de l'efficacite et celle de 1'expressif!
5. Peut-on esquisser les traits de l'homme musulman?
Vivant dans le Dar al-isldm (Cite de la paix) par opposition a
Ddr al-harb (Cite de la guerre), it s'est constitue une sorte d'internationale islamiste. Le premier acte de l'islam fut, en effet, d'evenlopper dans sa croyance le plus grand nombre possible de peuples.
Sous ('impulsion du ijtihdd (effort d'interpretation), la reflexion prit
d'abord une forme guerriere, Ic Coran s'imposant par la force guerriere, puis une forme plus subtile, celle de la force des choses, en
creant la condition pen enviable du Dhimmi (du protege).
Le Dhimmi, c'est l'auf re. Tout autre apparaissant comme un
reproche, une echarde, la question etait de savoir comment l'inhiber! L'autre, face a la vraic foi cst appele a disparaitre. Quand it
reste de dautre, les chores se gitent. Cet autre represents l'impuissance a Ic rsduire. Qu'attend Dieu pour le reduire? D'ou la tentation de I'aider en lui dormant un coup de pouce! S'il se soumet et
qu'il appartienne a une religion a livre, on lui imposera un tribut
personnel (al-jizya) et un impot foncier (al-kharaj). Je suis, moi qui
vous parce, le descendant direct de ces chretiens dhirrtrnis qui ont
ete chasses de 1'lrak, ou plutot contraints de fuir la persecution
qui a ssvi contre les chretiens, en 1917, au Nord de 1'Irak.
Quant aux paIens, its n'ont d'autre choix qu'entre la conversion ou la mort!
Dans cette cite androgyne, la femme a tine place de subordonnse, mais dolt titre traitee avec equite. Meme si I'on admet que parfois Pon est habilits a recourir a la correction physique pour 1'amener a resipiscence. Quant au nombre des spouses, it est rsduit a
quatre, a condition d'etre juste envers les quatre!
La repudiation est reservee a I'homme.
L'adulterc, s'il cst attests par quatre temoins, est puni par ]a
flagellation, voire la lapidation.
Dans la vie quotidienne, it y a interdiction de consommer du
porc, de la viande d'animaux non saignss.
II est prsvu une maison ideate, fermee sur 1'exterieur, ouverte
vcrs I'interieur.
L'on se devra d'sviter touts representation, tout objet evoquant
la croix, les instruments de musique.
Cette cite porte to marque de la jouissance: jouissancc de l'iden-
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tite a soi, jouissance de l'incantation musicale, jouissance architecturale, jouissance des mills et une nuits, jouissance des femmes
entre elles, jouissance, par avance, du paradis! Jouissance calligraphique; jouissance de la parole ou it s'agit moins de tenir parole
que d'etre tenu par la parole.
Des siecles durant, setts image de l'islam a prevalu. Les conditions de vie aujourd'hui, ont oblige a bien de mutations! II etait
important, cependant, do montrer a quels substrats de l'inconscient
se refere 1'hommc musulman!
Jc n'evoquerai pas l'islam mystique ou celui des confreries,
aujourd'hui tellement critique et recuse comme factcur demobilisateur pour une societe de faction!
Jc nc parlerai pas non plus de 1'ambbiguIte dans I'emploi de
termes qui n'ont pas le meme contenu lorsqu'ils sont traduits en
d'autres langues. Un exemple: parler des droits de l'homme en islam
recouvre un domaine absolument different de celui qu'evoquent
les droits de I'homme, tels qu'enonces a l'ONU, en 1948.
6. L'Eglise, depuis Vatican 11, promeut le dialogue: Dialogue
theologique et dialogue do vie.
Nous lazaristes, nous sommes presents en terre d'islam. Au
Proche-Orient: Liban, Syric, Palestine, Egypte; dans les Balkans et
en Turquie; en Extreme-Orient, aux Philippines, en Indonesie; en
Indc; en Afrique du Nord, cn Algeric; en plusieurs pays d'Afrique
noire.
Cette presence a commence tres tot, puisquc c'est a partir de
1643 que St. Vincent va envoyer ses pretres en tant que consuls,
en Tunisie et en Algerie. II les y envois pour une aide morale et matericllc a apporter aux captifs. "Pour consoler et instruire les pauvres chretiens captifs...en la foi, amour et crainte de Dieu et y faire
les missions, catechisme, instructions et exhortations qu'ils ont
accoutumes".
Nous notons, parmi les conseils qu'il donne a ses missionnaires: "Ils souffriront volontiers les injures qui leur seront faites par
le peuple; tacheront de gagner par patience les pretres et les religieuscs csclaves...Si sans danger its pcuvent alter visitor les pauvres esclaves qui sont a la campagne, its iront, et tacheront de les
confirmer et consoler et leur feront quelques aumoncs a cet
effet...Ils s'assujettiront aux loin du pays, hors la religion, de
laquelle its ne disputeront jarnais, et ne diront rien pour la mepriser" (Coste XIII, 306-307).
C'est au 18° s. que les lazaristes arriveront en Turquie, en Syrie,
au Liban, en Egypte. La presence est surtout a caractere sociocaritative, au service des minorites chretiennes en peril. Leurs maisons, pourtant, sont ouvertes aux musulmans et la relation avec
I'islam est surtout marquee par une sorte de convivialite respec-
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teuse et bienveillante. Nous savons que les relations, pour la population chretienne, se posent en termes de position qui, selon les avatars de l'histoire, se muent en opposition. Les evenements actuels
de Bosnie Herzagovine nous donnent une ides de cc qui s'est passe
au cours de persecutions, comme celles de 1860 ou 1881... Ou le
blocus de la montagne libanaisc durant la premiere guerre mondiale.
Sans doute, la presence au Moven-Orient a-t-elle evolue. Elie
est appcaee a evoluer encore davantage pour une rencontre plus
dialogante en lien avec les orientations pastorales qui seront prises au prochain synods, au Liban. Deja en route dcpuis 1991, le
synode aura a se pencher sur cc probleme pastoral de I'evangelisation par la rencontre et le temoignage.
En Algerie, not re presence, apres avoir ete celle du service du
clerge, est solidaire, aujourd'hui de la position franchement dialogante de l'Eglise "en terre d'islam". Le dialogue avec l'islam s'est
tres vite essouffle, mais la rencontre avec Ies musulmans (tant la
distinction entre islam et musulman est decisive!) ne cesse de s'affirmer, de s'alfiner, de s'approfondir, dans la ligne traces par Vatican 11, Evangelic Nuntiandi et, plus pres encore, Rcdemptoris
nnssio.
L'cxperience de la rencontre, sur le terrain, se construit et
s'invente tous les fours, "Humblement, simplement, doucement",
dans un mouvement anime par le "zele" discret qui se fait ecoute
et service. Formes a I'esprit des cinq versus reflet de l'csprit des
Beatitudes, nous nous sentons, ici, parfaitement it l'aise. Presence,
non de proclamation, mail d'annonce par le temoignage silencieux
dune Eglise, dont nous partageons la condition privilegiee, celle
de son humilitc. Engages au plan de la culture, de la formation,
de rencontres sur Ics chemins (apostolat des auto-stopeurs),
d'accompagnement des assoiffes de 1'Evangile qui constituent ics
premiers jalons dune Eglise, celle de I'Esperance, it nous arrive
de nous definir comrne des semeurs d'interrogations, de points
d'interrogation face a un islam qui repugne au quest ionnernent.
Dans Ic Coran, it y a peu ou prou de points d'interrogation!
7. Un temoignage de rencontre: Un universitaire, Salim, se presente et dernande un Evangile, de preference en arabe. Je donne
I'adresse de la Maison de la Bible et j'en profite pour engager une
conversation avec lui, en arabe.
- Pourquoi voudrais-tu un Evangile?
- On dit que les livres des juifs et des chretiens sont falsifies.
J'aimerais en avoir le cccur net et verifier cctte assertion par moimeme...
- Tu sais, la question de savoir si les Evangiles sont falsifies
ou pas ne m'importe guere. Le plus important, vois-tu, West pas
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le Livre. L'irnportant, c'est la Personne de Jesus-Christ, ]a rencontre avec la Pcrsonne vivante, Jesus-Christ. C'est cela le christianisme, non pas la religion d'un Livrc, une religion a Livre, situ veux,
mais foi en une Personne vivante. L'Evangile, nest autre qu'un
Livre-Temoignage. Des temoins viennent temoigner, a la barre du
monde, de cc qu'ils ont vecu, experiments dans leur chair et dans
leur caeur. Its annoncent qui est Jesus-Christ.
- Que veut dire Jesus-Christ?
- Nous, chretiens, nous appelons Jesus Yasu' et vous, vous
l'appelez 'Isa. YaszY vient de l'hsbreu Yaclru' ce qui veut dire DIEUSAUVE; et 'ISA vient aussi de I'hebreu 'ICIIA cc qui veut dire
SOURCE-DE-VIE (comme A YCHA vent dire EVE, Mere de la vie).
Quant au niot Christ, masih, cola vient aussi de l'hebreu, cc
qui veal dire oint. II s'agit d'une tradition venue de l'Ancien Testament ou I'elu de Dieu etait oint d'huilc (comme David a ete pint
Pretre, Roi, Prophste). Jesus est Point de Dieu, le Pretre, Ic Roi, le
Prophetc par excellence.
- Mais pourquoi vous faites de Jesus, un homme, un Dieu?
- Non, Salim, nous ne faisons pas d'un homme un Dieu. Cc
serait une snormits. Jesus, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est
Dieu-parmi-nous. II est venu noun montrer comment vivre notre
humanite pour que celle-ci soit reussic. Ainsi, pour Vous, Salim,
le Coran, cc nest pas un livrc qui est promu au rang divin, mais
bien la Parole de Dieu faite livre!
- Vous crovez que Muhammad est prophcte?
- Pour moi, Muhammad est un grand homme, qui a fait une
experience religieuse etonnante et qui a reussi a unifier les arabes,
a en faire un peuple...
- Nous, nous croyons bien que Jesus, 'Isa est prophcte!
- 11 faudrait Woos entendre sur le terms "Prophete". Si JesusChrist nest qu'un prophcte qui parle au nom dc Dieu, s'il nest pas
celui que les prophsles out annonce, s'il nest pas plus qu'un prophcte, s'il nest pas Dieu, it ne vain plus la pcinc d'ctre chretien!
Le Coran dit Bien de lui, d'ailleurs, qu'il est Verbe de Dieu, qu'il
est ressuscits vivant (bu'itha havvann).
- Est-cc quc vous crovez dans le Jugement? Sur quoi serezvousjuge?
- Bien sur que nous croyons. Sur le comment, c'est autre
chose! Dans Ic Coran, it v a des details assez stressants...Par contre, noun savons sur quoi nous serons jugss. Cela nous est precise
dans l'Evangile de Matthieu, chapitre 25. (Je lui lis le passage).
Comme to vois, cc qui est premier, c'est 1'autre, cc sons les mu'arnaIaI, notre relation a autrui. La est le critere de notre amour pour
Dieu...
- Y a-t-il des choscs qui tc genent dans le Coran?
- Dans le Coran, it y a des chosen merveillcuses, des eleva-
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tions emouvantes sur Dieu, sur la beaute de la creation ...et aussi
des choses genantes...Ainsi clans la priere d'ouverture 1'on salue
Dieu, le Misericordieux et puis, a la fin, it y a uric imprecation contre les juifs et les chretiens!
On dit que le Christ n'a pas ete crucifie, qu'il nest pas mort
et un peu plus loin on trouve "que la benediction de Dieu soit sur
moi Ic jour ou je mourrai. On dit que les chretiens sont nos meilleurs arms et un peu plus loin, surtout gardcz-vous de vous faire
des amis parmi les juifs et les chretiens!...
On dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion et, plus loin,
poursuivez-les tuez-les!
Et la femme done!...
- Dites, c'est vrai que Pon peut commettre tous les crimes possibles et imaginables et qu'on est quand memo sauue dans le Christ?
par une absolution?
- Le Christ est la pour nous ouvrir a la misericorde de Dieu,
au pardon de Dieu. Mais l'absolution ne supprime pas les consequences sociales et juridiques de nos actes. Mais Dieu ne veut pas
que nous soyons enfermes dans nos actes! Dieu est plus grand que
noire coeur! Exemple Jesus et les pecheurs, Jesus et la femme adultere...Dieu peut faire d'un criminel un saint!
- Ca c'cst bien! Si l'on se dit chretien et que l'on vit mal, on
est sauue quand rneme?
- Le probleme nest pas dc se dire chretien, mais d'etre chretien! Et la, c'est une autre affaire!
- Est-ce que vous croyez dans la controverse? Dans le
face-a-face?
- Je n'aime pas la controverse!... Je vois a quoi to fais allusion: au face-a-face entre Didat et Swaggart! Au point de depart,
it y a un malentcndu! Swaggart a accepte de considerer I'Evangile
comme "Parole de Dieu", un peu a la maniere du Coran. Non, la
Bible est autant parole d'homme que parole de Dieu. Je dirai rneme
que c'est une parole d'homme qui porte la parole de Dieu, qui dit
Dieu!...
- Peux-tu me resumer le christianisme en une phrase?
- Non pas en une phrase, mais en deux mots: Le christianisme
est une histoire et une Personne Vivante...
Et l'on s'est quitte daps 1'espoir de se revoir!
Antoine MOUSSALI, C.M.
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LA MIA ESPERIENZA DI VINCENZIANO
IN UNA COMUNITA TERAPEUTICA PER IL
RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI

INTRODIJZIONE
Sono stato invitato ad offrirvi una testimonianza dell'attivita
the da una decina di anni svolgo, congiuntamente ad altre attivita,
in una comunita terapeutica per it recupero dei tossicodipendenti. Ho accettato volentieri soprattutto perche e un'attivita che mi
coinvolge e nella quale io personalmente credo molto, ma anche
perche credo the sia un'attivita nella quale la Congregazione del la
Missione puo trovare un motivo di interesse e di richiamo per it
suo sforzo di evangelizzazione dei poveri net mondo odierno.
Non e pero facile concentrare in poco tempo un'esperienza alquanto articolata nei suoi vari aspetti (umano, psicologico, religioso,
ecc.) e diversa dalle forme tradizionali di evangelizzazione. Tenuto
conto delle persone a cui mi rivolgo, ho pensato di strutturare it
rnio intervento net rnodo seguente.
Anzitutto, vorrei spenderc alcunc parole per tratteggiare it profilo dclla comunita terapcutica nella quale opero, poiche probabilmente non tutti hanno avuto t'occasione di poterne frequentare una
e farsi un'idea sufficientemente chiara delle attivita che si svolgono in una comunita del genere (n. 1). In on secondo tempo, vorrei
richiarnare la vostra attenzione piu particolarmente sul tipo di evangelizzazione the rni impegno a realizzare con altre forze vincenziane all'interno della comunita (n. 2). In un terzo momento, vorrei
anche solo brevissimamente accennare ai possibili sviluppi di questa esperienza in un prossimo futuro e the di fatto la nostra Provincia di Torino sta gia tentando di promuovere (n. 3). Concludero
con due considerazioni sintetiche sul significato di tale esperienza
per la nostra vita apostolica oggi.

1. PROFILO DELL' ATTIVITA SVOLTA NELLA COMUNITA
TERAPEUTICA
La comunita terapcutica in cui opero e una delle prime strutture sorte in Italia per it recupero dei giovani tossicodipendenti.
Essa e sorta all'insegna della speranza cristiana: "Cascina Verde"
(il colore delta spcranza) si chiamano infatti i centri nati da un'Associazione the ha voluto darsi it nome della speranza (SPES) e the
e formata da forze vincenziane congiunte: Missionari di San Vin-
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cenzo, Figlic delta Carita, Volontari Vincenziani, in collaborazione con profcssionisti net campo del disagio psico-esistenziale.
Oggi le risorsc di Cascina Verde sono:
- un ambulatorio (per it programma ambulatoriale prercsidcnziale);
- due comunita terapeutiche (per it programma residenziaIe);
- una comunita di rientro (per it programma postresidenziale).
Va inoltre segnalato the la presa in carico non e solo del giovane tossicodipendente, ma anche delta sua famiglia , per la quale
vi e un programma parallelo rispctto a quello del singolo tossicodipendentc.
I vari operators all'intcrno delle varie strutture sono cosi distribuiti:
- uno staff psico-medico: sette medici psichiatri guidati da
un Direttore Scientifico farmacologo;
- una decina di opcratori (educatori) regolarmentc assunti;
- alcuni ohiettori di coscienza in servizio civile in numero variabile secondo la disponibilita del Ministero delta Difesa;
- alcuni maestri di lavoro the operand nei laboratori dove gli
ospiti imparano un mesticre (falegnameria, legatoria, serra, allevamento, orticoltura, lavorazione delta pelic, pittura su stoffa e
legno);
- due missionari di San Vincenzo in quality di educatori spi
rituali (rispettivamente nelle due comunita residcnziali di Milano
e Azzate).
Essendo stato invitato a parlare delta "mia" esperienza, esporro
rnolto sinteticamcnte (anche per ragioni di tempo) solamente 1'esperienza di vita the si fa in una delle due corunita residcnziali,
precisamente quella di Azzate, ove io sono prescntc almeno un giorno (c una notte) alla settimana.
a) La comunita di Azzatc ha circa 18 posti, con una permanenza media prevista intorno ai 10-12 mesi. Gli elementi fondainentali del periodo comunitario sono i seguenti. Net periodo iniziale
e indispensabile allontanarc it soggetto dal suo ambicnte di provenienza, ivi compresa la famiglia, le uscite dalla comunita (peraltro assai limitate all'inizio) avvengono con I'accompagnamento di un operatore. Secondo aspctto importante e the it grado di
maturazione psicologica del soggetto viene costantemente verificato e the it giudizio sulle capacity di "rientro" sociale, sempre
comunquc graduate, deve essere formulato dall'intera comunita.
11 terzo elemento e the la comunita terapeutica tende espressamente alla risocializzazione per evitare di trasformarsi in una
micro-society protetta.
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b) Per quanto riguarda l'organizzazione delta struttura comunitaria, va sot totineata l'importanza delta formazione permancnte
di ciascun operatore all'interno della comunita stessa: Ic riunioni
settimanali di staff coinvolgono tutti i membri ed offrono un'utile
occasione di revisione critics,
c) L'attivita della comunita e fondata su trc momenti essenziali:
- la psicoterapia, the consiste in quattro sedute terapeutiche
di gruppo ogni settimana;
- la socioterapia, cioc Ia vita di relazione, in cui si colloca anche un'importante possibility di evangelizzazionc;
- la ergolerapia, cioc la terapia tramite if lavoro.
d) Le regole della comunita sono quelle classiche delle comunita terapeutiche ( niente droga, niente violenza , blocco iniziale di
qualsiasi contatto esterno, uscite accompagnate , ecc.). La comunita risulta essere gerarchicamente strutturata ( sono presenti tre Figlic (fella Carita, di cui una e Ia direttrice , operatori laici, obiettori
di coscienza, psichiatri consulenti ), ma non a autoritaria , net senso the ogni decisions viene discussa Hello staff e con i residenti.
Ne..una regola e rigidamente applicata, ma ogni volta portata nella
iii,C u..iOne COIL ILill itaria.
e) II giovane tossicodipendentc residente puo lasciare la comunita in ogni momento, ma e tenuto ad informarla esponendo le ragioni dell'abbandono. La comunita peraltro accerta periodicamente
it grado di maturity raggiunto dal giovanc residente, fine ad approvarne I'uscita definitiva. L'accoglienza del soggetto e totalmente
gratuita ed it lavoro svolto dai giovani residenti viene parzialmente r'etribuito.
f) Sebbene nello staff siano presenti Preti della Missione e Figlic delta Carita, i giovani residenti non sono tenuti, nc indotti a
svolgere alcuna pratica religiosa, se non per decisione strettamente volontaria. Semplicemente, viene loro offerta l'opportunita di
partecipare ad alcuni momenti spirituali specifici.
Tali momenti hanno diversa scadcnza:
- ogni settimana celebro I'Eucaristia con le Figlie delta Carita, gli operatori e i ragazzi residenti the desiderano parteciparvi
(in genere in discreto numero);
- sempre ogni settimana offro l'opportunity ai ragazzi di un
incontro con me per dialogare insieme su temi di carattere esistenziale e per una sia pur elementare formazione religiosa;
- in occasione di alcuni momenti significativi dell'anno (Na283

tale, Pasqua , la rinnovazione dci voti delle Figlie della Carita,
I'anniversario di apertura dells Cascina ...) I'Eucaristia viene particolarmentc sentita dai ragazzi , canto the vi partecipano generalmente tutti, insieme con persone esterne alla conumita residenziale.
Oltre a questi momenti per cosi dire istituzionalizzati , la presenza assidua di almeno un giorno alla settimana nella comunita
terapeutica mi permette di instaurare rapporti personali coi ragazzi, di dialogare privatamente con coloro the non incontro nei momenti pii istituzionalizzati , di aiutarli ad accostarsi progressivamente ai sacramenti the da anni non ricevono piu.
Oltre alla confessions e alla comunionc di molti ragazzi nei quasi dieci anni della mia presenza in comunita , ricordo con emozione Ia cclebrazione di un hattesimo , di unit confermazione e di un
matrimonio.
Ma piu the soffermarmi calla cclebrazione dci sacramenti, mi
pare importante comunicarvi in questa occasione alcune riflessioni the ho maturato nella mia esperienza e the mi sembrano signiIi.ati\e sotto it profilo (lei l ' evangelizzazione dei poveri nellacomunita vinccn z iila.

2. L'EVAN(:1•:I-IZZAztONE NELLA COMUNITA TERAPEUTICA
PI.R TOSSIC O-DIPI .NDENTI
Vorrei anzitutto richiamare the queste riflessioni riguardano
particolarmente la Ease del programme in cui io opcro, cioe quella
intermedia tra la precomunita e la fase di rientro.
I giovani the incontro nella comunita residenziale sono persone disperate, the hanno toccato it fondo della propria abiezione.
Da questo fondo Dio ha toccato it loro cuore pcrche trovassero la
forza di chicdcre aiuto a noi, the rappresentiamo da quel momento la loro unica speranza. In un certo senso, devo stare attento a
non cedere alla tentazione del facile proselitismo, in quanto Sono
ragazzi cost prostrati da essere facilmente manipolabili, anche sotto
it profilo religioso.
La mia preoccupazione non c tanto di portarli ad un rapporto
con Dio the io ritenga accettabile, ma piuttosto di accompagnarli
nel cammino spirituals the essi ricscono a fare con I'aiuto di tutti
coloro the in vario modo offrono loro la testimonianza della vita
di fcde e di carita.
Per procedere con ordine faro qualchc breve considerazione
sui ragazzi in quanto dcstinatari dull'evangelizzazione (a), sul tipo
di evangelizzazione the offro loro (h) e infine sull'evangelizzazione
the da loro ricevo (c).
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a) 1 destinatari
I ragazzi tossicodipendenti sono dci "poveri ": sono tutti ragazzi
e ragazze privi di affetto e incapaci di buone relazioni umane (perche mai nessuno le ha loro insegnate). Sotto questo profilo, penso
che not missionari vincenziani che vivianu> in comunita siamo dcpositari di un dono ( quello di fare comunita appunto) che spesso
non valorizziamo adeguatamente c che anzi possiamo apprezzare
solo net momento in cui to condividiamo con chi ne a assolutamente
privo.
Essi sono persone che a loro volta ci fanno dono del loro passato, delle loro paure, dci loro sensi di colpa, delle loro incertezze,
delta loro immaturity, delta loro ricerca di idcntita. A noi educatori chiedono solo affetto e di essere trasparenti, per condividere cib
che abbiamo da oft rire loro: prima fra tulle la speranza e la forza
di vivere. Non ci chiedono di essere "cone loro", ma di essere sinccramente solidali e vicini net loro cammino di crescita c hanno
bisogno di vedere che essi sono importanti per noi.
Non dobbiarno dimenticarc che essi appartengono alla Chiesa
per diritto evangclico: non solo perche sono battezzati, ma soprattutto perche it loro stato di poverty costituisce un campo dove it
seme delta Parola pub fruttificare di piu e meglio. Sono giovani che,
dopo aver percorso strade di morte, chiedono aiuto per ritrovare
se stessi e ragioni di vita: chiedono percib di essere accolti e guidati su nuove strade, a riprendere coscienza delta bellezza e delta
dignity delta persona c delta vita umana.

b) L'evangelizzazione che si /a in comunita terapeutica
L'aspetto piu tipico dell'evangetizzazionc in comunita terapeutica a la necessity di passare da una prospettiva paternalistica at
porre come fondamento la comunione . Praticamente si tratta di accogliere la sfida delta nuova evangelizzazione di cui la chiesa a oggi chiamata con urgenza a farsi carico: quella cioe che sostituisce
all'clemosina l'accoglienza , all'assistenza la condivisione , alla semplice conoscenza delle nuove poverty it farsene carico, alle risposte emotive ed occasionali I'intcrvento continuativo e competente.
L'evangelizzazione in comunita terapeutica a fatta sostanzialmcnte di presenza a di testimonianza.
$ fatta anzitutto di presenza piu che di parole, perche la parola non a la cosa piu importante c cede it passo all'esperienza di rapporti intcrpersonali significativi a intensi. Si tratta di una presenza capace di aiutarli a pronunciare nei tempi e nei modi opportuni
it nome di Dio Padre che li ama e Ii perdona e a credcre che anche
net loro cuore it Signore sta "alla porta e bussa". Una presenza infine capace di condividere con loro valori , obiettivi, progetti, rc-
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sponsabilita, ma anche difficolta e insuccessi: cio the Ic nostre famiglic oggi fanno sempre meno e con sempre maggior difficolta.
L'cducazione ally fede in comunita non si perde poi nell'accessorio, ma c essenziale. E testirnonianza di fede, nella dcdizione ad
una vocazione senza riserve e sottratta agli ideali del mondo. E testimonianza di speranza nei momenti di scvnforto, di paura, di fallimento, di impotenza, di sofferenza e di solitudine umana, the non
mancano mai nella comunita terapeutica. E inline testimonianza
delta carita mediante le opere di ntisericordia corporate e spirituale
(mai disgiunte, secondo I'ammonimento di San Vincenzo) nella quotidiana attenzione ai ragazzi, net cogliere le loro preoccupazioni
c nell'aiutarli act esprimerle e ad affrontarle con coraggio e conctividendo le loro angosce.
L'evangelizzazione in comunita terapeutica non a appannaggio del sacerdote, ma e frutto di una collahorazione f'ra persone
con competenze e ruoli diversi, tutte accomunate net servizio della persona umana. In questo cornpito ognuno puu riscoprire la grandezza e la bellezza delta propria missione.
Missionari e Figlic Bella Carita riscoprono una nuova forma
di "paternity" e di "maternity", quella chc non tratticnc it figlio
per se, ma to aiuta ad esistere autonomamente, senza alcuna strumcntalizzazionc, neppurc per la fede.
I laici riscoprono anch'essi la preziosita del loro lavoro net mettersi con dedizionc at servizio degli altri e non solo del proprio profitto. La collaborazione tra laici c consacrati nella test irnonianza
(fella carita favorisce it reciproco arricchimento tra le diverse forme di spiritualita e di apostolato the scaturisce dally fedelta di
ognuno at proprio carisma. In particolare, anche I'apporto specifico di chi ha la necessaria conipetenza professionale rnostr'a the anche la scienza e "espressione di carita", aiutandoci cosi ad uscire
dagli scherni consueti di una carita priva di agganci istituzionali
e ad umanizzare le professioni.
c) L'evangelizzazione the si riceve in cornurrita terapeutica
Un ultimo aspetto mi sembra particolarmente significativo e
degno di nota. La comunita terapeutica non e solo oggetto di evangelizzazione, ma ho scoperto con sorpresa chc essa e anche luogo
di formazione personate e di riscoperta (una reale ricomprensione) del vangelo. lo stesso per prinw ho potuto maturare una visione pia realistica ed essenziale del grande dono delta fede e delta
difficolta the not incontriamo net comunicarla ai fratelli lontani
a motivo delta rigidity dei nostri schemi mentali.
Spesso io e he Figlie delta Carita abbiarno constatato come la
comunita in cui operiamo sia una scuola di vita reciproca, in cui
I'ex-toss icodipendentc e it nostro maestro cd evangelizzatore. Per
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le ferite lasciate nel suo animo dalla sua vita passata e molto sensibile ed esigente. Ci sprona continuamente alla disponibilita e a
lasciarci mettcrc in discussione, a riconoscere i nostri limiti ed errori. Ci richiama all'essenziale, all'essere prima chc al fare, alI'autenticita nei rapporti.

3. GUARDANDO AL FUTURO...
11 seme e stato gettato, 1'albero c gia cresciuto, i frutti gia si
raccolgono. Ora, come un grandc albero carico di frutti diffonde
attorno a se it suo seme per rigcnerarsi moltiplicandosi, cos! e delI'esperienza di Cascina Verde. Essa e cresciuta in quantita c in quaIita. In quantita, perche non solo si sono moltiplicate le strutture
gestite dalla Associazione Spcs a favore dei tossicodipendenti, ma
1'espcricnza e oggi condivisa da altre associazioni e istituti the si
ispirano al modello di Cascina Verde. In qualita, perche it modello
comunitario non c ripctitivo, ma in continua evoluzione in rapporto ai bisogni emergenti dcllc persone.
Proprio in considerazione del I'cvoluzione del mondo della tossicodipendenza c del diffondersi tra i tossicodipendenti dcll'epidemia di AIDS, i responsabili Belle tre componenti vincenzianc impegnati nell'opera di Cascina Verde Sono stati indotti ad esaminare I'ipotcsi di nuove iniziative a favore appunto dei tossicodipendenti HIV sieropositivi nello stadio iniziale di evoluzione della malattia c senza umane speranze, per offrir loro una permanenza Serena in un ambicnte protetto.
L'iniziativa e ambiziosa e di non facile realizzazione. Essa richiede non solo un'azione piu incisiva sul piano operativo, ma anche su quello spirituals, the esigc la cura attenta e continuativa
the solo una persona animata da una specifics vocazione puo garantire. Consapevole di questa necessita, 1'Associazione Spes ha
chiesto alla Provincia di "Torino della C.M. di mettere a disposizione dell'opera di Cascina Verde un suo membro con I'incarico di assumere nelle comunita terapeutiche gestite da Cascina Verde la responsabilita di coordinatore delle attivita svolte dalle Figlie della
Carita e dai Volontari Vincenziani gia operanti o in fase di progetto. 11 Visitatore ha gia risposto a tale richicsta indicando it mio nome. In questo rnodo si apre oggi una nuova fase del mio impegno
nell'attivita di Cascina Verde: d'ora in poi non mi limitero ad assicurare - come ho fatto fino ad oggi - la mia presenza settimanale in una delle comunita residenziali, nma assumero, a nome dci missionari di San Vincenzo, I'incarico di Presidente dell'Associazione
Spes c dovro prcoccuparmi di organizzare in tutte le strutture di
Cascina Verde i tempi pifr adeguati per la formazione spirituale,
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sollecitando con opportune iniziative I'emergere della riflessione
di fede negli ospiti ed alimentando to spirito vincenziano di tutti
gli operators e dei volontari.

CONCLUSION 1•:
Poiche sono stato invitato a dare una semplice testimonianza
della mia csperienza in comunita terapeutica, non a it monento per
tirare conclusioni impegnative. Permettetemi soltanto di dire due
parole sintetiche sul significato di tale esperienza all'interno della
vita della nostra Congregazione, almeno qui in Europa.
La prima. La condivisione di vita coi poveri the intendiamo
evangelizzare, la collaborazione fra le tre famiglie vincenziane nell'opera di evangelizzazione e promozione umana, I'azione coordinate delle forze religiose e laiche net picno rispetto dcllc relative
competenze Sono oggi un segno dei tempi, una svolta coraggiosa
ma indispensabile alla nuova evangelizzazione di cui I'intera Europa ha oggi urgente hisogno. Credo the questa sia la formula vincente per it futuro delta nostra evangelizzazione, nel terzo millennio the si aprc dinanzi ai nostri occhi.
La seconda. Credo the questa sia una delle strade da perseguire per rivitalizzare it nostro carisma vincenziano. Credo inoltre the tale formula possa attirare semprc l'intcresse di multi giovani ed impegnarli a vario titolo nelle attivita di Cascina Verde,
come gia sta avvenendo oggi (cone animatori, net servizio civile,
come volontari, conic collaboratori esterni...), ed avere cosi un risvolto positivo sotto it profilo della questions urgente e grave dell'animazione vocazionale. Farsi volto unano della risposta di Dio
al grido di tanti giovani the oggi lottano nella disperazione della
loro vita e in un prossimo futuro lotteranno nella disperazione della
loro morte (a menu chc la scienza trovi quanto prima un vaccino
risolutivo contro ('AIDS): questo mi sembra un modo ancora oggi
valido e specificamente vincenziano di contribuire a] grande progetto di evangelizzazione e di promozione umana della Chiesa net
niondo.
Giuseppe TURAT1, C.M.

288

CONFERENTIA£
LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
ET LA NOUVELLE EVANGELISATION
Raymond FACELINA, C.M.

INTRODUCTION
Si c'est en 1979 daps sa Pologne natale que Jean-Paul 11 emploie
pour la premiere fois ('expression "Nouvelle Evangelisation", c'est
a Haiti en 1985 quit presente Ics elements de cc programme missionnaire applicable a toute I'Eglise "au seuil du 3eme niillenaire". La
fornmle s'est imposee comme une marque publicitaire. Qu'en est-il
du produit? Ou'cn est-il du marche ou le produit est ainsi lance?
Solon qu'il s'adresse aux Eglises d'Europe, des Ameriques, le
contenu de cette nouvelle evangelisation vane, alors que le Pape
n'emploie que tres rarement ('expression en Afrique, les anniversaires de ('evangelisation de la Russie et des Ameriques fournissent au Pape les contextes de ('occasion et des discours plus cibles.
Aux Eglises de la vicille Europe I'insistance porte davantage sur
la re.-'evangelisation des chretiens, la reactivation de la memoire
chreticnnc. Aussi, en 1980, it Paris, Jean-Paul 11 interpelle la France:
"Qu'as-tu fait de ton hapteme?" Par contre, aux Eglises des Ameriques loin de disqualifier la lore evangelisation du Nouveau Monde
dont est celebre le SOOeme anniversaire en 1992, le Pape demande
de retrouver le dyvnamisme des pionniers et de re-actualiser I'etat
de ('experience originelle compte tenu des mutations profondes des
societes actuelles.
Ni restauration dune chretiente, ni creation ex-nihilo, la Nouvelle Evangelisation renvoie dos-a-dos les nostalgiques du passe et les
aventuriers de l'avenir; cue s'inscrit a la fois dans I'histoire de 1'Evangile et Bans le monde de cc temps. En cela elle est authentiquement
TRADITIONNELLE, c'est-a-dire PROPHETIQUE. Une tradition sans
prophetisme se fige en sclerose, un prophetisme sans tradition degenere en aventure. La TRADITION est communion dans le Sens. C'esta-dire que 1'Eglise poursuit la mission du CHRIST dins la direction
indiquee par la communaute apostolique qui produit I'Ecriture et elle
donne it la Foi revue des Apotres la merne signification.
La nouvelle evangelisation tie reproduit done pas des rnodeles
historiques, ni n'invalide les experiences de la premiere evangelisation . Elle se veut une dvnamique pour Ies chretiens et les Eglises pour les aider a la fois it lire les signer des temps avec leur
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regard neuf et a vivre la Foi dans des contextes qui ont change ct
evolucnt encore.
Jean-Paul 11 dans son encyclique "REDEMPTORIS MISSIO"
relic ('evangelisation a 1'experience et a 1'enseignement de VATICAN II et relit-la nouvelle evangelisation a sa charte donnee par
Paul VI dans son Encyclique "EVANGELII NUNTIANDI" pour donncr un elan nouveau capable de creer des temps nouveaux d'evangclisation (Paul VI).
Jc me risque a une definition:
Evangeliser c'est vivre et annoncer la Bonne Nouvelle du
CHRIST aux hommes d'aujourd'hui.
Jc dispose mon propos en deux points:
1) vivre et annoncer l'Evangile
2) "dire Dieu" aux hoinmes d'aujourd'hui.

I. VIVRE ET ANNONCER L'EVANGILE AUJOURD'HUI
a) V1 VRE
Les sociologues, les politologues illustrent volontiers le dynarnisme du systcme du monde par la photo du mobile de CALDER (1):
une structure trepidante, en recherche permanente d'un etat d'equilibre jamais atteint, formee de tigcs et de plaques dont chacune
transmet sans cesse aux autres ses propres vibrations et les impulsions qu'elle recoil des autres. La realite est plus complexe. Tout
se passe comme si les tiges etaient rcmplacees par des ressorts,
transmettant les impulsions avec une intensite et dans des delais
aleatoires. Cc qui rend difficiles les previsions. Nul ne peut decrire
les configurations du monde dans dix ans. Lc systcme articule des
sous-systemes naturellement interactifs. Dans chacun d'cux et dans
leurs liaisons s'accumulent des tensions, des forces explosives, et
aussi d'irnperceptibles detonateurs. Gerer tout cola constitue la
sornme des enjeux dans les annees a venir. Lin balayage rapide montre que les systemes demographique, ecologique, social, culturel,
religieux, scientifique et technologique, celui des communications,
le systcme militaire, monitaire et financier, productif, politique ...
interfcrent et se transmettent mutucllement leurs variations.

(1) Cf. Editions de la Maison des Sciences de I'Homme, Paris 1987.
KLEIN Etienne, Conversations avcc Ic Sphynx, Les paradoxes en physique, Paris, Albin-Michel 1991.
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Changeons-nous de planete? d'ere? Pouvons-nous accompagner
et maitriser ce changement? Nous n'avons pas le temps de "decortiquer" chacun des systemes; moil propos est de poser le decor dans
lequel nous avons a vivre et a annoncer I'Evangile, car ces enjeux
majeurs du monde et donc de 1'evangelisation sont la. Il importe
d'en saisir les interactions et la glohalite.
Exemple: sur le plan demographique. La population ne cesse
d'augmenter depuis 40 ans passant de 2,5 a 5,2 milliards. Le surplus d'humains va apparaitre pour plus de 90% dins les pays des
tiers-mondes actuels qui se trouvent dans l'hemisphere sud, alors
que les pays de ('hemisphere nord (Amerique du Nord, Europe, y
compris 1'ex-U.R.S.S. et le Japon) constituent des zones de depression demographique ... les pays riches ont une population stable
et inexorablement vicillissante. A cela s'ajoute la migration interne
aux pays surtout du sud, de la campagne vers la ville, dans des mouvements de plus en plus incontroles qui aboutissent deja a des megapoles, ces villes-chaos de 20 a 30 millions d'habitants qu'aucun pays,
qu'aucun ctat nest capable de gerer. Nous fabriquons en milieu
urbain des barils de poudre prets a la deflagration. Je prends cet
exemple parce qu'il surplombe tous les autres et je retiens une question: Doit-on, peut-on maitriser la demographic? 1'exemple de
l'hemisphere nord est-il, peut-il etrc une reference pour I'hemisphere sud?
Exemple: sur le plan economique, social, politique ... L'analyse
que fait l'Eglise dans les documents du magistere depuis cent ans
attire notre attention sur les explications et les interferences des
systemcs proposes ou imposes selon que les pays vivent ou non en
democratic, etc....
Apres le monde bipolaire OUEST-EST emerge un monde multipolaire sans instance politique supranationale ou mondiale. Aussi,
si les identites nationales des peuples doivent titre legitimement
promues et respectees, it est clair que les courants nationalistes
qui apparaissent tant en Europe qu'au Moyen-Orient et en Afrique
sont des ferments de destabilisation d'autant qu'ils engendrent,
favorisent et entretiennent des tendances racistes prejudiciables
a la Paix tant au plan regional que continental et mondial.
Personne ne pent valablement soutenir que Ic capitalisme liberal soil la solution preferable au defunt collectivisme de 1'Est ...
Personne nose plus affirmer que l'O.N.U., avec ses structures
actuelles est a meme de remplir sa mission ... les conflits en cours
feraient plutot douter de son efficience voire de sa capacite ... A
qui profitent les crimes et les con flits ou el le engage les forces wives
des nations? etc. etc. ... C'est dans Ic monde tel qu'il est aver ses
immenses possihilites scientifiques et technologiques, mais aussi
avec ses contradictions que l'Eglise existe et est presente.
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Et I'Eglise c'est concretement NOUS, les baptises. 11 nous faut
VIVRE la Bonne Nouvelle du CHRIST, comme une experience personnelle d'abord. Dans l'Evangelisation, c'est NOUS qui d'abord
sommes a evangeliser en permanence, de telle maniere que cette
experience du Christ donne envie a ceux et a celles qui n'en vivent
pas de la connaitre et de la partager (2).
Alors je ne parlerai pas du "devoir d'apostolat" mail du "plaisir" de vivre intensement l'experience personnelle de la rencontre
du CHRIST. "Heureuse celle qui a cru..." pour rependre le mot
d'Elizabeth a Marie. Avoir le bonheur de CROIRE qui fait vivre,
grandir. Cc qui est ni plus ni moms que I'experience pascale ellememe. Cc fut l'expericncc des apotres. Elle comporte un double
aspect:
Dune part, les CHRISTOPHANIES... Je ne pense pas que nous
en sovons habituellement favorises, cc qui serait d'ailleurs inquietant! Mais les apotres ont vecu cette experience dans cette dimension: 1'association au mvstere de mort et de resurrection du Seigneur. Etre associes, tclle cst ('experience de tous les baptises. Et
cette association par des movens que Dieu seul connait est aussi
offerte a tout homme comme une possibilite (cf. G.S. 5,22). Les baptises sont appeles par grace a cette experience d'associes et invites a la vivre en pleine conscience et liberte. 11 n'v a done pas un
acte de notre vie qui echappe au don total de notre vie livree par
amour, pour aimer de l'arnour dont nous sommes aimes. Cette experience centrale, c'est celle de l'union paradoxale de notre faiblesse
et de notre force (Romains 8). Des lors la Bonne Nouvelle c'est le
CHRIST lui-meme vivant en nous, c'est la vie du CHRIST, signe de
l'amour de Dieu plus fort que tout.
Dans cc monde ou se cotoient et cohabitent les exclus, les ecrases, les "paumes", les marginaux, mais aussi les prosperes, les
riches, les encombres, ('ambiance est a la pear, a la morositc ou
l'on occulte la mort parce qu'elle angoisse, nous sommes invites
a recentrer I'Evangile, Bonne Nouvelle qui procure la joie, sur cette
force de vie du CHRIST Ressuscite qui est plus puissante que les
forces du mal, de ces grander frayeurs qui nous maintiennent en
esclavage.
A chacun de nous, a l'Eglise, le CHRIST dit, comme it le dit
a JAIRE: "ne crams pas, crois seuletnent". C'est tout, c'est 1'essenliel. Ne pas craindre, croire. L'Evangile est "exportable" dans la
rrresure oit it nous fait vivre. L.'Esprit Saint vicnt au secours de notre
faiblesse.
(2) Cf. FLORKOWSKI Joseph (C.M.). L'Eglise en France, aujourd'hui.
Session Vincentienne 26-30 Octobre 1987. Paris, 88 Rue du Cherche-Midi,
pages 1a17.
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b) ANNONCE:R
Evangeliser, c'est aussi annoncer la BONNE NOUVELLE du
CHRIST dont nous vivons.
Bien loin de moi ('intention de considerer commc negligeable
le temoignage silencicux de la vie; les annees passees en Terre
d'lslam ont ancre en moi cette joie de croire et de vivre I'Evangile
avec d'autres, confiant que ('Esprit "ferait parler notre silence et
rayonner notre discretion ". Mais, actuellement , comme aux temps
apostoliques, "nous ne pouvons pas ne pas parlor". Il y a une necessite du Temoignage parle . La Bonne Nouvelle est un EVENEMENT,
(cf. 1 Co 15), nous l'avons revue , noun devons la transmettre. Allons
done a I'essentiel. La cle du ministers de la Parole et son objet: le
KERYGME.
C'est cc que fait ANANIE "Ic cure de la paroisse" ou Paul est
baptise. Annoncer a temps et a contre-temps I'EVENEMENT JESUS
CHRIST mort et ressuscite. Notre identite de baptises, de chretiens,
c'est que nous sommes le peuplc qui fait memoirs de Jesus. Et cette
memoirs nest pas un souvenir du passe, elle est feconde , fidele,
actuelle , cite engage notre avenir. Notre foi est Iiee a cet evenement
dans son caractcre imprevisible , gratuit , contingent , un jour, quelque part, sous Ponce-Pilate, et qui est Jesus lui-meme et que je ne
peux apprendre que par la Parole. Saint Paul va jusqu'a dire: "comment l'invoqueraient-ils sans avoir cru en lui et comment croiraientils cn Lui sans I'avoir entcndu lui-meme (Romains 10,14).
Cette annonce de 1'Evangile est difficile. La parole inattendue
nest pas forcement entendue. JESUS est connu certes. Mais JESUS
meme pour une grande pat-tic des baptises c'est du trop-connu et,
en meme temps du radicalement meconnu . Car qui Bait vraiment
que JESUS est le SAUVEUR? qu'il n'y a pas d'autre nom au ciel
et sur la terre qui nous ait ete donne que cc NOM-LA? L'ignorance
incroyabie se melange a la vague notoriete. L'Eglise catholique pour tie parler quc d'clle en cc moment - est minoritairc ct fonctionne avec des baptises dont la majeure pantie sort des catechumenes. II est loin cc temps ou Ics braves gees ct Ies enfants criaient
Hosannah a ('entree de JESUS, beni soit celui qui vient au nom du
Seigneur... Les pharisiens voulaient les faire taire, aloes Jesus dit:
"si les enfants se taisent, Ics pierres crieront". Le tragique a l'heure
actuelle, c'est de mesurer le silence des pierres quand des enfants,
des pauvres crient vers le ciel comme reccmment au Bnesil et au
Sud-Liban!
C'est que l'Evangile nest pas seulement un Message, c'est aussi
une Parole de combat: "II est une force de Dieu pour le salut de
tout crovant: je n'ai pas home de I'Evangile" dit Paul (Romain 1,16).
L'Evangile est une force a faire passer dans Ic monde tel qu'il est.
Nous aeons a faire passer dans le monde la puissance de l'Evan-
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Bile qui est puissance de vie, puissance de liberte, puissance
d'amour.
L'Evangile est force de VIE qui se heurte toujours a toutes ces
forces de mort.
L'Evangile est force de LIBERTE qui se heurte toujours a tous
les charmer des alienations.
L'Evangile est force d'AMOUR qui se heurte toujours a toutes
Ies formes de haine, de violence, d'egoisme et d'indiffercnce.
L'Evangile est Force de VERITE qui sc heurte toujours a toules Ies puissances de mensonge.
L'Evangelisation des lors est un combat dc liberation:
"Tout homnie que nous sommes, noes ne co m battons pas de
/aeon purenterrt humaine, non, les armes de noire combat ne
sons pas d'origine hu»raine mais leur puissance vient de Dieu
pour la destruction des forteresses. Nous detruisons les raisnnnenrenls prelentieux et tonics les puissances orjueilleuses
qui se dressenl contre la co ^ rrraissarrce de Dieu "(I Co 10,5).
Voila pourquoi I'annonce de l'Evangile est exigeantc pour les
annonceurs , car elle peut conduire plus loin qu ' ils ne voudraient.
Dans la lere Lettre de Pierre (3,15), la phrase-cle adressee aux communautes chretiennes encore plus minoritaires et autrement conIestecs que les noires aujourd'hui est celle-ci:
"Sovez toujours press a rendre raison a ceux qui vous interrogent de I'esperance qui est en vous".
ler stade: L'esperance - que cette esperance soit en vous.
2eme stade: Que cette esperance Passe question pose probleme.
3eme stade: Alors nous meriterons pout-titre que I'on vienne
onus intcrpeller, noun interroger.
4eme enfin: Nous pourrons alors en toute veritc confesser
JESUS-CHRIST, le SEIGNEUR.
J'ajoute que pour que cette annonce snit authentique, elle doit
se vivre en Eglise. Et cc sont ici les images contradictoires du sel
et de la lumiere qui me retiennent.
"Vous etes Ic sel de la terre, du sel pour la terre".
L'image du sel evoque Ia petite quantite, Ia pincee, mail aussi
l'enfouissement, la disparition par dissolution, c'est-a-dire la presence silencieuse, mais mordante qui donne du goat, qui releve la
fadeur de la nourriture.
"sel". L'Eglise est dans le monde pour lui dormer de la saveur,
elle est dans le monde de tout le monde comme tout le monde (cf.
Lettre a DIOGNETE) rnais pour donner au monde un autre tonus.
"Vous etes la Lumiere du Monde". L'itnage de la visibilite, du
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reparable comme unc ville dominant la plaine, la lumiere qui pernict de Sc reperer, de voir, de voir les autres et qui leur permet de
nous voir. L'Eglise nest ni anonyms, ni incognito.
Deux images que les physiciens traduiraient par I'alternance
dune sorte de DYASTOLE et de SYSTOLE, pour traduire cc rythmc vital de concentration et de dilution. Ces deux images contrastees sont complementaires et traduisent bien le paradoxe de I'Eglise evangelisatrice dans le monde. Si l'Eglise n'etait que sal pour
le monde, it y a longtemps que par precaution on l'aurait mis dans
la saliere pour la conserver ou pire, jeter parce que n'etant plus
du sal. Si l'Eglisc n'etait quc villc lumiere, it y a longtemps qu'elle
nc strait qu'un haul lieu a visiter, tellement elle ferait partie du
paysage general comme le bastion des chretiens.
Nest-cc pas l'impression que ]'on a actuellement? ou les societes manifestent a 1'egard de l'Eglise a la fois une attitude de reserve, voire de relativisation et une attitude de marginalisation par
volonte de privatisation de la religion?
L'Eglise nest pas consideree comme le SEL pour la terra et
nest appreciee comme LUMIERE que pour eclairer la conscience
personnelle. Quant a sa Parole... si elle est parfois tres mediatique...
notons que la plupart du temps, les medias ne transmettent que
la parole de colon, du bois beni et les interventions dans l'ordre
de la morale personnelle... d'ailleurs systematiquement presentes
hors contexts. C'est ici meme dans cette salle qu'a ate presents en
Jere MONDIALE Ic Catechisms de I'F_glise Catholique. Apres la conference de presse, les medias se sont empresses de ne relever que
les points "accrochants" 1'audimat:
- le manage des pretres
- le sacerdoce des femmes
- Ic statut des divorces rernaries
- la pilule contraceptive.
Heureusement, le Catechisms a ate Ic "Best seller" des ventes
de livres - au moins en France - en 1993, c'est-a-dire que Dire
Dieu aujourd'hui nest pas une evidence premiere, mais la nouvelle Evangelisation doit rejoindre 1'homme d'aujourd'hui dans Ic monde tel qu'il est avec ses enjeux qui sont aussi des defis. Cc sera ma
deuxieme partie.

II. DIRE DIEU A L'HOXI,ME D'AUJOURD'HUI
C'est, a mon axis, le problems majeur de l'evangelisation aujourd'hui.
En vivant comme tout le monde la modernile et ]a secularisation que peuvent dire de Dicu les chretiens , les Eglises?
Mcrae apres VATICAN II, les missionnaires lucides sont sur-
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tout des "ECOUTANTS", de telle sorte que leur maniere d'entrer
clans la mission c'est d'abord de se taire pour titre capables d'entendre ce que disent les hommes d'aujourd'hui. S'ils out quelque
chose a montrer, c'est que leur vie cst habitee par une presence
qui rend heureux et que Dieu parle clans lour vie.
D'autres missionnaires essaient de vivre l'Evangelisation con4ue comme une mission-dialogue. Dieu nest pas d'abord en moi,
sinon j'aurais uniquemcnt a le transmettre. Ni d'abord dans l'autre ou j'aurais a le contempler. Dieu est dans la relation et le dialogue de Foi qui Woos met sur la menu Iongueur d'ondc. II est bien
evident que les voies de Dieu sont multiples. La reconnaissance de
cette diversite definit une tache, celle d'ecouter et d'accueillir d'autres chemins.Dans cette perspective DIRE DIEU cc West pas faire
croire et surtout pas contraindre a faire croire, mais proposer, inviter, appeler. Certains temoins reussissent meme avec un langage completement dephase, "retro", tire directement du "jargon biblique ct ecclesiastiquc" a faire passer le message... mais c'est davantage parce qu'ils sont, parce qu'ils vivent que parce qu'ils disent que le message passe. C'est le cas des SAINTS.
Mais, convenons que certains mots, certaines formules ne passent pas et ne signifient absolument rien pour nos contemporains,
it commencer par un certain langage officiel des Eglises. II faut done
bien se persuader que ni Ie chretien, ni I'Eglise ne sont proprietaires de la PAROLE de Dieu. Dire DIEU meme en balbutiant, c'est
renvoyer a CELUI qui parle et qui permet aux hommes de vivre
et de faire. Dieu nest pas une idee a expliquer, a decortiquer, a
demontrer. Sa PAROLE nous traverse. Mais, et c'est la question
redoutahle, v a-t'il tin acte qui soit transparent, comprehensible?
J'en arrive a la necessite de DIRE DIEU a la maniere dont
JESUS-CHRIST s'exprime, vit, parle do son PERE. Evangeliser,
c'est aussi, offrir Dieu au monde et it I'honime d'aujourd'hui a la
nranier'e de JESUS-CHRIST.
Le premier deli a relever me semble titre celui-ci: Dieu est de
plus en plus une question perdue, sans interet. Avant, it y avait encore l'athcisme qui posait la question de la realite a Dieu et qui
y repondait. La reponse etait negative mais c'etait au moires une
reponse.
A present, noun vivons daps un monde post-chretien et postathee. Nous vivons dans une nebuleuse aux contours mal definis,
a la structure interne complexe que Von appelle l'indilYerence et
qui revet des formes variees des plus inattendues.
La question de Dieu est un luxe que bien des gens ne peuvent
se payer. Certes Dieu peut surgir daps la vie des pauvres, a 1'improviste , et malgre leurs miseres , bien des pauvres continuent de
croire en Dieu mail, massivement les soucis des pauvres sont necessairement ailleurs.
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La question de Dieu n'cst meme pas un superflu pour les nantis, installes dans les anti-beatitudes (cf. Luc 6). Dieu ne peut meme pas combler leur manque ... its ne manquent de Tien... sauf peutetre justement cc "manque". Les Beatitudes des riches disent: "Heureux, vows, si le manque vous manque!". Le riche c'est l'encombre.
La question de Dieu peut-cllc resonner daps un monde de bruit
permanent dans un monde clos et betonne de certitudes technologiques (3), dans un monde ou l'on court (mais qui prend le temps
de se demander viers quel but 1'on court?), o6 l'on a guere le temps
de se demander cc que c'est qu'etre homme. Monde eclate et en meme temps en perpetuelle recherche d'equilibre entre ses systernes
(voir mobile de CALDER). Un monde SECULARISE, mais je dirai
quc cette SECULARISATION est pour I'Eglise et l'Evangelisation
un defi, parcc qu'elle est une chance. Le monde seculier est en quete
d'HUMANITE. Si ]a question de Dieu est perdue (mais de quel Dieu
s'agit-il?), la question de 1'hornme reste ouverte. Reussir ou echouer;
c'est le schema pose. Et depuis une dizaine d'annees, l'idee est en
train de s'imposer quit n'y a pas des reussites et des echecs parcellaires, sectoriels, mais qu'il y a une REUSSITE ou un ECHEC
GLOBAL, it s'agit de REUSSIR SA VIE et surtout do ne pas la RATER.
Monde eclate dans lequel l'homme d'aujourd'hui doit evoluer
entre des pluralites ethniques, culturelles, religieuses.
L'Eglise est une VOIX et une VOIE parmi d'autres, une parole
et un chemin parmi d'autres. Expulsec du cosmos et de l'histoire
effective, la foi chretienne ne saurait se rsfugier dans I'interiorite
pure oit Pon voudrait la confiner, pas plus qu'elle ne consent a emigrer dans les reserves du croyable encore disponible. La SECULARISATION, avec toutes ses attitudes, a au moms be merite d'interpcler I'Eglise. La Revelation chretienne surgie du passe, en restera prisonnicre, si elle ne se laisse pas comprendre suivant les contraintes du present et les ouvertures a l'avenir qui se deploie sans
elle, voire contre elle. Meme cette evidence parait vaciller. Le monde
est devenu a lui-meme une enigme. II se trouve confronts a des questions redoutablement inouies qu'il doit envisager ne serait-ce que
comme hypothese Ies concepts, les forces, ainsi que la portee et
la puissance culturelles du mystere du CHRIST dans I'fncarnation
et la Redemption. C'est dire que par rapport aux defis du monde
I'Eglise, dans sa tache d'evangelisation nest pas demunie (cf. G.S.
4 a 11; 46). Ells est sollicitee a un effort d'intelligence de ]a realite
par la Foi chretienne. Cet effort a pour fin d'amener ]'homme eparpille et absorbs par la multiplicite des soucis et des problemes que
lui pose au jour be jour l'organisation de son existence terrestre,
(3) BEAUD Michel, L1GNES de FORCE; un monde a irresponsabilite
illirnite, Realites Industrielles. Annales des Mines, Avril 1993, pages 10a 13.
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a s'interroger stir le tout de son etre et sur le SENS, non pas des
rapports fonctionnels entre les elements de son univers et de son
existence mais sur le SENS du TOUT (4). Fonder en raison a partir
de la Foi elle-meme, l'interet que le Christianisme attache aux realites contingcntes de cc monde, de remplir le devoir qui lui incombe,
en raison meme de sa foi ct de son esperance, de travailler dans
tour les domaines au devcloppement de I'homrne et de l'humanite.
Double demarche de I'Evangelisation, apologetique et ethique,
invitation a ]a FOI et a la VIE. Oscr croire la VIE, oser vivre la FOi,
c'est-a-dire voir dins les defis des signes (Jean XXIII) et des appels
au Dieu riche et misericorde et au Redcmpteur de I'homme (Jean
Paul II).
Je rctiens 3 defis majeurs qui sous-tendent tous les autres dans
leurs imbrications. Its constituent de graves debats auxquels
I'Eglise se trouve affrontec en revendiquant la dignite de la personne et des hommes ainsi quc la gloire du createur:
- le Defi des Technologies
- Ic Defi de l'Argent
- le Deli des Images.
1. Le Defi des Technologies ou plut6t des ideologies qui accompagnent les conquetes.
La science est dc plus en plus technologic. C'est Heidegger qui
dit que la science ne pense pas; elle serait done reduite a sa phase
d'application technologique. Cc qui est se tromper sur la nature
du travail scientifique. La science est un domaine of la pensee forge
des concepts. C'est une activite intellectuelle a part entiere. Le
moven de sortir de cette confusion entre la science et la technologie est de penser la science.
D'autre part les systemes qui se sont eras totaux se sont effondres. La science s'est replies, non dans ses succes technologiques
qui sont plus nombreux que jamais mais dans son apprehension
du monde. La physique moderns interdit toute metaphors. On n'a
pas le droit de dessiner un autome, c'est contraire aux principes
sur lesquels la physique atomique est batie. On peut au micux expliqucr cc qu'un atome nest pas. Les physiciens reconnaissent euxmeme qu'ils n'ont pas accts a tous les n stzres du reel. Les quarks,
les atones, les trous noirs ne sont pas immediats. Les physiciens
ne savent pas decrirc cc qu'est une particule en soi. C'est un vrai
bouleverscment Bans la connaissance apres le triomphalisrne et le
mecanicisme du 19eme siecle " d'oia nous sommes sortis apres le
2erne choc petrolier en 1973". Cc repli tree un vide generateur
d'angoisse, alors que des ideologies "technologiques" ont encore
(4) DE LU BAC H ., ATHEISME et SENS de I'HOMME , Paris, 1968, p. 94.
Cf. K. RAIINER.
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cours qui induisent une conception du vrai qui peut devenir totalitaire, exclusive.
Le vrai, c'est le fait. Le vrai est a faire. Cc qui peut-titre fait
Ic sera. Positivisme, athcisme, technicisme, reduisent le vrai a cc
que I'hornme en a fait, vent en faire. Nous sommes non plus dans
l'ordre de l'etre et a fortiori de la creation, mais dans celui de la
production et des manipulations.
Si le vrai nest qu'a produire selon une mesure humaine, comment entendre la revelation de Dieu et le don de sa verite? C'est
un defi. II met en cause ]a creation et cc que Yon appelle l'Ecologic, que I'homme vit cornme uric dangereuse et penible responsabilite et non plus comme une orgucilleuse jouissance.
Les sciences et les techniques assurent a l'homme une maitrise
de la nature que la domestication des energies prolonge en une terrible prise de possession. L'cxploitation technique et cconomique
de la nature ne se borne pas a la mettre en valeur et a la developper- pour ameliorer la vie quotidienne de l'homme. Les mises en
coupe de la nature detruisent les equilibres naturels essentiels, epuisent des reserves non-renouvelables, suppriment les defenses immunologiques de la plancte. Une tache prioritaire de I'homme
d'aujourd'hui est ainsi designee par le souci ccologique. Si I'homme
ne protege pas la Terre, qui le fera? La contingence et la precaritc
du cosmos et la place centrale, dans la nature de I'homme charge
de sa destinee sont des dcfis, c'est-a-dire des signer et des appels
pour l'evangclisation.
11 ne s'agit pas de "religioniser la science", d'en faire I'ultime
verite sur laquelle fonder des valcurs. Il ne s'agit pas de "sacraliser" les technologies pas plus que de basculer tout sens critique
eteint, dans l'irrationnel en quoi consiste trop souvent le retour du
"religieux"... L'irrationnel n'enfante que des comportcments malades par nevrose et psychoses; la science n'accouche d'aucune valeur
morale au point que Von a cree Ic concept d'ethique pour la juger ... .
Voir Dieu, au bout des equations, cc nest respecter ni Dieu,
ni les equations. Le vide generateur d'angoisse evoque tout a l'heure
est en fait un espace de liberte. Le monde actuel avec ces problentes permet de retrouver la vertu creatrice du doute, demontrer
la fragilite de la science, de mettre a Icur vraie place les technologies. On dernande des philosophes car la connaissance est en cause.
On demande des thcologiens car la creation est en cause. La Foi
chrctienne est sollicitce.
2. Le Defi de I Argent. La vision bibliquc et chretienne d'un
genre humain concu comme une seule famille lice par la fraternite
et dont le sort comrnun decide solidaircment du destin de tous est
dcpuis Iongtemps contestee par les sciences. Elie redevient d'actualite devant Ies incgalitcs craintes entre les races, les peuples, les
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hommes. Les genocides passes et actuels de populations et de peuples entiers m'interpellcnt. Dc quel droit revient-il a certains de
decider de l'hurnanite de certains et du sort des autres?
De quel droit decider de la dignite de sous surtout de la sienne
par la destruction de celle d'autrui?
L'homme ne choisit pas plus son humanite qu'il ne la produit.
11 1'a recoil. Peut-il en disposer a volonte? Des dangers lies precisement aux progres de la biologie, de la genetique, de la medecine
comme aux destruction par des armes, par la faim, par le sousdevoloppement et par regulations demographiques planent sur
1'humanite. Et que dire de ces conflits ouverts et de ces foyers de
violence que des grands interets entretiennent par nations et peupies interposes? Les tentations du racisme, de ]'exclusion, du refus
a la terre et a ]'existence m&ne sont omnipresents et polluent
]'atmosphere. La justice et la paix sont en cause. Le sort de 1'hornme
est effectivement en cause. Sans solidarite, respect et communion
1'hurnanite ne peut durer. Les societes - y compris dans les concentrations urbaines des pays de l'hemisphere Nord - generent
des marginaux dont le nombre ne fait que croitre. Les pauvretes,
la precarite de I'emploi, Ic chomage, la misere et la solitude creent
des zones d'exclusion. Seules comptent les puissances de I'argent.
On demande et Von a heureusernent des humanitaires. Mais quand
les peuples, les nations, les etats ct les organisations non-gouvernementales sont intervenus pour soulager les miseres... it reste tous
ceux qui n'ont rien, n'ont droit a rien, ne sont rien. L'argent symbole
du rapport de la volonte de puissance aux biens de cc monde, reduit
memo le riche a l'etat d'esclave. Par l'argent, les hommes s'avilissent les uns les autres comme ils se sont asservis la terre.
On demande des pauvres en esprit, des freres en humanite, solidaires, proches des petits, des liberateurs de I'esperance des pauvres. 11 v va du salut de I'hornme et des pauvres. La charite chretienne est sollicitee.
3. Le Deli des Images, pour ctre Ic plus recent, it est le plus
probant. Les images modernes se distinguent des anciennes et par
leur nombre et par leur support electronique presque irnrnateriel
qui permet une transmission spatiale et temporelle quasi illimitee...
sauf au point de vue financier, la encore. Or les images ne font pas
quc reproduire le monde, elles le redouhlent, elles creent meme
un autre monde. Les images actuelles peuvent se produire presque independantes du reel au point que le reve et le fantasme se
rcndent visibles.
II ni'a etc donne d'assister a la production d'images de synthese.
11 s'agissait d'un interview du Pere DI FALCO, porte-parole de l'Episcopat francais et de la conservatrice des musees de France. Lui etait
a Rome, elle a Paris. Tous deux sc trouvaient presents core a cote
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sur 1'ecran dans le cadre prestigicux de 1'Abbaye de CLUNY - qui
n'existe plus - mais qui avait etc reconstituee par ordinateur a
partir des plans et gravures historiques.
De nos jours c'est un torrent d'images qui recouvrent le monde
au point de le dissimuler. La puissance des fantasmes origines par
la fiction prend le pas sur la realite. Certes, l'image est necessaire
pour permettrc dc diffuser et de trader l'information; elle s'impose
aujourd'hui dans la pedagogic; elle devient meme expression culturelle; mais die nc demeure digne de l'homme libre quc sous le
contrOle de la critique et de la denonciation des idoles de I'AVOIR,
du SAVOIR, du POUVOIR. Nous avangons vers un paradoxe. Plus
s'accroissent les donnees materiel lenient disponibles, plus s'eloigne la possibilite de les traiter significativement.
Un ensemble d'ordinateurs, par exemplc, peut avoir des
"memoires", it n'aura jamais la MEMOIRE, c'est-dire la capacite
spirituelle (hermeneutique) si bien que la possibilite dune histoire
veritable risque de s'eloigncr a mesure que s'accroitront les donnees rassemblees. Comment les dcux courbes de la memoire disponible et la memoire effective peuvent-elles se rejoindre? Comment I'homme, l'humanite peuvent-ils encore faire memoire (anamnese)? La memoire historique genetique semblent tomber au pouvoir de 1'homme et l'acquisition des connaissances nouvelles semblent se payer par l'impassc sur Ic passe. Stocker des donnees certes mais assurer un heritage ... .
Quant on analyse les programmes des medias televises Pon est
saisi par le phenomene de la secularisation qui, paradoxalement
engendre cclui de la sacralisation, que cc soit ceile du sexe, de
I'amour, des amours, des affaires a scandale, des scenes de violence
insoutenablcs; mais ces images appu_yees en produisent d'autres
difficilement maitrisables et qui habitent nos fantasmes, nos pulsions, nos peurs. Destituer les images de leur pretention, a devenir la realite, demasquer la puissance des fantasmes sous les prestiges de 1'apparence, dctruire les fausses suggestions adressees a
la liberte ... voila des taches culturelles et morales indispensables
pour maintenir les libertes et developper la vie democratique et
la vie spirituelle.
Qu'en est-il de I'homme image de Dieu?
Jesus parlait en images - ce sont les paraboles. Quelles
seraient les images, les paraboles qui noun permettraient de dire
Dieu a 1'hornrne d'aujourd'hui?
La dtresse du monde n'extenue pas 1'Esperance chretienne;
all contraire. La saine raison, la bonne volonte humaines ne restent pas sans ressources dans les defis de notre temps. L'Eglise croit
dans la raison humaine. L'Eglise croit dans la liberte de 1'homme.
L'Eglise met sa confiance dans la volonte bonne de I'homme. Mais
I'Eglise ne preche pas seulement ni d'abord le raisonnable, Ole
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espere en 1'homme parce qu'elle a mis sa Foi dans le Fils de
I'homme, Ic Fils Bien aime du Pere.
On dcmande des Iheologicns et des pastcurs capables closer
vivre et d'oser dire avec des concepts actuels le mystere de la TRINITE et de ('INCARNATION (cf. Jn 1 , 13: He 1,1).
Les trois delis majeurs des technologies, de l'argent , des images mettent en cause le savoir . I'avoir , le pouvoir de I'homme. Its
sont "defis " parce qu'ils apparaisscnt comme des idoles rappelant
les anciens dieux mythiques , notarnntent VENUS , HERMES, MARS.
Its sont des signes parce qu'ils met tent en cause la creation et la
place de 1'homme dans l'univcrs, la I raternite entre les hommes
dans une creation reconciliee, ('image et la dignite de I'homme
levant Dieu . Its sont des appels que I'Eglise doit entendre pour oser
vivre , croire et dire Dieu , Pere, Fits et Esprit dans ces directions
que j'indiquais.
Je voudrais en terminant , retire avec vous un passage de St.
Luc. II eclaire pour moi cette nouvelle evangelisation face aux defis
dc noire temps.
C'est au ch . 3,20 jusqu ' au ch . 4,13 et suivants ... .
Luc rapporte le bapteme de JESUS. Pour bien signifier que
I'acteur de cc bapteme est ]'ESPRIT - SAINT , Luc a pris soin de mettre Jean - Baptiste en prison . Cc qui lui permet de ne pas nommer
Jean - Baptiste. Revctu de ]' Esprit, Jesus est conduit au desert par
('Esprit pour y ctre tente par le SATAN . La, pendant 40 jours, JESUS
affronte lcs delis majeurs de son temps, reactualisant les epreuves du Peuple de Dieu . Avec des images de synthese, Luc exprime
les idoles que sont I ' avoir, le savoir, Ic pouvoir. Jesus dcstitue ces
idoles et rend compte de I'esperance qui est en lui . II est prophete
des droits de Dieu . II ose dire DIEU et passe avec succes les tests
du desert , montrant ainsi de quel ESPRIT it est et prouvant sa veritable identite . Ensuite, c'est avec la puissance de ('Esprit que Jesus
arrive ii NAZARF"I'II, chez les sicns, et it ose s ' appliquer, it ose
actualise,' I'oracIc ct'l' c:
"L'Esprit du Se igneur est stir ntoi parce qu'il »t a consacre par
I'onction. 1l m'a ern'ove porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux capti fs la liberation et aux aveugles le retour
a la vue, rendre la liherte aux opprimes, proclanter une annee
de grace du Seigneur".
Jesus conclut ainsi sa premiere homelie par cette phrase qui
en est "justement la definition": "aujourd'hui, cette Parole de Dieu
s'accomplit a vos oreilles".
Vous avez entendu: c'est ('ESPRIT SAINT qui est I'acteur et
de la CONSECRATION, et de la VOCATION et de la MISSION de
.I ESUS.
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Vous avez entendu: les defis peuvent titre releves, les idoles
abattues.
Vous avez entendu: les mots que 1'Evangeliste met dans la bouche de JESUS pour dire Dieu.
Vous avez entendu: les actes a poser pour rendre parlante, efficace la Bonne Nouvelle. 11 s'agit d'actes de combat, do liberation.
Vous connaissez la suite, chez les sicns, Jesus est conteste, it
est mane menace, sa vie est en danger.
Dans les defis de notre temps, la tache de I'Evangelisation peut
Sc preciser: oser croire, oser dire, oser vivre les droits de Dieu, oser
contester les idoles, oser relever les defis, y voir des signer, des
appels surtout en favour de la liberation et du salut par grace des
Pauvres; oser affronter la folie de la croix, c'est-a-dire, la puissance
de la resurrection qui jaillit du crucifie (I Co 1,18). A la suite du
CHRIST evangelisatcur des pauvres, rappelons-nous que c'est Bans
Ic "contexte de la prier-e" que JESUS est baptise (Luc 3,21).
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EDITION INFORMATIQUE DES ECRITS
DES ORIGINES VINCENTIENNES
Claude LAUTISSIER, C.M.

Dans son discours d'ouverturc de la derniere Assemblec Generale, le Pere McCullcn souhaitait que Von realisat une edition informatique des ecrits de Saint Vincent.
Plus d'un an auparavant, le Pere L. Mezzadri et moi, avions evoque le moven de realiser un tel projet; nous mesurions en eflet toute
('importance que pouvait revetir l'utilisation des movens informatiques pour Ic travail des cherchcurs et pour une mcilleure connaissance de la pensee de nos Fondatcurs. Mais nous etions pris
Pun et 1'autre par d'autres taches.
Dc fevrier a octobre 92, j'ai cu le loisir de mener a bien cc travail avec la collaboration precieuse de deux Filles de la Charite.

OBJECTIFS
L'objectif etait Ic suivant: mettre a la disposition des chercheurs
vincentiens le texte des ecrits des Fondatcurs sur support informatique pour:
- une recherche lexicologiquc, thematique et structurclle sur
ces ecrits;
- l'utilisation des textes dans les travaux ordinaires effectues
sur ordinateur;
- la possihilite de reedition partielle ou entiere des textes,
selon toutcs les combinaisons possibles et a moindre frais.
Dans cc long travail, nous noun sommes appliques it cc que
l'enregistrement des textes snit Ic plus fidele possible; noun avons
respecte scrupuleusement Ia pagination ct la disposition des textcs, de maniere a conserver les references aux editions-papier.

LES DOCI MI:\TS TRAITES
A cc jour, voici la lisle des Documents que nous avons enregist res.

1. Les ecrits de Saint Vincent:
- Edition dc Picrrc Coste, tomes I a XIV (le tome XIV des
tables n'est pas encore corrige)
- le (tonic XV): textes decouverts depuis l'edition de Coste et
publics, en 1970. par A. Dodin dans Ic n. 19-20 de Mission et Charite.
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2. Les ecrits de Louise de :Marillac:
- "Ecrits spirituels", edition de 1983, etablie et publiee par
Soeur Elisabeth Charpy, f.c. .
3. Textes normatifs des dettx families vincentiennes:
- les Regles Communes de la C.M. (1), de 1658, en francais;
- les Constitutions et Status de la C.M. de 1983, en francais;
- les Regles Communes de la C.M. en latin (texte des Const.
de 1954);
- le "Codex Sarzana" (Regles Communes et des Offices), 1655,
public dans Vincentiana cn 1991 par John E. Rybolt (2);
- Ies Regles Communes des Filles de la Charite donnees par
R. Almeras (3);
- les Constitutions et Status des Filles de la Charite de 1983;
- les Regles Communes et Particulieres des Filles de la Charite, a savoir:
1. Regles Communes, texte commente par Saint Vincent
dans les Entretiens aux F.C.,
2. Regles particulieres des Saeurs en paroisscs,
3. Regles particulieres pour la maitresse d'ecole,
4. Regles particulieres pour les Soeurs des villages,
5. Regles particulieres pour les Soeurs des hopitaux et
hotels-Dieu,
6. Regles particulieres pour les Saeurs de l'HOtel-Dieu de
Paris,
7. Regles particulieres pour les Sceurs des EnfantsTrouves,
8. Regles particulieres pour les Sa urs des Galeriens.
4. Biographic et documents divers:
- Louis Abellv, "La vie du venerable serviteur de Dieu Vincent Dc Paul...... 3 livres, Paris, 1664;
- Nicolas Gobillon, "Vie de Mlle Legras......, Paris, 1676 (4);
- "Documents" interessants la Compagnie des Filles do la
Charite, publics par Sceur Charpy en 1989 (5).
(I) Regles donnees par Saint Vincent en 1658.
(2) Testes dCcouverts a Sarzane par A. Copo et publics Bans Vincentiana 1991 (4-5) par John E. Rvbolt.

(3) Regles rcdigecs par Saint Vincent et Sainte Louise et publiees par
Rene. Almeras.
(4) Premier biographe de Sainte Louise. Travail realise par Sur
Charpy.
(5) Lettres des premieres soeurs, reglcments des "Charite", envois en
mission de Filles de la Charite, etc. .
S(^cur Charpy a reintroduit les textes qui avaient etc laisses de cote
Bans un premier temps, a savoir les lettres de Saint Vincent ct do Sainte
Louise puhliees dans Coste ou dans les Ecrits Spirituels.

305

LES INDEX
A I'aidc du logicicl PIIRASEA, it a ete possible de realiser des
INDEX pour la plupart des volumes enregistres.
Ces INDEX, asset voluinineux (certain on! plus de 200 pages
A.4), donnent la liste de sous les mots contenus dans Ic volume, avec
le nombre d'occurrences et la page ou se trouve le mot.
Pour les volumes de Coste, nous n'avons conserver, pour ces
index, que les textes de Saint Vincent lui-rneme et nous avons elimine les lettres de ses correspondants et les relations de missionnaires, ainsi que les notes; la meme chose a ete faite pour les "Ecrits
Spirituels" de Sainte Louise.
Ces INDEX sont au format WORD 5.

PHASES DU TRAVAIL DE NUMERISATION (digitalization) DES
TEXTES
1. L'environnement in fornratique:
le travail de numerisation a ete fait daps I'environnement
" Apple Macintosh ", avec Ic logiciel (software) " Microsoft Word 5".
11 est possible de convertir les textes aux environnements DOS
et compatibles.
2. Passage au Scanner (scaner):
Le-travail sur scanner s'est fait dans les conditions suivantes:
- Scanner "Apple", gore par le logicicl (software) de reconnaissance de caractcres (character recognition) " OmniPage " v.2,12,
sur Macintosh SE 30;
- reglages du scanner: par colonnes, paysage, contraste 4,
multipage, etc.;
- les pages sont passees 2 par 2;
- on traite les textes par sequences de 5 passages, soit
5x2= 10 pages;
- enregistrement do la sequence en "Microsoft Word v.4",
puis version 5;
- 20 a 25 minutes par sequence.
3. Corrections:
- Ia typographic de Coste et des autres textes est tres defcctueuse, les textes en italique passcnt tres mal, les erreurs de lectures ont done ete tres nombres et ont necessite de longues corrections:
• erreurs de " lettre ", d'accent, de cedille,
• non respect des paragraphes, des sauts de pages (page
skip), des gras (hold) et italiques, etc.;
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- pour chaque sequence, deux passages de correction:
a) correction generate: remise en place des pages et de leur
numsro, des paragraphes, des formatages, des notes, etc., premieres corrections de I'orthographe,
b) correction de I'orthographe par le programme de correction du "traitement de textcs" (word processing) ("verifier I'orthographe" de Word);
- it reste encore un certain nombre de fautes qui noun ont
echappe.
4. Assemblage du volume (travail sur Macintosh IIci.):
- collage des sequences corrigses a la suite Ies tuns des autres
pour reconstituer Ic volume;
- application des "Styles" (style Word) pour le corps du texte
et les notes;
- disposition des titres, dates, signatures, etc.;
- sauvegardes regulieres.
N.B.: pour Abelly, la typographie de l'edition originals de 1664 et
sit defectuosite ne permettaient pas le passage au Scanner; on a
utiliss I'sdition Pemartin de 1881 et, au "collage", on a restitue la
pagination de ('edition de 1664 a laquelle se refcre la plupart des
etudes; de plus, on a retahli IC inicux possible Ic texte de 1664 que
Pi•ntartin avail forwim,nI mo dilie.

F.QUIPE DE TRAVAIL

Cette edition informatique des testes londateurs n'a pu titre
mense a bien que grace a la collaboration de deux Filles de la Charite de "La Chesnaye" (Province de Rennes), Strurs Rabiller et DesMar's.
Cettc edition aura demands a I'squipe plus de sept mois do
travail.

PRF.SENTATIo N DE t EDITION
L'ensemble des enregist •ements est contenu Bans environ 35
disquettes ( Macintosh ) de 1,44 Mo, pour environ 35.000 octets. (12
disquettes en format compresse).
II cst possible tle convertir cn format I)O S et DOS/WINDO W S.
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UTILISATION DES ENREGISTREAMENTS , RECHERCHE SUR
LES TEXTES
Les textes ainsi informatises peuvent titre utilises pour la
recherche de passages precis, de frequences de mots (6). On peut
savoir otr et dans qucl contexte Saint Vincent emploic une expression: v.g. "se donner a Dieu". 11 est possible de copier les textes
pour les inclure dans une conference. On pout redistrihuer les textcs dc Saint Vincent dans I'ordre chronologique: v.g. lettres, entretiens aux Missionnaires , aux Filles de ]a Charite, documents dune
mane journee.
Pour un travail plus systematique sur les textes, on pent utiliser Ic logiciel "PHRASEA ", analyse et la recherche de donnees en
"texte integral".
La recherche se fait:
- sans definition de mots-cles;
- sans creation de masque de saisie pour chaque texte;
- la pertinence des resultats se verifie directement sur les
documents eux-memes;
- ceux-ci peuvent titre copies, transferes, imprimes;
- les resultats peuvent titre re.-interroges selon dc nouveaux
pararnetres, tries, comptes, etc. .
Claude LAUTISSIER, C.M.

(6) On peat savoir que Saint Vincent emploic pres que toujours le mot
de "Jesus-Christ" plutot que "Jesus". Ainsi dans le tone IX ernploie-t-il 273
Lois "Jesus-Christ" et 14 Lois "Jesus", tone X 106 fois J.-C. et 13 fois "Jesus",
etc..
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"EVANGELIZARE PAUPERIBUS MISIT ME"
(Lc 4,18)
COMENTARIO A (Lc 4 , 14-30)
Jose Ignacio FERNANDEZ de MENDOZA, C.M.

A] :Vies Vicenciano del prescntc ano 1993 asiste, segun lo han
previsto los responsables de SIEV, un niunero considerable de
cohermanos que fueron ordenados Preshiteros durantc los ultimos
doce anos.
El terra general dc este Mes Vicenciano es el siguiente: "La
Mision de San Vicente v la nuestra, continuidad y actual izacion". Los
dirigentcs de SIEV, al elaborar hace ya unos meses cl programa,
pidieron a los conferenciantes dos cosas: en primer lugar que trataran el terra encomendado a cada uno, teniendo en cucnta el Documento de la Asamblea General de 1992: "Nueva evangelizacion, hombres nucvos, comunidades renovadas"; en segundo lugar que abordaran la tematica correspondiente teniendo en cuenta igualmente
la vcrtiente hist6rica y, en no menor proporcion, la actualizacion y
aplicaci6n del terra estudiado a la vida practica. Tambien advertian
a los ponentes que ]as intervencioncs, divididas en dos partes, no
sobrepasarian cada una los treinta o cuarenta rninutos dc duraci6n.
El terra que me fue encomendado fue el siguiente: Significado
de la expresi6n "Evangelizare pauperibus misit me", en Lc 4,18.
Comentario a Lc 4,14-30. El P.J.P. Renouard, C.M., por su partc, intervcndra a continuaci6n, exponiendo una tematica parecida: "Evangelizare pauperibus rnisit me", en la experiencia de San Vicente de
Paul.
El trabajo que presento se divide en dos partcs: El tema de la
pobreza en Lucas: Evangelio y Hcchos do los Ap6stoles y, en segundo
]agar, el estudio de la pericopa Lc 4,14-30, en la que se encucntra la
expresion: "Evangelizare pauperibus misit me" (Lc 4,18).
A la hora de redactar este trabajo, al quc me propongo dar lectura, he tenido en cuenta las aportaciones de los exegetas y cornentaristas dc la obra de Lucas, Evangelios y Hechos, y, en particular,
los estudios claborados por especialistas sobre la pericopa Lc
4,14-30. Esto supuesto, me parece oportuno decides que he dccidido con toda intenci6n evitar todo aparato critico y la multiplicacion de citas. Se trata do una exposicion en la que nos interesa destacar algunas lineas generales en los dos apartados de esta ponencia v, en particular, los contenidos hasicos dc un determinado
pasaje del Evangelio dc Lucas (Lc 4,14-30), teniendo en cuenta la
naturalcza dc estc Mes Vicenciano v las conveniencias de los participantes en el mismo: un grupo de misioneros j6venes, descosos
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de extraer de las fuentcs to vicjo v to nuevo, para acrecentar la propia identidad vicenciana v continuar entregandose de lleno a la
misi6n evangelizadora deV los pobres.

EL TEMA DE LA POBREZA EN SAN LUCAS:
EVANGE LIO Y IIECIIOS
La comunidad a la que Lucas dirige su Evangelio estaba formada por genies pobres y, en buena medida, por ricos. Familias
cnteras de la clase media v alta habian recibido el bautismo. Algo
semcjante ocurria en las dem< s comunidades cristianas antiguas:
las formaban pobres y ricos. No solo pobres, como se viene diciendo
reiteradamente. Conocemos los nombres de Bernabe, un rico hombre judeo - helenista; de Sergio, consul romano; de Cornelio,
proconsul de Chipre; de Aquila v Priscilla, comerciantes judeo cristianos que ayudaban a Pablo. Pot, otra parte los "temerosos de
Dios", en general de buena posici6n, pasaron con frecuencia a
engrosar ]as filas de las comunidades cristianas.
Lucas, conocida la base social de su cornunidad, no dejara de
aludir at peligro de las riquezas.
El hecho de la presencia de pobres y de ricos en una misma
comunidad generaba tensiones v levantaba interrogantes: ;c6mo
pucde ser cristiano el rico? San Lucas en su inigualable relato evangelico v en los Hechos de los Ap6stoles nos darn una respuesta matizada y gradual.
En primer lugar pone delante de la cornunidad a la quc escribe
el Evangelio el ejemplo de los discipulos de Jesus, quienes practicaron una pobreza radical v voluntaria. Asi, en el rclato de la vocacion de los cuatro primeros discipulos (Lc 5,1-11), en el ultimo versiculo, da cuenta de la radicalidad de las pobreza de aquellos seguidores de Jesus: "llevaron a tierra ]as barcas y, dejandolo todo, le
siguieron" (Lc 5,11). Poco despues Lucas relata la vocacion de Levi
(Lc 5,27-28) y concluyc la narracion con esta expresi6n: "el, dejandolo todo, se levanto v le sigui6" (Lc 5,28).
Para los cristianos que leian el Evangelio de Lucas, los prime-

ros discipulos dc Jesus aparecian como dignos des ser imitados;
como las personas ejemplares a las que habia que remitirse y secundar sieInpre.

Pero, adcmas de imitar a los discipulos de Jesus, la villa misma
de Jesus es propuesta por Lucas como paradigma, que primeramente habian presenciado los discipulos, v que ahora ha de ser
tenida en cuenta por los cristianos de la cornunidad de Lucas. Imitada, si no at pic de la Ictra, si ha de considerarse at menos como
el autentico ejemplo at que rernitirse siempre. La pobreza de Jesus,
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tal Como el la experimento , es y sera siempre un elemento critico
en la vida de la comunidad de Lucas.
En tercer lugar, Lucas subraya mucho el peligro de las riquezas. La parabola del sembrador se escribe con esta intencionalidad (Lc 12.13-21). Comienza con estas expresiones: "mirad, guardaos de toda codicia, porque a6 n en la abundancia, la vida de uno
no esta asegurada por sus bicnes" (v. 15). A continuacion propone
la parabola del hombre rico, quc siembra los Campos, espera y
rccibe una buena cosecha, amplia los graneros, intenta Ilevarse una
buena vida, pero Dios le (lama pronto, y resulta que el rico en bienes materiales es pobre ante Dios.
Aqui Lucas critica la avaricia del especulador, su vida superficial y la necedad de sus comportamientos.
A continuacion Lucas incluye el extenso relato sobrc el abandono en manor dc la Providencia (Lc 12,22-32): "No andeis preocupados por vuestra vida, ni por vuestro cuerpo, coil que os vestireis,
porque la vida vale mss que el alimento" (Lc 12,22-23).
Y poco despues vuelve a intervenir el evangelists invitando a
vender los bienes v a practicar la limosna : "Vended vuestros bienes y dad limosna". "Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro
inagotable en los cielos, donde no Ilega el ladron y la polilla,
porque donde esta vuestro tesoro, alli estard tambien vuestro
corazon" (Lc 12,33-34). Dos capitulos mss adelante Lucas vuelve
it insistir con parecidas consignas: "Cualquiera do vosotros que no
rcnuncia a todos sus bienes no puede set- discipulo mio" (Lc
14,28-33).
Parecido significado encierra la pericopa acerca del buen use
de las riquezas (Lc 16,9-13). Lucas alude a las riquezas adquiridas
injustamente N. termina con la consabida requisitoria: "Ningtin
criado puede servir a dos senores, porque aborrecera a uno y amara
al otro..., no podeis servir a Dios y al dinero" (Lc 9,13).
Todavia es mss significativa la conocida parabola del rico malo
y L< iaro el pobre. En este extenso relato, quc tan grabado ha quedado en la mente y en el rccucrdo de los lectores del Evangelio,
Lucas no pretende tanto consolar al pobre cuanto exhortar al rico
a la conversion. En la segunda parte de la parabola Lucas insiste
sobre un hecho socialmente f recuente : los ricos, en este caso el rico
de la narracion, no escuchan ni se convierte (Lc 16,19-31).
Los datos precedentes nos dan pie para pensar que en la comunidad en la que Lucas se encuentra al escribir el Evangelio hay personas ricas y gcntes pobres.
Del relato sobre los invitados que se excusan (Lc 14,15-24) se
deducen conclusiones semcjantes a las anteriores. De hecho, vemos
que no acuden al banquete, al que habian sido invitados. Lo mismo
el Campo, que la yunta de bucyes recien comprados, que el banquetc de bodas, es decir, los bienes en general, impiden acudir con
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prontitud. Lucas formula aqui una serena advertencia a los pudientcs de su comunidad.
Algo semejante ocurre en el discurso de las Bienaventuranzas:
"Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos" (Lc 6,20-23). Las riquezas obstaculizan la venida del Reino de
Dios y cl consiguiente cambio dc criterios que ese Reino de Dios
debe provocar en la comunidad.
Parecidas consignas recoge el discurso de ]as maldiciones: "Ay
de vosotros, los ricos", "ay de vosotros, los que estais hartos"
(Lc 6,24-25).
En resumen, Lucas sc dirige a gentes de clase media y alta, a
las que recuerda con insistcncia la presencia de los pobres y hace
de estos punto obligado de referencia para los ricos.
Repercusiones del Evangelic de Lucas
;Como repercutieron en la comunidad lucana toda esta larga
serie de orientaciones precedentes? ;,Aquellos cristianos modificaron sus coportamientos y sus criterios de vida?
Deber v prdctica de la limosna
Lucas reitera ]as consignas sobre la limosna. Asi, en 6,38 le
oimos la in itaci6n: "Dad ,,Y se os dara". Mas adelante el Evangclio
redunda en este mismo terra: "Vended vuestros bienes v dad
limosna" (Lc 12,33). Algo semejantc nos dir-a en 16,9: "Haceos amigos con el dinero injusto";como?, entregandolo. Aun es rnas explicito Lucas ear 11,41. Al ver los fariseos quc Jesus se sienta a la mesa
sin atenerse a las practicas dc las abluciones rituales, estc les recrimina diciendoles que mucho rnas decisivo que las abluciones cs el
hecho del amor fraterno, del que una manifestacion importante es
la prdctica de la limosna: "Dad mas bier en limosna to que tcncis,
y asi todas las cocas seran put-as para vosotros" (11,41).
Si del Evangclio pasamos a examinar los Hechos de los Apostoles, la segunda obra de Lucas, nos encontramos con consignas
semejantes. Habia en la Ciudad de Joppe una discipula llamada
Tabita, de la quc Lucas desea destacar una cualidad: "Era rica en
Buenas obras v en limosnas que hacia" (Act 9,36).
De la misma manera, cncontramos en Hechos otro par de alusiones. Del Centurion romano Cornelio, convertido por Pablo a la
fe, se destaca una buena cualidad: era "piadoso y temeroso de Dios,
como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuarnente oraba a Dios" (Act 10,2).
Pero no solo las personas particulares practicaban la limosna.
En ocasiones eran las comunidades las que entregaban limosnas
a otras comunidades. Es, por ejemplo, el caso de los cristianos de
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Antioquia, a los que vemos enviando socorros a la comunidad de
Jerusalen , sumida esta ultima en una grave necesidad: "Los discipulos dcterminaron enviar algunos recursos, segun ]as posibilidades de cada uno, para los hermanos que vivian en Judea" (Act 11,29).
A toner en cucnta que la practica de la lirnosna no se conocfa
en ambientes helenistas, griegos o romanos. Si era practica corriente entre los judios. Pues bien, uno de los I rutos de las reflexiones de Lucas sobre la pobreza file la introduccion de la practica
de la limosna en el mundo griego y romano. Este hecho demuestra
la capacidad de innovacion del Evangelio en ambientes no cristianos. No esta demos recordar aquf y ahora que la limosna entre los
hebreos tuvo un sentido religioso v humanitario. En nuestros
ambientes, cambiadas radicalmente las circunstancias del mundo,
puede verse en esta practica un hecho de paternalismo por parte
de quien da limosna. Pero, desde luego, no era este al caso de Lucas.
Un pasaje significativo es el de Zaqueo (Lc 19,1-10). Este hombre, joie de publicanos, es decir, recaudador de impuestos, y, por
lo tan to, odioso para el pueblo, era a su vez rico. Se subio a un arbol
para presenciar el paso de Jesus. Al verle Jesus le Ilamo y le dijo
quc queria hospedarse en su casa. Zaqueo lo recibio con alegria.
La gente murmuraba al ver a Jesus dar la mitad de sus bienes a
los pobres y, puesto que ha robado, ahora devolvera cuatro veces
mas.
En este y otros casos Lucas esta pidiendo a los cristianos de
su comunidad una pobreza exigente, pero no una pobreza inalcanzable v utopica; no demanda Lucas a su comunidad una pobreza
en todo igual a la de los primeros discipulos . Lucas utiliza el principio de acomodacion a las circunstancias , si bien la validez de los
principios sigue inalterable.
Hacia la igualdad como idea!
Encontramos en los Hechos de los Apustoles unos pasajes a
los que los estudiosos suclen denorninar "Sumarios". Se trata de
ciertos versiculos que sintetizan con brevedad v concision todo un
terra de por si mas amplio. Este cs el caso del pasaje de los Hechos
de los Apustoles sobre c6nio vivian los primeros cristianos. Lo
encontramos en Act 2,42-47. Les unia la misma fe, la enserianza de
los Apustoles, la fraccion del pan, la oraciun compartida y, sobre
todo, la comunion de vida, pues, "tenian todo en comun" (2,44), "vendian sus posesiones y sus bienes v repartian el precio entre todos,
segUn la necesidad de cada uno ' (Act 2,45).
En este pasaje mencionado no se descrihen los hechos tal como
sucedian en la practica, sino tin ideal de vida que Lucas propone
a Ia comunidad. En realidad este texto, tornado de Act 2,42-47,
cucnta con el respaldo de Deuteronomio 15. Lucas nos da a enten-
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der que cl compartir los bienes v tender a la igualdad en este orden
de cosas es un alto ideal al que hay que aspirar.
Para concluir este apartado, digamos que este interclasismo
de las comunidades cristianas era sumamente original v sorprendente en los ambicntes paganos. Dc esta manera los cristianos.
Lucas en su Evangelio, ponian las bases de un camhio fundamental en la sociedad de su tiempo.
San Vicente de Paul fue sensible a las necesidadcs de los hombres de su tiempo. Encontro iluminacion en la lectura atenta del
Evangelio v, en particular, del Evangelio de Lucas, pues, un texto
tornado del capitulo cuarto fue el lenia de toda su vida: "El Espiritu del Senor sobre mi, porque me ha ungido para anunciar a los
pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberacion
a los cautivos y la vista it los ciegos, para Liar libcrtad a los oprimidos v proclamar un ario de gracia del Senor" (Lc 4,18-19).

LA EXPRESION "EVANGELIZARE PAUPERIBUS
MISIT ME " ( Lc 4,18)
DENTRO DE LA PERICOPA Lc 4,14- 30. SIGNIFICADO
El lector atento del Evangelio de Lucas se percatara enseguida
de que el lema vicenciano "cvangelizare pauperihus misit me"
(Lc 4,18) se encuentra en Ia amplia seccion del tercer Evangelio titulada: "La predicacion inicial de Jesus" (Lc 3,21-9,50). Mas en particular, el texto que desde los origenes vicencianos figura en el escudo
de la Congregacion de la Misibn, fue tornado por el Santo Fundador de una pericopa lucana, denominada por los estudiosos: "Prescntaci6n programatica de Jesus en Nazaret" Lc 4,16-30). En consecuencia, concentramos nuestra alencion en un pasaje concreto
(Lc 4.16-30), el que a su vez se encuentra inserto en una seccion del
tercer E% angelio (Lc 3,21-9,50), titulada, como queda dicho: "La predicaciun inicial de Jesus".
Comieuzo de la predicacidn de Jesus (Lc 4,14-15)
Lucas, to mismo que Mateo, al redactar el tercer Evangelio se
sirve de diversas fuentes: de Marcos, de la Ilamada fuente Q v de
otras documentacioncs de dificil identificacion. Sc trata de la conclusion mas verosimil, compartida hov por la mavoria de los estudios del Nuevo Testamento, a la hora de dilucidar el Ilamado Problema Sin6ptico. Por otra parte, la obra de Lucas, como es natural, va diriga a determinada comunidad. Sumados a los factores
anteriores este particular y la personalidad de Lucas, autor literario, el resultado es un Evangelio con sello propio.
Inicia Lucas la narracion sobre el ministerio de Jesus en Gali-
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lea con un sumario: "Jesus volvio a Galilea por la fuerza del Espiritu Santo Y su fama se extendio put- toda la region. El iba ensenando
en sus sinagogas, alabado por todos" (4,14-15).
Los surnarios suelen revestir ciertas carateristicas: presentan
en sintesis diversas actividades de Jesus, sirven para interrelacionar distintos momentos del ministerio de Jesus y dan estructura
literaria a los relatos. Este sumario rccuerda a Mc 1,14-15: "Despues quc Juan fue entregado, marcho Jestis it Galilea; y proclamaba
la Buena Nueva de Dios: El tiempo se ha cumplido y el Reino de
Dios esti cerca; convertios y creed en la Buena Nueva" (Mc 1,14-15).
Ha de considerarse como una presentacion global del inicio del
ministerio de Jesus en Galilea.
Tenganse en cuenta ciertas ausencias en el sumario que comentamos, si to comparamos con su equivalente en Mc 1,14-15. En Lc
4,14-15 no esta presente la alusion a la llegada del reino de Dios,
a la Buen a Nueva, a la Ilamada a la conversion. Lo que ocurre es
que, cn vez de una proclamacion kerigmatica, Lucas ofrece en este
resumen una declaracion mas Bien programitica.
"Jesus volvio a Galilea" (Lc 4,14). Los tres Sinopticos coinciden al situar en Galilca el comienzo del ministerio pirblico de Jesus
(Mc 1,14-I5; Mt 4,12-13). Sin embargo es en el Evangelio de Lucas
donde la estancia de Jesus en Galilea v su posterior viaje a Jerusalen recobran una relevancia particular. Fue en Galilea donde Jesus
comenzo el ministerio publico (Lc 4,14-15); de esta region proceden sus discipulos (Lc 8,1-3); aquf instruyo it quienes despues serin
sus testigos. En fin, la Galilea de los Gentiles sera el centro de sus
actividades v punto do partida del viaje definitivo a Jerusalem.
"Con la fuerza dcl Espiritu Santo" (Lc 4,14). Con la alusion en
el sumario at Espiritu Santo aparece en escena uno de los temas
basicos de la cristologia y la pneumatologia scgirn Lucas. En este
contexto Lucas se refiere at Espiritu Santo recibido por Jesus con
ocasion del Bautismo en aguas del Jordan (Lc 3,22) y cuva plenitud experintentara a to largo de su ministerio publico. La intervencion del Espiritu Santo tiene lugar, segue Lucas, durante toda la
vida de Jesus, pero de modo preponderante at inicio de los momentos mas significativos de la vida del Hijo de Dios encarnado v venido
a este mundo: en la encarnacion (Lc 1,35), at recibir el bautismo
(Lc 3,22), at comienzo del ministerio pirblico de Jesus en Galilea
(Lc 4,14) y el dia de Pentecostes (Act 2,1-13). La dinamica o fuerza
del Espiritu Santo se manifestara no solo en los hechos taumaturgicos realizados por Jesus, sino tambien at enseriar e interpretar
la Escritura (Lc 4,18-19).
"E iha ensenando en sus sinagogas" (Lc 4,15). La actividad
publica de Jesus se presenta como una ensenanza. Jesus es ante
todo el didascalos, es decir, el maestro por excelencia. Por otra parte
su ensenanza cuenta con todas las garantias, pues sus palabras son
315

Erato de la conciencia misionera Lie Jesus, asistida siempre por la
accion poderosa del Espiritu Santo.
Jesus visitaba las sinagogas. En tiempo de Jesus la sinagoga
era el lugar donde los judios se reunian para celebrar las funciones religiosas. El propio Lucas refleja esta interpretacion cuando
escribe en el libro de los Hechos que: "Durante muchas generaciones se ha leido v proclamado la ley de Moises todos los sdbados
en las sinagogas de cada ciudad" (Act 15,21). La sinagoga nace como
institucih durante la cautividad de Babilonia y permanece vigente
hasta nuestros dias. For lo regular se erigia una sinagoga en cada
lugar donde hubiera una comunidad de judios. A veces dos o mas
sinagogas coexistian en una misma poblacion. Los fieles se reunian
en la sinagoga cada sabado y en otras ocasiones para participar
en la oracion comun v en la accion litUrgica no sacrificial. TaniBien se acercaban los Iieles a la sinagoga con otros fines: el estudio de la ley, las costumhres y las tradiciones; incluso se acudia
a la sinagoga para dictar las sentencias judiciales.
Eran responsables en la sinagoga el presidente , los ancianos
v los encargados: sirvientes v sacristanes, a quienes, entre otras
funciones, les correspondia cuidar los libros y ponerlos en el
momento oportuno a disposicion de los lectores.
El servicio religioso se desenvolvia por lo regular a tenor de
los siguientes actos: ca ntico de un salmo, recitacion de la profesion de fe y de las bendiciones; lectura de la Icy y los profetas y
exhortacion horniletica, realizables estas dos ultimas por todo israelita varon v capaz de hacerlo. La reunion liturgica concluia con la
plegaria y la bendicion final impartida por el presidente de la Asamblea. Varios objetos servian para el desenvolvimiento del culto: los
asientos, la trihuna, cl atril, los volrimenes enrollados v el area
donde estos se guadahan.
Lucas da especial relieve a la entrada de Jesus a la sinagoga
porque sera sobre todo en este lugar donde Israel va a escuchar
la Buena Nueva de la salvacion en los tiempos mesianicos.
Tampoco faltan en este sumario que comentamos una alusion
al universalismo del mensaje de Jesus cuva "farna se extendio por
toda la region" (L.c 4,14), siendo "alahado por todos" (Le 4,15). Lucas
va desde ahora enfatiza la apertura de Jesus a todos los pueblos
v, en particular, la reaccion favorable de estos ante las actividades
ministeriales desplegadas por Jesus.
En resumen, Lucas por mcdio de un sumario ha presentado
a Jesus en el momento de comenzar su ministerio en Galilea. A este
proposito la narracion de Lucas incluve ciertos detalles que facilitan al lector la comprension de los hechos ocurridos: se desarrollan
en Galilea: "Jesus volvio a Galilea"; el clima espiritual de Jesus:
actuaba "por la fucrza del Espiritu Santo"; la reaccion favorable
de los oventes: "su fama es extendio por toda Galilea", era "ala-
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bado por todos"; su programa consistente ante todo en ensenar:
"iha enseriado en sus sinagogas".
Cabe preguntarsc: ;,cuales son los contenidos de esa declaracion prograrnatica de Jesus, narrada por Lucas en 4,14-15?;D6nde
se encuentran los n6cleos de la enserianza de Jesus? En cierta
medida el evangelista va a responder a estos interrogantes en los
versiculos que siguen a continuacion (Lc 4,16-30).
Jesus en Nazaret (Lc 4,16-30)
Visita la Sinagoga de Nazaret.
"Vino a Nazaret, donde se habia criado y, segirn su costumbre, Intro en la sinagoga el dia de sabado, y se levanto para hacer
la lectura. Le entrcgaron el volumen del profeta Isaias y desenrollando el volunien, hallo el pasaje donde estaba escrito" (Lc 4,16-17).
Las palabras "donde se habia criado" remiten a Lc 2,51. Segdn
costumbe, Jesus asistio al culto de la sinagoga el sahado y aprovech6 la oportunidad para anunciar su propio mensaje. Jesus recibio el libro con el texto hebreo del profeta Isaias. A la lectura de
Is 61,1-2 siguio Ia explicacion homiletica pronunciada por Jesus.
Texto de Isaias (61,1-2)
"El Espiritu del Serior sobre mi, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclarnar
la liheracion a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclarnar un ano de gracia del Senor"
(Lc 4,18-19).
En los versiculos 18-19 Lucas cita Iiteralmente a Is 61,1-2, con
algunas variaciones y omisiones. En Lc 4 , 18 se cita a Is 61,1, omitiendo la expresion : " pars sanar los corazones quebrantados", que
se encuentra en el original. Por cl contrario en Lc 4,18 se incluye
la f rase: "para dar la libertad a los oprimidos", que no se encuentra en Is 61,1, sino en Isaias 58,6. A su vez en Lc 4,19 se omite el
texto: "dia de la venganza de nuestro Dios", que formaba parte de
Is 61,2.
Esia Escritura se ha rumplido hov
"Enrollando el volumen lo dcvolvio al nrinistro, y se senlo. En
la sinagoga todos los ojos estaban fijos en el. Comenzo, pues, a decirles: Esta Escritura, que acabais de oir, se ha cumplido hoy. Y todos
daban testimonio de el y estaban admirados de las palabras llenas
de gracia que salian de su boca" (Lc 4,20-22a).
Para dar lectura al texto biblico habia que ponerse de pie, mientras que el comentario se pronunciaba y escuchaba sentado. Los
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ojos de los presentes cstaban clavados en Jesus cuando empez6 a
hahlarlcs. Se trata de una mirada intensa, que denota cstima v confianza. Es una manera de expresar la reaccion favorable de la Asamblca, que era de admiraci6n y agradable sorpresa. Aqui y ahora se
ha cumplido este pasaje de la Escritura, dira Jesus sin vacilar. La
consolaci6n prometida por Isaias es va una rcalidad. Todos alababan a Jesus y aprobaban sus palabras. Admiraban con bencplacito
cuanto salia de sus labios, dcbido a su mensaje Lie gracia v al favor
de Dios.
;No es este el hijo de lose.''
"Y dccian: A,No es estc el hijo de Josc% El les dijo: Scguramente
me vain a decir el refran: Medico, curate a ti mismo. Todo lo que
hemos ofdo quc ha succdido en Cafarnaun, hazlo tambicn aqui en
to patria. Y anadi6: En verdad os digo quc ningun profeta es bien
recibido en su patria" (Lc 4,22h-24).
Se decian unos a ot-os:.No es estc cl hijo Lie Jose? Se trata de
una interpretacion corricnte do la personalidad de Jesus. En estc
contexto la Erase expresa una reacci6n negativa ante el comentario de la Escritura propuesto por Jesus. La pregunta en cuanto tal
da a entendcr un sentido de indignacicin y de distanciamiento de
los nazarenos con relaci6n a Jesus. Todo to que has realizado en
Cafarnaun, hazlo tambiCn aqui. En definitiva los nazarenos no dan
tanto credito cones parecia a las palabras de Jesus. Para creer exigen senales que le acrediten como profeta. La condicihn de Jesus
es, en cierto sentido, parecida a la do los proletas, quienes, por to
regular, no Bran hien considarados en su patria chica.
,%itichas ciuclach'.s lrabia c'n Israel
"Os digo de verdad: Muchas ciudades hacia en Israel en los
dial de Elias, cuando Sc cerr6 ci cielo por trcs anos y scis meses,
v hobo gran hambre en todo el pail; v a ninguna de ellas fue enviado
Elias, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidon. Y muchos Ieprosos habia en Israel en tiempos dcl profeta Elisco, v ninguno dc cllos
fue purificado sino Naanran, el sirio" (Lc 4,25-27).
La situaci6n de Jesus es comparable a la de los grandes profetas de Israel: Elias y Eliseo. Israel por su pccado no mercci6
Ia avuda Lie Elias y Elisco, sino que la recihicron dos extranjeros: la viuda de Sarepta Y Naaman el sirio. De la misma mancra,
Jesus rechazado por sus paisanos, partira hacia los gentiles. Las
dos comparaciones antcriores, pronunciadas por Jesus, contrihuveron a ahondar definitivamente la separaci6n entre Jesus y
sus paisanos.
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Todos se llenaron de ira
"Ovendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de
ira; y, levantandose, le arrojaron fuera de la Ciudad, y le Ilevaron
a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada
su Ciudad, para despcnarlc. Pero el, pasando por medio de ellos,
se march6" (Lc 4,28-30).
Ovendo esta palabras se llenaron de ira. La narraci6n entra en
Una dimension cada vez mas provocativa. La ultima reaccion de
los compatriotas de Jesus cobra acentos do verdadera hostilidad
v de rechazo total. Lc echaron de la ciudad con la intencion de
despenarle. Pero Jesus, "pasando por medio de ellos, se marcho".
De momento Jesus sigue su Camino, el que terminara por llevarle
hasta Jerusalen, donde consumara su ministerio.

Reflexion conclusiva
Concluida una vision rapida del texto biblico en cuestion, me
permito dar lectura a una reflexi6n conclusiva, haciendo hincapie
en las ensenanzas subyacentes a In largo de la pericopa y, en particular, en los versiculos 18-19.
Nos dice Lucas que Jesus comenz6 su rinisterio en Galilea
(Lc 4,14), pero, mas en particular, en la ciudad de "Nazaret donde
se habia criado" (Lc 4,16). De hecho, Jesus, segun lo da a entender
Lucas en 4,23, antes de actuar en Nazaret ya habia ejercido su ministerio profetico en otros lugares de Galilea. Por otra parte Marcos
y Mateo narran las actividades de Jesus, ordenando los acontecimientos de manera distinta a la de Lucas. Marcos adopta en su
relato la siguiente disposici6n de los hechos: Bautismo de Jesus
(Mc 1,9-11), tantaciones (Mc 1,12-13), ministerio en Galilea
(Mc 1,14-15), vocacion de los discipulos (Me 1,16-20), ensenanza en
CafarnaUn (Mc 1,21 ss), visita a Nazaret (Mc 6,1 ss).
Mateo, por su parte, ordena los hechos de manera semejante
a Marcos: bautismo de Jesus (Mt 3,13-17), tentaciones (Mt 4,1-11),
vuelta a Galilea (Mt 4,12-17), Ilamarniento de los discipulos (4,18-22),
ensenanza en Galilea (Mt 4,23-25), visita a Nazaret (Mt 13,53 ss).
Lucas, por el contrario, cuenta to sucedido siguiendo una sucesion de los hechos distinta de la adoptada por los otros dos Sinopticos: bautismo de Jesus (Lc 3,21-22), tantaciones (Lc 4,1-13), Jesus
en Nazaret (Lc 4,16-30), Jesus ensena en Cafarnaun (Lc 4,31 ss), vocacion de los discipulos (Lc 5,1 ss).
Ante esta cronologia diversa cabe preguntarse: ;sucedieron los
acontecimientos segun cl orden adoptado por Lucas;. ;.O, por el contrario, Sc encuentra mas cerca de la realidad historica la ordenacion asumida por Marcos N, Mateo? Como es natural, las opiniones
de los estudiosos no son coincidentcs. Sin embargo los autores mas
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cualificados aproximan sus puntos de vista a ]a hora de responder
a estos o parecidos interrogantes.
Por parte de Lucas Cl hecho inismo de colocar en Nazaret el
primer episodio (lei ministerio puhlico de Jesus, y de acumular
hechos mu x, dispares en esta narracion, aun a sabierndas de que
en realidad no hahian sucedido asi, obedece a una Clara intencionalidad.
Lucas reconstruve una escena v drarnatiza los acontecimienlos con toda intencion. Lucas nos da cuenta de unos hechos realer,
acontecidos en momentos y circunstancias diversos, sin dejar de
someterlos a la interpretacion personal, it tenor de las conveniencias de la comunidad destinataria del Evangelio.
De hecho, Lucas en el relato 4,16-30 anticipa la visita de Jesus
a Nazaret, a pesar de que esa visita dehici de producirse hacia finales del ministerio de Jesus en Galilea (Mc 6,1-6a).
Seguimos preguntando, en cuanto lectores del Evangelio: ;Supuesto lo anterior, Como sucedieron los hechos? ;,Que pretende
Lucas decir con su propia ordenacion de los acontecimientos, tal
como vienen presentados en esta pcricopa? Intentemos responder.
Los respectivos relatos de Marcos v Lucas coinciden, no en los
detalles, pero si en lo fundamental: la visita a la sinagoga de Nazaret, Ciudad natal de Jesus; la reaccion de la gente ante sus
ensenanzas; el reconocimiento por paste de Jesus de su propia ciudadania; cl proverbio segUn cl cual "nadie es profeta en su tierra"
y la ausencia total de "signos", en Nazaret.
Sin embargo, la extension de la narracion de Lucas duplica a
la de Marcos. Esto suscita una serie de interrogantes sobre las posihles Fuentes de Lucas v sobre la funcion del presente realato dentro del tercer Evangelio.
Resulta apropiado afirmar que la narracion lucana de la visita
de Jesus a Nazaret se inspira en parte en Marcos 6,1-6a, en parte
en una Puente particular y, en bucna medida, se dcbe it la mano
del evangelista. Parece inegable, en consecuencia, que Lucas elahora una bucna porcion de elementos suministrados por el relato
de Marcos 6,1-6 y por tras fuentes de informacion.
La narracion de Lucas tiene todos los signos de ser una composicion acumulativa . Prueha de cllo es que incluso la hilazon gramatical de las frases noes suficientemente fluida, aunquc Sc comprendc
con facilidad su significado. Lucas recoge en esta pericopa 4,16-30
episodios ocurridos en diferentes ocasiones, insertandolos en el
relato sobre el inicio del ministerio puhlico de Jesus en Nazaret.
Esto supuesto, ;,Que intencionalidad encierra la narracion acumulativa de Lucas's El lector se percatara, apenas comenzada la lectura de la pericopa , de que Lucas nos da cuenta a to largo de toda
la seccion, por un lado, del triunfo de Jesus, v por otro, del rechazo
por parte de sus conciudadanos.
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Por otra parte, en la redaccion actual de los episodios que
comentamos se pucde percibir una progresividad en las propuestas que formula Jesus v en la reaccion dc los oyentes, quienes toman
posiciones ante Jesus en medio de un clima de aceptacion v de conflicto. Lucas con toda intencion se encarga de evidenciar como ya
desde el inicio el ministerio publico de Jesus, comenzado en Nazaret, suscita, por una parte, aceptacion, y, por otra, rechazo. De hecho
la reaccion at mcnsaje de Jesus sera parecida a lo largo de su vida
e incluso al tiempo de la pasion y muerte.
La gradacion progresiva de Lucas presentando las diversas
reaccioncs contra Jesus son fruto de una cuidadosa composiciOn
literaria. La narracion de Lucas va adquiriendo tinter dramaticos
a medida que Sc suceden los distintos episodios.
No cabe duda que toda la section 4,16-30, elaborada por Lucas,
encierra una clara intencionalidad programatica. La ensenanza de
Jesus se desenvucive en cumplimiento de la Escritua, lo cual deberia ser valorado por los conciudadanos de Jesus. De hecho, su
ensenanza encontro reaccioncs opuestas: una acogida calurosa o,
con mayor frecuencia, un rechazo total.
En suma, Lucas coloca en primer lugar la predicacion de Jesus
en Nazaret, sin atenerse al orden cronologico. Motivos: en primer
lugar esta escena sustituve con creces a Mc 1,14 ss, al presentar
al lector un sugestivo cuadro prograrnatico de la predicacion de
Jesus. Al mismo tiempo queda colocado al inicio de la narracion
del ministcrio de Jesus un acontecimiento de caracter tipico, ya
que la acogida dispensada a Jesus en su ciudad natal no es mas
que un prcludio de todo su destino posterior. Sc trata de un episodio de capital importancia en el Evangelio de Lucas. En cierto sentido es prefigurativo de todo el camino futuro de Jesus, quien suscitara entusiasmo y, a veces, oposicion.
Una lectura atenta de la pericopa que comentamos nos da pie
para ampliar el valor prefigurativo y simbolico de sus contenidos.
La aceptacion por parte de unos pocos sirnboliza la aceptacion de
quienes, sin quc nunca hayan faltado, se declaran seguidores de
Jesus. El rechazo inical por parte de otros machos anticipa simbolicamente la oposicion quc su ministerio ha provocado antes y ahora
entre los humanos.
La escena de Nazaret vienc a ser algo asi Como una sintesis
del Evangelio dentro del entero Evangelio de Lucas. Dc alguna
manera el pasaje en cuestion ostenta el caracter de sintesis y anticipo dc lo quc de hecho va a seceder a Jesus a los largo del ministerio publico: aceptacion, rechazo y, como consecuencia de esto
ultimo, el posterior paso a los gentiles.
Permitaseme, siguiendo la linca de interpretation adoptada,
avanzar hasta las ultimas consccucncias. Algunos autores han detectado en el texto lucano alusiones veladas a ciertos acontecimien-
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tos futuros references a Jesus v a la vida de la Iglesia Apostolica.
El simbolismo v el paralelismo entran en juego . El rcchazo de Jesus
por sus paisanos de Nazaret simboliza la persecution definitive de
Jesus en Jerusalen . Jesus llevado fuera de la ciudad a una altura
escarpada prefigura la pasi6n v crucifisi6n posterior. Jesus pasando
por medio de ellos v alejandose es un anticipo de su resurrection
futura v, en el caso de la Iglesia Apostolica, del paso decidido a la
evangelization dc los gentiles.
Un Vicenciano comenta a Lc 4,18-19
Estos dos versiculos, citados por Lucas, formahan parte de un
poema escrito por el profeta Isaias (Is 61,1-1 1), en cl que se describia la mision del profeta. Al retornar del exilio, despues de cincuenta ar5os en Babilonia, Isaias proclama un mensaje de consolaci6n v de reconstruction. Is 61,1-11 contienc diversas metaforas
sobre la regeneration del nuevo Israel y sobre la salvacion integral: corporal y espiritual, individual v social. Una salvacion que
alcanza a los que ahora retornan del exilio, pero que a su vez se
proyecta hacia los tiempos futuros. Sc trata do un tiempo favorable para los exiliados v de un ticmpo de venganza de Dios contra
los enernigos de Israel.
En realidad, cl evangelista Lucas adopta el texto de Isaias para
descrihir la actuation de Jesus al inicio de su ministerio publico
en Nazaret.
El texto de Isaias, debido el momcnto historico en el que fue
formulado, tenia su propio v particular grado de signification.
Lucas con toda intention asume literaimentc el texto original, purificado v retocado, aplicandolo a Jesus en otro contexto historico,
sin olvidar la realidad cualitativamente distinta de Jesus, el Mesas.
Asi, por ejemplo, Lucas omite toda alusion a] nacionalismo y triunfalismo religioso; toda llamada a la destruction de los enernigos
do Israel; toda referencia a la venganza de parte de Dios. Al contrario, Lucas pone en labios de Jesus palabras de apertura al universalismo salvador que trae Jesus a todos los hurnanos.
Por razones metodol6gicas v practicas no parece conveniente
elaborar una exegesis minuciosa de coda palabra y concepto de
Lc 4,18-19. Es preferible extraer unas conclusiones gencrales en las
que, respetando el texto, qucde de manificsto el significado global
y verdadero de los pasajes leidos y comentados por un Vicenciano.
La era escatol6gica y, en particular, el inicio del ministerio
publico de Jesus comienza con la irruption del Espiritu Santo,
quien recav6 sobre Jesus el dia del hautismo (Lc 3,22) y continua
actuando a partir del inicio mismo por parte de Jesus de su ministerio en Nazaret (Lc 4,14; 4,18).
El ministerio de Jesus se realiza en cumplimiento de la Escri322

tura y, en particular, en la linea profetica ahierta por Isaias 6,1-2,
y proseguida por los gestos polivantes de Elias y Eliseo, de quienes, superandolos, Jesus se siente continuador.
La era escatolrigica cornienza con la evangelizacion de los
pobres. Es este uno de los signos que mas y mejor la poncn cn cvidencia ante el mundo. Conviene destacar que uno de los puntos fundamentales incluidos en el programa de Jesus, anunciador de la
Buena Nueva, es la evangelizacion liberadora de los pobres
(Lc 4,18-19).
Lo que Isaias anuncio profeticamente a sus contemporaneos,
los desterrados que volvian a Jerusalen: la liberacion integral, individual v social, Jesus lo anuncia v hace realidad ahora en favor de
los pobres, los cautivos, los ciegos v los oprimidos de ahora y de
todos los tiempos.
La expresion de Lucas 4,18: "me ha enviado para evangelizar
a los pobres", asumida por San Vicente como lema de su propia
vida y de la Congregacion de la Misi6n, se refiere, a tenor del significado autentico del texto hiblico, a la evangelizacion que comporta
liberacion integral del mal quc afecta a today las dimensiones del
hombre: espiritual y corporal, individual y social, presente y futuro.
El gran regalo que hace Jesus a los pobres es la liberacion del
pecado, de la ceguera del espiritu, pero tambien de la ceguera corporal.
Jesus realiza la salvacion a traves de la proclamacion verbal,
predicaci6n v anuncio, y por medio de los hechos, sanaciones y liberaciones parciales. Dc este y de otros pasajes del Evangelio de
Lucas, se deduce que la respuesta a la Ilamada de Jesus a la conversion, con tanto enfasis repetida al comienzo del ministerio
publico de Jesus, se habra de traducir tambien, para ser verdadera,
en cambios sociales: pobres y oprimidos liberados, o no habra tal
conversi6n.
No deja de ser alentador v significativo para un misionero
vicenciano constatar que el primer mensaje, proclamado por Jesus
al inicio de su ministerio, un sdbado por la tarde en la sinagoga
de Nazaret, fuera dirigido en favor de los pobres de entonces y de
todos los tiempos.
El Santo Fundador de la Mision, guiado por el sensus ecclesiae, acudio, con tuck acierto, a este pasaje hiblico para entresacar el lema misionero de la Congregacion tie la Mision, que reza
asi: a "cvangelizar a los pobrcs nos envic " el Senor.
Si las palabras anteriores se traducen cn hechos, habra que
admitir que continua abierto el " Ano de gracia del Senor", es decir,
el tiempo de la salud que Jesus inicio N. Vicente de Paul continuo.
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"EVANGELI7_A.RE PAUPERIBUS MISIT ME"
DANS L'EXPERIENCE DE ST. VINCENT
J.P. RENOUARD, C.M.

Hier, vous avez entendu I'Ecriture vous livrcr ses secrets sur
le contenu du celehre passage du "Troisiemc IsaIe" repris par
St. Luc, avec ses sources et ses aI I luents, qui laissent enerveilles
les esprits les plus avertis, surtout depuis la conference du Pere
de Mendoza.
Aujourd'hui, je dois vous faire part de la maniere dont St. Vincent se laisse interpeller par cette affirmation qui vous motive nousmemes, choisis pour ctre a la suite du Christ, cvangelisateurs des
pauvres (1).
II nous faut donc chercher I'esprit qui I'anime, faction qu'il
entreprend et ('heritage qu'il nous laisse.
A partir de la noes trouverons nous-manes de nouvelles raisons de travailler et de servir clans le Chanip du Pere.

1. L'ESPRIT QUI A\I\IE ST . VINCENT
a) Lexperience ffoudatrice
Quand St. Vincent veut expliquer le pourquoi de ses fondations,
it se refere toujours a I'annee 1617. Cela est vrai tant pour la Mission que pour la Charite.
Sept ans auparavant, vers 1610, it est comme desempare. 11
vient d'acquerir I'Abbave de St. Leonard de Chaurnes et it dolt vider
un differend avec l'archeveque d'Aix, Hurault de ('Hospital, qui lui
a vendu des batiments quasi en ruiner (2).
En novembre 1611, I'Oratoirc dc Paris est fonde par Ic Pere
Dc Berulle. D'apres Abelly, "if denreura en iron deux ans en cettc
retraite" au Petit-Bourbon (Litre 1, 24) et opera alors une sorte
d'operation de disccrnement. Est-cc reellement 1a qu'i1 recut de
Berullc le conseil et la mission de remplacer le Pere Bout-going 5
la Paroisse de Clichv? Les historiens aiment cette opportunite. En
mai 1612, it devient Ic "bon pasteur" que nous savons et, a n'en
pas douter, it tit une experience pastorale reussie. Pour le Pere Jean
Morin, c'est "comme une parenthese sereine et mane enthousiaste.
Vincent etait pretre depuis 12 ans, et c'etait la premiere fois qu'il
(1) Voir N.B. a) et b) clans "Vinccntiana" 1984, n. 4-5-6,1).576.

(2) Annalcs de la Congregation do la Mission ct des Fillcs de In Charite 1941, pp. 260-263 et X111, 37.
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se trouvait en situation pastorale. C'etait la uric veritable revelation pour cet homme, qui jusqu'alors, avait souhaite monter vite
ct haut" (3).
La periode suivante est plus difficile a organiser et done a suivre malgre les essais de M. Poole (4). Nous aeons peu de temoignages. Vincent, en plus de I'Abbaye de St. Leonard dont la rente est
decevante garde la cure Lie Clichy jusqu'a 1626. "Cure absent" ou
par intermCdiaire, comme beaucoup d'ecclesiastiques de son temps,
ii entre, en septembre 1613, grace a Ber'ulle, chex Ics Gondi. Tous
les historicns s'accordent a dire que c'cst 1'emploi reve qui lui fait
atteindre 'Thonnete retirade".
Malgre cela, it accepte de devenir cure de Gamaches le 28
fev-rier 1614 (5) puis chanoine tresorier d'Ecouis au diocese de
Rouen, le 27 mai 1615 (6). C'est le moment des plus grandes accumulation de benefices (3 pendant trois ans ou 4 pendant un an, commente le Pere Koch aver un tableau synoptique a l'appui de sa
demonstration) (7).
Si cette situation materielle est confortable, iI n'en est pas de
memo pour son ame! Il vit une rude crise morale. Il s'agit de la
tentation contre la foi. Les faits sont racontes et par St. Vincent
lui-mcme comme s'il s'agissait d'un tiers et par "une personne ignorant le discours de Vincent a ses missionnaires" (8). Un pauvre sur
le plan spirituel croise sa vie. A partir de 1613, it c6toie celui qui
va lui partager sa detresse spirituelle et.j'aimc beaucoup la maniere
dont le Pere Dodin en rend compte: "Nul ne choisit son pauvre, c'est
lui qui vous choisit, ou micux c'est Dieu qui lui delegue le mysterieux pouvoir d'evangelisation" (id). Pareille reflcxion fait reflechir.
Au termc de cette crise, St. Vincent sera veritablement "evangelise". Le docteur en theologie souffre de violentes tentations contre la foi et, comme Vincent, it est dans l'oisivete. Cc dernier s'emeut
de son etat et Iui propose de "faire quelques honnes truvres"; c'est
I'echcc provisoire et les tentations redoubient d'intensite. Emu par

(3) Carnets Vincentiens n. 1, Jean MORN. p. 17.

(4) "St. Vincent de Paul 1595-1618" par R. Stafort POOLE in Vincentiana n. 4-5-6 de 1984, p. 419 sq.
(5) "St. Vincent de Paul, chanoine d'Ecouis": XI11,19. Ecouis est situe
dans le departement de I'Eure. Cc texte est au presbytere et se presente
comme une copie des deliberations capitulaires.
(6) "St. Vincent, cure de Gamaches": Mission et Charite n. 8, octobre
1962, p. 495.
(7) Le prieure de St. Nicolas de Grosse-Sauve est attribue aux Oratoriens depuis 1613 par Sebastien Zamet, Eveque de Langres. St. Vincent s'cst
tres vice desiste. M. Coste precise: "il est vraissemblable que Vincent laissa
tomber ses revendications du revenu prieural pour eviter'I'engrenage des
proces' " (Annales-Tome 106-107, 1942, p. 265 sq.). II y ctait pourtant habitue!

(8) "Dictionnaire de spiritualite" (ou DDS): "Vincent de Paul" par Andre
DODIN, pp. 849-850.
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une telle situation et directement interpelle, St. Vincent s 'ollre alors
a Dieu " en esprit de penitence" . 11 est exaucs et si le theologien est
delivre, it se trouve lui-meme "vivement assailli. Vous savez comment it organise sa lutte : it scrit sa profession de Foi et la porte
stn- lui : a chaque tentation, it met la main stir le papier et sur son
cur pour svmboliser son amour pour le Seigneur . En memo temps
it rend visite aux pauvres de I'Nipital de la Charite du Faubourg
Saint Germain . Cette attaque et sa defensive durcrent trois ou quatre ans j usqu ' au jour ou "il s'avisa de prendre uric resolution ferme
et inviolable pour honorer davantage Jesus-Christ , et pour I'imiter plus parfaitement qu'il n'avait encore fait, qui fut de s'adonner
route sa vie pour son amour au service des pauvres" (d'apres Ahelly
III, 117.119).
Prenez bicn garde a cc quc j'affirme : cette crise est salutaire.
La rencontre de cc pauvre evangelise St. Vincent puisqu ' il le dscentre de lui - msme et louvre a la miscre d'autrui jusqu ' a le faire parvenir au Christ. Je pease a la reflexion de Paul VI dans sa derniere
encvclique " Evangilii nuntiandi " ( tin veritable chef d 'oeuvre et sans
doute son testament spirituel ): " Voila le test de la vsrite et la pierre
de touche de l'evangslisation: it esi impensable qu'un honnne ait
accueilli la Parole et se soit donne au Rsgne sans devenir quelqu'un
qui temoigne et annonce a son tour" ( E.N. 23) . Chez St. Vincent
comme chez beaucoup de saint , it v a "adhesion du ccxur" a
I'Annonce. II experimente en lui, au fond de sa dstresse, la presence
du Christ Sauveur et it est desormais prct a I'annoncer a son tour.
Depuis qu ' il est chez les Gondi, iI doit suivre Madame et it a
('occasion de verifier cc qu'elle a clle-meme experiments : les pauvres de la campagne sont Ies mal-aims de 11glise. Its oat peur de
se conficr a leurs prCtre et s'ils le font, ceux - ci sont quelquefois
incapables d'obtenir la formule Lie i'absolution . Vincent est dins
cet etat d ' esprit quand la Providence le jette au chevet du moribond de Folleville . En cc 25 janvier 1617 , tout bascule pour lui et
pour les pavsans des terres des Gondi : pousse par la Generale, it
organise une mission et taus ccs malheureux se pressent it venir
ecouter Ia Parole de Dieu : " plus encore que la Confession du vicillard de Gannes, cc qui provoquc et interpelle Saint Vincent, c'est
la reponse massive des pauvres gens a son intervention pastorale",
souligne .lean Morin ( 9). Le I er aofit , ('experience parvient a son
acconiplisscment. Conine je l 'ai deja souligne, it sait desormais cc
qu'il dolt faire, mais it tie Bait pas ou . Sur intervention de Berulle
it fuit I'envahissante Mine de Gondi pour aller planter sa tents de
missionnaire a Chatillon . Le revoila cure . Vingt jours plus tard, la
Providence lui fixe un deuxieme rendcz -vows: avant la messe, it est

(9) Op. cit., p. 26.
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averti qu'une famille de la paroisse connait une grande detresse.
Son cur est tout emu de sorte qu'il recommande ces braves Bens
a ses paroissiens avec intensite au moment du sermon. Trois j ours
plus tard, fort encore, dune reponse massive, it organise la premiere charite.
Ne tombons pas dans la seule lecture fondamentaliste de la
reponse a un problerne concret. Il y a davantage dans la pensee du
Vincent parvenu enfin a maturite humaine et spirituelle. Mission
et Charite sort les deux faces incontournables dune meme realitc.
L'elan missionnaire ne peut separer la dimension corporelle et spirituelle de l'honune. Le pauvre est un titre a sauver integralement:
"corps et times". La Mission au seas large inclut tout homme et
tout t'homme. Elle exige une volonte. de promotion totale . Ricn ne
doit titre neglige pour metire ou remettre la pauvre debout. Aux
Dames et aux Filles de la Charite chargees du corporel, it rappellera la dimension spirituelle de lour vocation (it utilise toujours pour
elles les deux adverbes "corporellement" et "spirituellement" - XIII,
419 et IX, 20); et aux Missionnaires, it redira avec vehemence qu'ils
sort concernes par les besoins temporels des pauvres. 11 ponctue
ce rappel avec cet energique: "Faire cela, c'est evangeliser par paroles et par (ruvres, et c'est le plus parfait !" (XII,87-88). La Charite
Fait partie de la Mission et reciproquement.
Les fondations wont desormais s'inscrire dans ce sillage:
- les CONFRERIES vont evoluer des soins aux delaisses des
villages jusqu'a ceux des hopitaux, des prisons. L'institution fera
preuve d'une grande souplesse et s'adaptera aux besoins, avec un
fond toujours le meme base sur Matthieu 25,40.
- Les MISSIONS sont dependantes de la CONGREGATION
de la MISSION, londee au sens institutionnel le 17 avril 1625 par
M. et Mme de Gondi. Le contrat prevoit le regroupement de six
ecclesiastiques. Des le 4 septembre 1626, les trois premiers s'engagent "pour ensemblement vivre en manicre de Congregation". 11
s'agit du gardois Antoine Pot-tail et des deux diocesains d'Amiens:
Francois Du Coudrav et Jean de la Salle.
A partir de la, comme le souligne M. Dodin: "1'experience montrera bien vice qu'il Fallait, comme le Christ, evangeliser les pauvres mais aussi instruire et former des continuateurs. Sans cela
I'avenir serait ahandonne au demon.
Les pretres de la Mission sent continuateurs de la Mission de
Jesus. Celle-ci ne s'est pas bornee a porter la bonne nouvelle a ceux
qui sont en detresse de salut, elle doit aussi former et instruire des
disciples qui sont non seulement associes, mail mvstiquement integres (tans I'unique Mission de Jesus qui est une mission d'arnour,
d'hier, d'aujourd'hui et de toujours (Heb 13,9) (10).
(10) DDS article deja cite p. 844.
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- Les FILLES de la CHARITE font descendre l'amour du
Christ "non en une maison sculement ... mais partout ". C'est la
grande ides de St. Vincent: it universalise la charite enviers les plus
pauvres. Toutes sont mises en condition de service et done de disponibilite. I.es pauvres - "les plus pauvres et plus abandonnes"
- prsciscra-t-il sont leurs maitres et elles recoivent de plcin droit
le norn de leurs "servantcs". Avec elles, le message de Mt 25,40 se
"democratise" et devient le complement indispensable de New missionnaire. La Mission inclut la Charite et vice versa.
Tel est I'esprit qui anime M. Vincent et ses oeuvres.
b) Les references a Luc IV, 18
St. Vincent utilise ('expression de Luc 4,18 htrit fois . 11 faut bien
prendre note do cc qui a deja ete signals par beaucoup d'auteurs,
en mains endreoits:
Premier texte: ..."Tournez la medaille et vous verrez par les
lumieres de la foi, que le Fils de Dieu, qui a voulu etre pauvre, nous
est represents par ces pauvres; qu'il n'avait presque pas la figure
d'un homme en sa passion et qu'il passait pour fou daps l'esprit
des Gentils et pour pierre de scandale dans celui des Juifs; et avec
tout vela, it se qualifie l'evangeliste des pauvres: Evangelizare pauperibus misit me (XI,32).
Malgre les obstacles rencontres, le Christ peut se presenter
comrne porteur de la Bonne Nouvelle pour les pauvres; peu iniporte
les reaction des gens, juifs on paiens. Tout bon habitue des Ecritures savait qu'il prenait ainsi un titre messianique.
Deuxicme texte: Nous sommes en setts occasion, fort conformer a Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui, cc me semble, avait fait son
principal, en venant au monde, d'assister les pauvres et d'en prendre le soin. Misit me evangelizare pauperibus. Et si on demande
a Notre Seigneur: "Qu'stes-vous venu faire en terre?" - "Assister
les pauvres" - "Autre chose?" - "Assister les Pauvres" etc.. Or, it
n'avait en sa compagnie que des pauvres et s'adonnait fort peu aux
villes, conversant presque toujours parrni les villageois et les instruisant. Ainsi, ne sommes-nous bicn heureux d'etre toujours en
la Mission pour la meme fin qui a engage Dieu it se faire horn me?
Et si ]'on interrogeait un missionnaire, ne lui serait-ce pas un grand
honneur de pouvoir dire avec Notre-Seigneur: Misit me evangelizare pauperibus?" (XI,108).
St. Vincent use du lens large pour insister sur la "sequela vocationis Christi". Sculs les exegetes peuvent nous dire si le Christ a
frequente davantage les campagnes que Ics villes (St. Matthieu parle
"des villes et des villages" en 9,35)! La mentalite etait en tout cas
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agricole et le dilemme n'a pas du titre tres difficile pour lui. Dc toutes manieres , it est Ic Missionnaire du Pere venu en priorite pour
les pauvrcs de facon a rendre son salut vraimcnt universel.
Truisierne texte: "Oh ! que crux-la sont heureux qui pourront
dire, a I'heure de la mort , ces belles paroles de Notre-Seigneur:
Evangelizare pauperibus misit me Dominus! Voyez , mes freres,
comme le principal de Notre - Seigneur etait de travailler pour les
pauvres" ( X1,135).
St. Vincent, it ('occasion de la repetition d'oraison du 25 octobre 1643, insiste sur la vocation a la Mission ct it fait de l'affirmation de Luc comme une nouvelle beatitude : " Oh! que ceux- la sont
heureux ...... Le contexte est bier connu : " de travailler au salut des
pauvres gens des champs , c'est la le capital de noire vocation, et
tout Ic reste nest qu'accessoire ... Ne sommes-nous pas Bien heurcux, mes freres , d'cxprimer au naff la vocation de Jesus-Christ?"
(XI,133). Les mots ''exprimcr au naif" signifient exprimer de facon
naturelle , spontanee.
Quatriente te.vte : " Oh! quel bonheur , Messieurs , de faire toujours et en toutes chores la 'olonte de Dieu ! Nest-ce pas faire ce
que le Fils de Dieu est vcnu faire sur la terre , comme nous aeons
deja dit ? I.e His de Dieu est Ncnu pour evangeliser Ics pauvres ct
Woos autres , Messieurs , tie sommes - sous pas envoyes pour le meme
sujet? Oui , quel bonheur do faire sur la terre la meme chose que
Notre-Seigneur y. a faite, qui est d'enseigner le chemin du ciel aux
pauvres! ( Conference du 15 octobre 1655 - X1,315).
II s'agit toujours de continuer la Mission du Christ qui, evangelisant Ies pauvres, accomplit la volonte de Dieu . C'est un des textes les plus forts sur ce sujet. 1 vangeliser les patn•res, rest aCC omplir le rutdoir divin.
Ciugt ifine lexte: ''Un ( autrc) motif pour Icqucl noun devrons
titre exacts a ('observance de nos Regles , c'est qu ' elles sont toutes
tirees de I'Evangile , comme vous verrez, Messieurs , comme vows
verrez, et qu'clles tendent toutes a conformer noire vie a celle que
Notrc-Seigneur a menee sur la terre. Notre-Seigneur vine et fut
envoye de son Pere pour evangeliser les pauvrcs. Pauperibus evangclizare misit me . Pauperibus , aux pauvres ! Messieurs , aux pauvrcs! comme , par la grace de Dieu , Cache de faire la petite Compagnic " ( Conference du 17 mai 1658 -XI1,3).
La source evangelique des Regles permet aux missionnaires
de continuer plus srirement la Mission du Christ. Rien nest laisse
au hasard: tout vient de Dieu.
Si.tieme texte : "Oui, Notre-Seigneur demande de nous que nous
evangelisions Ies pauvres: voila cc qu'il a fait et cc qu'iI veut conti-
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nucr de faire par nous. Nous aeons grand sujet de nous humilier
ici, vovant que le Pere eternel nous applique aux desseins de son
Fils, qui est venu evangcliser les pauvres et qui a donne cela pour
ruarytte qu'il etait le Fils de Dieu et que le Messie qu'on attendait
i•tait vertu" (Conference du 6 decembre 1658 dite "le Testament" X11,73).
Nous avons la une affirmation essentielle et fort interessante
au niveau do la foi: l'evangelisation des pauvres est la marque de
Ia divinite et de la n1e' sianite de Jesus.
Septierrre texte: "II se pourra done arriver apres ma mort des
esprits de contradiction et des per•sonnes laches qui diront: 'A quel
propos s'emharrasscr du soin de ces hupitaux?' ... A quoi bon...?
Pourquoi...? N'importe; notre vocation est: Evangelizare pauperihus" (idcm - X1I,90).
La rigueur de I'enonce correspond a la nettete de la pensee.
Iluitieme texte: "La premiere raison que nous avons dc remercicr Dieu de I'etat ou it nous a mis, par sa misericorde, c'cst que
c'est la fetal ou it a mis son Fils, qui (lit lui-memo: 'Pauperihus evangelizare misit me . Sujet de grande consolation, de nous trouver en
cet etat! Vovez quel grand amour nous aeons d'en remcrcier Dieu!
Evangeliser les pauvres comrne Notre-Seigneur et en la facon que
Notre-Seigneur Ic faisait..." (Conference du 7 novembre 659X 11,367).
On ne peut titre plus clair: nous devenons evangelistes avec le
Christ et ce ministere est source d'action de graces (1).
Voila ce qui constitue le fondement de I'action missionnaire
de St. Vincent et de sa Congregation. Il faut suivre le Christ Missionnaire: "la fin de la Congregation de la Mission est de suivrc le
Christ, Evangelisatcur des Pauvres" disent aujourd'hui nos Constitutions dans leur phrase liminaire. Comment le fondateur en estil arrive la?

If. M. VINCENT MISSIONNAIRF.
Pour Bien se penetrer de ('importance de cctte conception de
la Mission pour St. Vincent, it faut le voir agir Iui-meme et vivre
effectivement comrne un missionnaire . C'est nous qui theorisons
ct pouvons faire Ia svnthese de ce qu'il pense et dit. Lui agit en fonction de ses convictions ct it Taut lc contempler "a ('action", passant, comrne it dirait de "1'arnour affectif a I'amour - effect if''
(IX,593).
Je vous renvoic all Mois Vincentien de 1987 ou j'ai deja eu
('occasion de donner les references des missions prechees par
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M. Vincent lui-mane (11). Je vous propose aussi de lire 1'excellent
chapitre I Ieme de I'ouvrage du Pere Mezzadri (12). Cc sont des sources que vous pouvez exploiter et it est inutile de se repcter.
11 v a d'ahord l'engagement missionnaire proprement dit:
St. Vincent pale de sa personne. Ainsi if passe six semaines a Joigny
(1,38), confesse a Villepreux (1,39), obtient la conversion de trois personne et nous Iivre a lour sujet son secret: " if taut que j'avoue que
la douccur, I'humilitc et la patience, en traitant avec ces devovcs,
est lame de cc Bien " (1,66). Il fait partie , a la demande de l'Evcque,
de la premiere Mission de Beauvais (1,67) etc. .
11 met lui-Hume en place sa methode. Ainsi toute mission, dans
la logiquc do cc nous avons dit precedemment, s'acheve par l'institution dune Confrcric de Charlie dont le modele est le Reglement
definitif de Chatillon (XII1,428).
A travers les relations des Missionnaires, des allusions de
St. Vincent (13), nous pouvons voir St. Vincent et ses premiers confreres a I'cruvre:
On ''donne" la Mission pendant les muis les plus rigoureux
quand la terre "dort" et que Ics paysans sont disponiblcs, mc.me
si les chemins sont quasi impraticables tant pour les personnel quc
pour les vivres. Voici la "bande" des missionnaires (1 a 5 personnes aver St. Vincent ou le Superieur, avec souvent un frere); ils portent leur sac de cuir aver "tear tinge, leur bonnet de nuit, leer peigne, une paire de bottines, une barrette, un breviairc, un Nouveau
Testament, limitation do Jesus-Christ et un Iivre de cas de conscience" (14). Ajoutons a cola 1'equipement do groupe: Bible, Concordance, livres de meditations, de lecture de table, de morale.
D'apres MM. Luigi Mezzadri et Raymond Chalumeau , tout est
prevu: horloges, clepsydras, clochettes ou necessaire pour dire la
Messe: "En regle generale, les missionnaires ne devaient rien prcndre de la paroisse, its transportaient meme his ct vivaient dins un

(11) "Vincentiana" 1987. n. 4-5-6. "la vocation missionnaire comme
appel a la saintctc", J.-P. RENOUARD, p. 563.

(12) "Vincent de Paul", Luigi MEZZADRI DDB, 1985, p. 137.
(13) Voici des relations de missions accessibles dans les volumes de
COSTE:

1, 289.
11, 40; 52; 88; 199; 242; 319; 395/397; 403/405; 427; 435; 451; 474; 544;
609/610.
111. 74; 159; 164; 180: 186; 196 ; 269,1270; 302; 356/358; 420; 621; 630.
IV, 26: 108; 117:: 284; 371; 411: 443; 515.
V, 113; 116; 124,1127; 133; 386; 481; 528; 553; 620; 641.
VI, 174; 312; 395; 530; 568; 616.
VII, 73; 1001101; 113; 115; 151; 154; 164; 198; 350.
VIII, 22.
(14) "Les missions populaires". Luigi MEZZADRI, Session des Scminaristes europeens 1993, Le Berceau, Pol vcopie.
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logement lout par eux" (l5). St. Vincent met Cu oeuvre un principe
absolu auquel it tient beaucoup pour faire justice des critiques de
parasitisme faites aux religieux en general: les missions sont gratuites : "Que noire petite compagnie est instituee pour aller de village en village a ses depens, precher, catechiser et faire faire confession generale de toute la vie passee au pauvre peuple; de travailler a l'acconzmodement des di f ferents que noes v trouvons, et de
faire noire possible a ce que les pauvres malades soient assistes corporellernent et spirituellement par la con frerie de la Charite, composee de femmes, que noes etablissons aux lieux oh noes faisons
la mission, et qui le desirent" (1,562 - Lettre it Ste. Jeanne de Chantal dormant "la rnaniere de vivre" des premiers missionnaires dont
lui-rneme).
Chacun joue son role. Ainsi de "l'envoi en mission" donne a
Antoine Portail, le 28 novembre 1632 pour la Mission de Montmirail: "1'orrlre que nous avows donne est que M. Pavillon fera les predications, et Messieurs Renar, Roche et Grenu et Sergis feront: savoir,
le premier, le s.vmbale; le 2e, les corrmmandements de Dieu; le 3e, les
oraisons dominicale et angelicale; et le 4e les sacrements; et pour
le petit catechisrne, Messieurs Roche et Sergis ont a titre soulages,
lorsqu'ils feront le grand catechisrne; et vous, Monsieur, aurez soin
de la direction de la compagnie. Je prie Notre-.Seigneur qu'il vous
donne d'abondante part it son esprit et it sa conduite pour cela (1,176).
Le Catechisme joue un role de premier plan. C'est le fondement,
sa passion. Pour lui, aucun doute: "comment une ame qui ne connait pas Dieu, ni ne sait ce que Dieu a fait pour son amour, peutelle croire, esperer et aimer? (X11,80-81) - "Tout le monde demeure
d'accord que le fruit qui se fait a la Mission est par le catechisme"
(1,429). 11 y a le grand ct IC petit catechisrne: le premier, pour les
Adultes vers 18 heures et le second pour les enfants, enure 13 et
14 heures. Et IC soin, tout le monde se retrouve, les enfants etant
interroges devant (curs parents.
L'autre grande preoccupation de St. Vincent - et sa reussite
- est la reforme dc la predication avec "la petite methode" dont
vous connaissez la simplicite qui se joue autour des trois mots:
nature, motifs, mavens. 11 s'agit de precher simplement, sans saturation (1,227): "une personne de qualitt...ajouta que les missionnaires s'ttudiaient tour a hien precher et qu'ils ne savaient point faire
le catechisme" ... (1,429) (16).

(15) "St. Vincent de Paul et le.s missions", R. CHAI.UMEAU, notes
manuscritcs.

(16) Cl ' . le plan des "sermons de Saint Vincent de Paul, ses cooperateurs et successeurs immcdiats pour les missions des campagnes" de J.J.
Jcanmairc, Paris 1859. Ces sermons ont-ils quelques liens avec M. Vin-
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Vers la fin de la mission se deroule quclques grandes ceremonies appelees "solennelles" comme la communion generale, la premiere communion avec une longue procession des enfants et 1'erection dune croix dite de mission. Saint Vincent, on le sait, fut l'initiateur de "la Communion Solennelle", cauchemar de nombreux
pretres en France. Le Pere Vinaticr (qui fut Vicaire general de la
Mission de France) est plus positif: "Je pense qu'on aura compris
sans peine la pensee profonde de Monsieur Vincent: la preparation
des enfants se faisait dins le cadre de la Mission aux adultes, aux
parents. Ricn d'aussi contraire a son esprit que de preparer seulement les enfants. Peu a peu au cours des siecles, on a oublie cette
lecon pastorale" (17) .
Jaime beaucoup la presentation globale de M. Pevrous sur la
mission vincentienne: "Pour Monsieur Vincent, une mission prechee dans un village doit aboutir a la conversion sincere et durable de la population de celui-ci. Chacun doit done se sentir personnellement touche, s'examiner, se reprendre, repartir sur de nouvelle bases. La mission lazariste ne vise done pas, en principe, aux
grands effets de foule. Elle cherche a s'insinuer dans les ceeurs.
Pour cola, les missionnaires font on grand effort d'adaptation a la
mentalite populaire, aux usages des campagnards. Tout est concu
pour lour faciliter les chores ..." (18).
Ainsi St. Vincent sera-t-il a 1'origine de 840 missions de 162 5
a 1660 (19).

cent? On peut en douter, malgre l'opinion enibarassce de J. DELUMEAU
dans son ouvrage "Un chemin d'histoire" (Favard 1981).

Ccs sermons lazaristes sont numerotes de 1 a 55:
Annonce de la Mission - le salut-la penitence - I'examen de conscience
-1'examen des peches - le peche - ]a parole de Dieu - la contrition - la confession generale - la mort - le jugement particulier - le born propos - la mort
des pccheurs - I'ivresse (!) - le silence des peches, par lionte - les commandemcnts de Dieu - la foi - le jugement final - les peines corporelles de I'enfcr
- 1'esperance - le serment - le blaspheme - le dimanche - le respect des eglises - les honnes oeuvres - Ic manage - les devoirs des enfants - les devoirs
des serviteurs - les devoirs des parents - In colere - les epoux - l'amour de
Dieu - la pricrc - I'amour des ennemis - I'amour du prochain - la fuite des
occasions - le vol - la restitution - la penitence retardec - la satisfaction la medisance - le scandale - le Paradis - la communion sacrilege - la devoI ion a la Vierge - les affections - la pratique chreticnne - le 68me commandement - la rechute - les fruis de la communion - le retour de la procession
-la perseverance.
(17) "Comment est nee la Communion solennelle" par Jean VINATIER
daps "Echos dc la Compagnie", 1980, pp. 134-136.
(18) "Missions paroissiales" par B. Pevrous clans Catholicisme C IX,
colonne 409.
(19) "Depuis la naissance de la Congregation de la Mission qui lot
I'annee 1625 jusqu'cn l'annee 1632 qu'elle fut ctablie a Saint-Lazare (M. Vincent), a fait par lui on par les liens tout an moms 140 missions et depuis
I'annec 1632 jusqu'a la mort de cc grand scrviteur de Dieu (1660), la seu-
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Sans doute met ite-t-il d'ctre regarde avec beaucoup d'admiration lorsqu 'il ecrit it la duchesse d'Aiguillon , le 14 mai 1653, a Page
de 72 ans: " Je men vas continuer la mission de Sevran, que jai
annoncee, a quatre lieues d'ici. Je doute que je la puisse quitter vendredi, pour assister 6 !'assenrblee. Je voussupplie, Madame, de faire
mes excuses a 1'assentblee. 11 me sentblc yue j'offenserais Dieu si
je tie faisais tout ce que je puis, pour les pauvres gens des champs
a ce jubile" (iV,586-587).
C'est en contrepoint, le "davantage" de Jean Anouilh, dans le
film "M. Vincent".

III. LES HI RITIFRS FACE A L'HERITAGE
Permettez-moi de prendre tin risque avant dachever: celui
d'actualiscr noire propos. Cc nest pas a proprement parler, cc
qu'on m'a demande de vous rappeler, mais depuis tin an environ,
directement interpelle par des evenements, je sens mon esprit et
mon cceur taraudes sur cc point: comment passer du discours aux
actes et comment dire aujourd'hui tine parole credible sur notre
vocation d'evangelisation des pauvres ? Autrement dit, comment
donner vigueur et vie a ('heritage vincentien?
Pour repondre a cette question, je voudrai ici m'aider dune
lecture providcntielle et prophetique qu'il ni'a Cte donne do faire.
J'v ajouterai mes propres reflexions.
L'auteur Alain Durand, est tin dominicain qui a ete directeur
de Lianiere et Vie, a travaillc cn tant que formatcur aupres des chomcurs de longue duree, aujourd'hui attache a la direction des relations humaines dune grande entreprise, secretaire general du centre Albert-le-Grand (I'Arbrelle) et president de la commission dominicaine "Justice et Paix" (France, Belgique et Suisse) (20).
Pour lui, Ic rapport aux pauvres est constitutif de la fui.
11 est aussi important de le dire que d'affirmer "Jesus est le
Messie" ou "Jesus est vivant". Or que sa passe-t-il aujourd'hui? On
dit qu'il est souhaitablc, necessaire de s'interesser aux pauvres.
Dans cette situation. les pauvres sort des objets de preoccupation.
Darts le meilleur des cas, le rapport aux pauvres est vecu comme
tine consequence ethique de la foi mais it nest pas percu commc
:onstitutif de la loi elle-meme.
Ie maison de Saint-I.ai.are en a fait par son oldie pros de sept cents... A quoi
si on ajoutc tonics Belles que les autres maisons tic sa Cornpagnic ont etablies en plus de vingt-cinq diocese, dedans et dehurs le Rovaumc de
France ...qui est-ce qui po urra concevoir la grandeur, l'etendue et In multiplicite des biens qui en ont reussi pour In gl o ire de Dieu et pour I'utilite
de son Eglise" (Ahelly 1664, 11, chap. 1, section 1, § V, p. 21).
(20) "La cause des pauvres", d'Alain Durand. Cert 1991.
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L'Evangile nous tient un autre langage . Comment savons-nous
que Dieu est advenu dans notre histoire? Comment percevons-nous
qu'il est present au milieu de nous? Par des signes qui concernent
les pauvres. La condition des pauvres est transformee: "les aveugles voient, les boiteux marchent, les lepreux sont gueris, les sourds
entcndent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle cst annonct.e
aux pauvres" (Mt 11,5).
Voila pourquoi, Jesus reprend cela dans la Synagogue de
Nazara et tient le langage que nous connaissons bien parce que St.
Vincent I'a fait sien (Luc 4,16-21). "Annonccr 1'Evangile aux pauvres" est une expression qui resume des actions concretes: cc West
pas une activite parmi d'autres. C'est celle qui recapitule bus Ies
actes sauveurs du Christ. Dans cette expression, le dire ct Ic faire
sont lies indissociablcment.
Alors cela va tres loin. Si, comme noun le crovons, I'Evangile
est destine a tous les hommes, cc West pas I'annonce universelle
qui est signe de la presence de Dieu , mais le fait qu ' elle se realise
pour les pauvres.
11 West pas d'abord annonce a tous puis aux pauvres. 11 est
d'abord annonce aux pauvres et se prolonge, a partir de la, en
annonce universelle.
Si nous ne faisons pas cola, Alain Durand est formel: "Alors
noun n 'annon5ons pas le bon Evangile a taus les hommes". Et
d'ajouter: "L.'authenticite de I'annonce a tour Ies hommes ne peut
ctre assures si noire Evangile ne passe pas d'abord par le creuset
de I'annonce aux pauvres".
Quand, en Congregation , a Ia maniere de St. Vincent , nous nous
organisons pour annoncer ('Evangile aux pauvres, nous continuons
la condition permanente de son universalite.
Mais du memo coup, si Woos ne le faisons pas, nous negligeons
de poser Ic signe de la presence de Distr.
L'absence du signe, c'est ('absence de Dieu.
La rarete du signe, c'est la rarete de la presence de Dieu.
Notre monde connait - il cc signe?
Que fait I'Eglise pour poser cc signe?
Oi sont ses plus grands investissements?
Comment est-elle percue? Eglise des riches ou Eglise des pauvres?
Et s'il v a trop grande meconnaissance, quelle est notre part
de responsabilite?
"Annonccr ('Evangile aux pauvres" est la clef du Nouveau Testament, de la mission de Jesus et par voie de consequence de la
noire.
I) est d'ailleurs interessant de rioter que Ics premieres communautes chrctienncs vivent ccla:
- "nul nest Bans le hesoin" (chacun recoil "au fur et a mesure
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I
de ses besoins" disent les Actes des Apotres en 4,34. Cela indique
une pratique "economique" nouvelle;
- la relation do Dieu aux opprimes est la relation a partir de
laquelle Israel identil ie son Dieu (par exemple Ex 3,7-12). C'est vrai
pour le fond de tout I'Ancien Testament;
- le Dieu des pauvres me demande , a mon tour de me compromettre dans la cause des pauvres.
Alors voila qui me juge ou tout au moins m'interpelle fortement!
Comment concilier viceu de pauvrete et vo`u d ' obeissance?
Comment harmoniser veeu de service des pauvres et veeu
d'obeissance?
Quand Alain Durand denonce cc qu'il appelle "le romanesque
chreticn stir les pauvres" it Taut affirmer que la question de la pauvrete dans la vie religicuse, c'est d'abord et fondamentalement la
question de notre solidarite avec les pauvrcs".
A nous de nous organiser et d'agir en consequence.
Que faisons-nous?
Continent faire "davantage"?

CONCLUSION
"Y a-t-il des pauvres parmi ceux dont nous sommcs le prochain?"
Tells la question fondamentale que nous devons sans cesse nous
poser. le test de notre vocation chretienne eta fortiori vincentienne.
Its ont droit a la priorite de notre engagement.
J'aimc a vous laisser avec ces paroles provoquantes de l'auteur
de "la cause des pauvres":
"Il en va ainsi comme it en allait de !'annonce de I'Evangile.
Pour que l'Evang ile soil effectivement destine a toes les hommes, it faut qu'il soil d'abord annonce aux pauvres, pour que
/'amour de Dieu soil e ffectivement universe!, it faut qu'il se
manifeste en priorite aux pauvres. A ttotre lour, nous ne pourrons aimer torts les hommes, sans faire acception de personnes, qu 'en pratiquant tote option prioritaire pourles pauvres".
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LA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
NELLE PARROCCHIE REALI:
UNA SCELTA TRA FEDELTA E OPPORTUNISMO
Luigi MEZZADRI, C.M.

Introduzione
Le persone nascono, crescono, invecchiano e muoiono. Nessuno sopravvive a se stesso. Solo ncl Bono della fecondita naturale
la persona sopravvive nei figli (1).
Una parabola analogy si verifica per gli istituti di perfezione.
Anch'essi nascono, crcscono, invecchiano e muoiono. Si calcola the
it 74% degli istituti fondati prima del 1800 abbia cessato di csistere (2). Ma altri continuano. Hanno vocazioni e opere the si rinnovano in risposta agli appelli delta Chiesa e del mondo. Le vocazioni e Ia capacity di aprire nuove opere rappresentano i figli che esse sanno generare.
Comunque si dica, i figli non sono la stessa cosa dei gcnitori.
Le comunita dci discepoli non sono lo stesso the la comunity dci
fondatori. Ce to stesso abito, la stessa regola, magari le stesse opere.
Ma nonce to stesso spirito Qualcosa cambia. E la vita. Vivere e
cambiare.
E partendo da questa considerazioni the ho cercato di studiare la comunity fra it 1660 e it 1697, durante i generalati Almeras
e Jolly (3).
Per ambeduc si nota un'attenzione scrupolosa a seguire 1'escmpio del fondatore. Almeras (1661-1672) nella sua Iettera d'insediamento (1 ° febbraio 1661) usa espressioni di umilta tipicamente vinccnziane. si chiama "povera guida"; nclla sua elezione it Signore ha voluto "umiliare it corpo e he menrbra, dando loro un
capo miscrabilc". Ancora si chiama "chetif instrument" e si paragona a Giuda, the ha ricevuto it dono dell'apostolato, ma poi
ha tradito e si e reso indegno della grazia di Dio. L'esortazione
ad "abbracciare la pratica" e alle virtu e di puro stampo vincen(I) Sul terra in generate: R. Ilosti, Vie et mort ties ordres religieux, Paris 1972; F. Ciardi, I fondarori, uorrrini dello Spirito. Per aura reologia del
caris»ra del fondatore, Roma 1982; R. Fancy. Come fiorisce la vita religiosa
(tit. orig. The end of the religious life), Milano 1983; A. Romano, I fondatori
profezia del/a storia, Milano 1989 (con bib].).
(2) R. Fasicy, Come fiorisce, 25.
(3) Si veda pi6 ampiamente in: Storia de lla Cougregaziorte delta Missione,
diretta da L. Mezzadri-J.M. Roman, I. Dalla fondazione alla fine del XVII secolo (1625-1697), Roma 1992; id., Historia de la Congregacion de la Mision, I:
Desde la fundacion pasta el fin del siglo XVII /1625-16971, Madrid 1992.
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ziano (4). Sotto di lui si ebbe un processo per uniformare la comunita di grande rilicvo. Raccomando l'uniformita nella firma delle
lettere, nelle cerimonie, nella predicazione, net galateo. Ancora pii
accentuato fu it ruolo di Jolly, suo successore (1673-1697) in questa azione di conservazione prudcnte.
Tuttavia un conto sono le intenzioni e un conto i fatti. Non bastano i richiami alla volonta di nulla cambiare, per scongiurare it
cambiamento. Giy un primo cambiamento avvenne a livello delle
case e dell'incremento delle vocazioni. Furono fondate moltissime
case, in modo particolare in Francia la congregazione delta Missione divenne una congregazione per i seminari, Si chiuse la missione net Madagascar. Fatti tutti di non piccola importanza.
Ma l'elemento pia interessante e relativo alle parrocchie reali.

La Francia , l'ordine classico e l'assolutismo
Fin dalla fine del sec. XIII e i primi del secolo successivo un
fenomeno importante e to sviluppo dell'assolutismo. Riprendendo
le linee d'ispirazione del diritto romano, Filippo it Bello aveva rivendicato un'autorita libera dall'ingerenza di ogni altro potere, in
modo particolare del papa. Di qui la payola ab-solut. II moto delta
storia francese era andata poi in controtendenza. Solo alla fine dellc
guerre di religione si era di nuovo avvertita la necessity di un accentrarnento, di una sconfitta delta feudalita e di un'unificazione
legislative, linguistica, artistica e religiosa.
Espressione dell'unita culturale e l'Acadernie francaise, 1'equilibrio dell'architcttura classica. Dal punto di vista rcligioso si puo
segnalare la lotta antigiansenista, la revoca dell'editto di Nantes
e it favore dato at gallicanesimo.
11 giansenismo era gia stato attaccato da Richelieu (arresto di
Saint-Cyran) sul versante politico e dai gesuiti oltre the dai teologi delta Sot-bona sul versante religioso (condanna dei 5 articoli). Luigi XIV ne fece una questione personate. Si racconta the in occasions di una missione in Spagna averse mostrato delle perplessita
su uno dei possibili inviati, pensando fosse giansenista. Quando gli
dissero: "Mae un miscredente!", allora si acquieto. Per questo nell'ultima fase del suo regno attacca ferocemente it giansenismo, lino ad ottenere da Clemente X1 la bolla Unigenitus (1713).
Sulla revoca dell'editto di Nantes non e it caso di insistere.
L'editto, concesso da Enrico IV net 1-598 concedeva ai calvinisti it diritto di praticare it culto nei luoghi in cui erano gia stati riconosciuti
c in due luoghi per ogni baillage. Dal panto di vista politico it re riconosceva gli ugonotti come un corpo organizzato a cui riconosce(4) RC I, 32-34.
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va particolari garanzie. Net 1685 Luigi XIV annullava tutto questo, per arrivare a una cola confessione religiose in Francia (5).
Mcntre dava al cattolicesimo questo vantaggio con una mano,
con I'altra indeboliva la posizione della Chiesa grazie al suo favore
dato at gallicanesimo. Essa e principalmente una dottrina teologica the riconosce alla Chiesa di Francia particolari autonomic (le
liberty gallicane) all'interno di una Chiesa in cui it ruolo del papa
era motto indeholito in favore invece di quello del concilio. Si considera anche un gallicanesimo politico, in quanto si sosteneva chc
it sovrano di Francia fosse immune da interventi giurisdizionali del
papa (il papa non pub deporre it re, non pub imporre contributi
finanziari senza l'assenso del re...).
Tutto questo si cvolveva proprio nel momcnto in cui in Francia la Congregazione della Missione era in pieno sviluppo, mentre
Ic altre comunita dell'Ecole francaise o erano in disgrazia (come
gli oratoriani) o non erano motto numerosi (cosi eudisti, sulpiziani). Per i religiosi, a parte i gesuiti, it discorso era chiuso dal momento the non erano ben visti dall'opinione pubblica.
Dovendo dunque provvedere all'organizzazione del cuito netie
parrocchie reali, it Re Sole chiese alla congregazione di prendere
la direzione delle case di Fontainebleau, Versailles, St. Cloud, Londra, les Invalides, St. Cyr.

Fontainebleau
Almcras quando venne convocato a corte, parti deciso a rifiutare. Non era questo I'ambiente pit propizio per i missionari e poi la
nuova fondazione comportava la cura parrocchiale (6). Anna d'Austria
non voile sentire ragioni. 11 superiore generate dovette capitolare.
II primo superiore fu it padre Antonio Durand. Fu aiutato da
altri 9 confratelli. Che si presero cura delle cerimonie. Quand'era
presente la regina, si celebravano due messe. Nella prima si faceva la comunione, nella seconda suonava l'orchestra del re.
La congregazione si trovb pertanto in una situazionc delicata.
11 20 agosto 1662 era scoppiato un incidente fra la guardia corsa
e it seguito del duca di Crcqui the pretendeva I'immunita di quartiere, vale a dire I'estensione dell'immunita diplomatica a tutto it
quartiere circostante I'ambasciata di Francia, "fin dove si estendeva to sguardo". 11 re non si lascib sfuggire la ghiotta occasione
per una ritorsione. It nunzio dovettc lasciare la Francia, Avignone
fu occupata. Si arrive a un'intesa umiliante per it papa the dovet-

(5) J. Queniart , /.a revocation de !edit de Nantes. Protestants et cat ho.
liques de /598 a 1685, Paris 1985.
(6) La spiega nella circolare dell'ottubre 1661; RC 1. 39s.
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to sciogliere la guardia corsa, erigere una piramide infamante e
chiedere scuse pubbliche a Parigi.

Versailles
Poi fu la volta del serviz.io rcligioso nella nuova reggia di Versailles. Almeras, interpellato net 1672 aveva promesso, e it suo successore dovette mantencre. Fu firmato dal re un brevetto di fondazione (6 ottobre 1674). La nuova casa aveva it privilegio di essere fondazione reale, e quindi di poter inalberare un blasone.
Con Nicolas Thibault furono mandati 6 preti, un chierico e 3
fratelli per reggere la parrocchia, intitolata a Notre-Dame.
Net Coro gli stalli dei missionari erano vicini all'altare, poi c'erano quelli dci principi e, dal lato dcll'epistola, c'era it seggio del
re, addossato a una colonna. II pulpito era di legno scolpito e dorato.
Nella navata non c'erano sedie, ma solo stalli fissi. Fuori dal
coro, dalla parte del Vangclo c'era to stallo di Mme de Maintenon.
Poco dopo vennero chiesti altri missionari e cioe 6 preti, 6 chierici e 2 fratelli per it servizio delta cappella delta reggia (7). Essi
dovevano essere sempre presenti per dare it loro conforto spirituale
alle persone the potevano averne urgente bisogno. La cappella vennc poi riedificata net 1690 da Jules Hardouin de Mansart.
Per quanto concerne it servizio delta cappella di cortc, dedicate a s. Luigi, nelle lettere patcnti del re si diceva the it primo dovere di un principe cristiano era di riconoscere i benefici concessi
da Dio alla sua persona, alla sua famiglia e at suo Stato (8). Per questo it sovrano confessava di aver sempre ritenuto necessario impegnare i ministri dell'altare nell'alzare le mani at cielo per impetrare I'aiuto divino sul governo e suite armi francesi.
Ogni giorno un prete doveva celebrare alle 6,30 (let mattinO Una
messa balsa dopo la quale si recitavano le Litanic del Nome di Gesu e la preghiera "Domine salvum fac regem". Sempre ogni giorno
i missionari dovevano celebrare una messa solennc per impetrare
at sovrano la luce necessaria per governare to Stato secondo le regole delta giustizia e la grazia d'accrescere it suo culto e quello delta
sua Chiesa in Francia a nei possedimenti. Sono indicazioni rivelatrici dcll'atteggiamento sempre piu accentratore. Ormai come c'era un solo re, onnipotente a rispettato, e una sola legge, era evidente the non poteva the esscrci una sofa fede, quella del Re Sole.
Dunque Si ponevano le basi del regime persecutorio del re verso

(7) Una prima cappella f u abbattuta net 1670; Ia seconda servi dal 1670
fino al 1682, cc ne fu una terza f ino al 1710, molto vicina quindi agli appartamenti reali.
(8) ASLP: Lettres pateutes de Louis X/V (copia).
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i protestanti. Siamo nell'aprile del 1682; poco dopo ci saranno le
dragonate e la revoca dell'editto di Nantes.
Nei giorni in cui it re era presente, la messa solenne doveva
essere cantata. Alla sera c'era una nuova funzione. Dopo la morte
di Luigi XIV ogni giorno avrebbero dovuto essere celebrate due
messe passe di requiem in suffragio per it re, la regina sua sposa
e i discendenti.
Tutte Ic domeniche doveva essere fatta una solenne adorazione eucaristica per soddisfare la devozione the lui e la regina provavano per it S. Sacramento. Per sottolineare la devozione per la
Madonna, in tutte le sue feste come nei giorni di s. Luigi, s. Giuseppe c s. Teresa doveva essere esposta I'eucaristia.
Due preti dovevano abitare ogni giorno in un appartamento del
castello per soccorrere coloro the cadessero malati aII'improvviso e per impedire ogni indecenza nella cappella.
Quando c'era it re o la corte it Versailles dovevano essere osservate alcune prescrizioni. Se qualche principe o principessa della casa reale era in preghiera nella tribuna, un missionario che entrava in cappella era tenuto, dopo Ia genuflessione, it inchinarsi profondamente verso di lord sia entrando the uscendo. Se it re aveva
intenzione di partire, allora iI giorno prima i missionari, rivestiti
delta cotta, dovevano mettersi davanti alla sua tribuna e augurargli un buon viaggio. Lo stesso avveniva quando arrivava. In occasione di talune feste (Purificazione, Patine, Corpus Domini, Assunta) it re partecipava ally processions. In tal caso i missionari entravano in chiesa dopo it sovrano a due it due; facevano genuflessione
e poi si voltavano verso it suo trono per fare una prolonda riverenza. Una volta avviata la processione, i missionari si mettevano al
seguito della croce, ma dopo aver salutato it re. Per la processione
del Corpus Domini it re si faceva condurre nella parrocchia su una
carruzza tirata da 2 cavalli bianchi, usata solo per quest'occasione. Era accompagnato dalla guardia del corpo e da 100 guardie svizzere. Seguiva poi la processione a piedi con la Corte fino a NotreDame; dopo la conclusione it cappellano cantava la messa solenne.

Invalides
Lo stesso anno Bella fondazione di Versailles, venne anche Ia
richiesta della direzione spirituale di un'altra fondazione di Luigi
XIV, quella dell'Hi tel des Invalides (9). Fu Francois-Michel Le Telher. marchese di Louvois, a chiedere al re l'intervento della congregazione. Alle Figlie della Carita era affidata la direzione sanita(9) AN, MM 537. Registre , If 121-134%,.; ASI.P: Dossier Invalides: AA.VV..
Les I,z alides. Trons sierles d'tistoire, Paris 1974.
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ria, mentre i missionari ne avevano quella spirituale. 11 contratto
prevedeva the 12 preti della missione (che potevano essere portati
a 20) prendessero la cura della numerosa popolazione dei soldati
invalidi. I missionari dovevano cantarc messa e vespri la domenica e le feste, recitare a voce mediocre le ore canoniche, amministrare i sacramenti, tare esortazioni, prediche e catechismi, cantare tutti i giorni it salmo Exaudiat per it re, ripetendo tre volte it
versetto "Domine salvurn fac regem" e aggiungendo l'orazione "Pro
rege". Essi dovevano inoltre impegnarsi in perpetuo per un ufficio di suffragio nel giorno anniversario della sua morte. I missionari erano posti sotto ]a protezione speciale del re e non dovevano
rispondere the a lui solo.
L'attivita dei missionari era intensa. Appena qualche nuovo so]dato arrivava, i missionari dovevano prendere contatto con lui. I
missionari dovevano farsi aiutare da qualche prete straniero quando c'era qualche soldato che non parlava francese. Dovevano poi
visitare i malati, confessarli, assisterli in pinto di morte, soccorrere Ic faniglie degli ufficiali invalidi, distribuire le elemosine al
vicinato. Compito dci missionari era anche quello di tutelare la morality dell'insieme. Erano tra 1'altro previste delle sanzioni contro
i bestenuniatori: due rnesi di prigione la prima volta, esclusione
dall'ospedale la seconda. Anche 1'ubriachezza era proibita. Per questo si tollerava fino all'ottava ammonizione prima the it recidivo
fosse inviato per una anno a Bicetre.
Per favorire la formazione religiosa, i missionari si consideravano come in missione continua. La predicazione era infatti tutta
impostata sui temi missionari. Il catechismo era insegnato nella
"stufa dell'istruzione", adornata di quadri the dovevano spingere
alla pieta. I missionari dovevano poi distribuire ad ufficiali e soldati libri di devozione, fogli con le preghiere, libretti per la confessione generale, inmagini nacre. Nelle festc si svolgevano processioni solenni nella grande piazza reale. Nclle messe si distribuiva
it pane benedetto ornato con le armi del re. Nelle feste poi anche
la tavola era arricchita da qualche sorpresa veramente "regale".

Londra
Nel 1685 Giacomo 11 era salito al trono. La novita era the per
la prima volta dopo la reginaMary un cattolico regnava in inghilterra. Ristabili le relazioni diplomatiche con Ia S. Sede e voile the
alla sua torte ci tossero dei cappellani, come aveva visto in Francia. Nessuno si opponeva a the lui ascoltasse la messa in privato.
Ma voile fare come it Re Sole, con lo stesso fasto the aveva visto
in Francia. Proprio come a Fontainebleau e Versailles, voile Ia Congregazione dclla Missione.
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I missionari celebravano nella cappella del re con it massimo
fasto possibile. Vestivano come i laici, portavano una piccola parrucca, un collettino simile a quello dei preti e la cravatta, ma speravano di andare presto in giro con l'abito clericals come in Francia e in Italia (10). Era la mentality tipica nutrita a Parigi.
Ma l'assolutismo francese non era merce d'esportazione in Inghilterra. Poco dopo Giacomo fu rovesciato da Guglielmo d'Orange, the prese it nome di Guglieltno 111, e dovettc fuggire in Francia. I missionari lo seguirono con qualche fatica. Rimasero dunque a Londra fra it maggio del 1687 e it novembre 1688.

St. Cloud
Net 1688 i missionari furono costretti ad accettare la cappellania del duca Filippo d'Orleans nel castello di Saint-Cloud. Filippo era it fratello di Luigi XIV. Aveva sposato Enrichetta d'Inghilterra, morta proprio a Saint-Cloud improvvisamentc per una bevanda gelata nel 1670.
La nuova casa doveva comprendere 4 preti e 2 fratelli della congregazione, incaricati di assicurare it servizio religioso della cappella e 1'assistenza spirituale dell'ospedale fondato poco dopo. La
rendita era di 2200 lire 1'anno. La fondazione non era perpetua in
quanto it fondatore si riscrvava it diritto di mettere al loro posto
altri preti a suo piacimento.
1 compiti cui erano obbligati i missionari sono i soliti: celebrare
messe secondo le intenzioni del fondatore, poi, dopo la sua morte,
in suo suffragio. Pregare al mattino e alla sera. Ma c'e una clausola caratteristica: essi dovevano insegnare i principi della lingua Latina a 6 chierichetti, incaricati di servire nclla cappella.

Saint-Cyr
Mme di Maintenon, divenuta moglie morganatica di Luigi XIV
aveva suggerito a) re di costruire un grande collcgio per I'cducazione di ragazze nobili ma povere.
Alla direzione del collegio furono poste le Dame di Saint-Cyr,
fondate da Mme de Maintenon. Per la direzione spirituale erano
in competizione le due comunita maggiormente legate a Luigi XIV:
gesuiti e lazzaristi. 11 re fece una precisa riehiesta a Jolly. Secondo Mme du Perou it generale sollevo ohiezioni: I °) la congregazione era stata fondata per 1'evangclizzazionc delle campagne; 2°) le

(10) C.-J. Lacour, Hisrnire generale in AMF 64 (1899) 423-26.
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regole delta missione proibiscono la direzione di comunita femminili.
II re respinse le ragioni: I °) ogni regola ha le sue eccezioni;
2°) Saint-Cyr non e un convento; 3°) la comunita delle dame di SaintLouis e sola una parte delta casa, the comprende anche 250 ragazze, la cui direzione costituisce una specie di missione perpctua;
4°) le ragazze Sono nobili, e vero, ma sono in condizioni particolari; 5°) nelle missioni non si fa distinzione fra poveri e nobili (11).
Jolly prese tempo. Luigi XIV se ne rallegro. Secondo Mme du
Perou it re, anche quando poteva imporre la propria volonta, preferiva I'accettazione volontaria dei sudditi.
Venne siglato un contratto. La congregazione s'impegnava a
mandare a St. Cyr 6 preti di eta superiore ai 30 anni e 3 fratelli.
Essi dovevano impegnarsi ad assicurare le celebrazioni liturgiche
in una cappella quasi totalmente priva di statue e quadri, amminisirare i sacramenti e dare l'istruzione religiosa alle dame, alle suore
converse, alle pensionanti e ai domestici. Le dame da parte loro
s'impegnavano a pagare 400 lire annue per ogni prete e 300 per ogni
fratello, per un totale di 3300 lire, oltre alle spese di visits e altre
funzioni del superiore delta Missione, e at mantenimento dei fabbricati e alle spese per i malati (12).
Fu qui the si cbbe un episodio motto famoso, vale a dire I'opposizione allc recite da parte di Francois Hebert (1657- I 728). Dopo the ebbe espresso it suo disaccordo su questo tipo di spettacoli, Ic recite furono tenute ormai solo davanti a un pubblico senza
uomini. salvo it re, e senza ecciesiastici.

Conseguenze
a questo punto the si possono ricavare alcune conclusioni.
1. E certo the la comunita fu costretta a scegliere. Ma una volta
cut rata nell'ingranaggio, non ne usci piu. Fu costretta a schierarsi
con it potere. Fu dalla parte delta monarchia. Non fu piu pertanto
dalla parte dei poveri.
Le conseguenze estreme si verificheranno all'epoca del saccheggio di S. Lazzaro (13 luglio 1789). Perche fu saccheggiata la casa
di s. Vincenzo? Perche era ricca? 0 non perche era in qualche modo allcata con it potere the si voleva abbattere?
2. La comunita non fu mai ultramontana (13). Nelle dispute cc-

(1I) [C. du Pcrou], Memoires par. 4.

(12) Traite del 23 novembre 1692: Archives dcpartementales des Yvelines D 163, 1.
(13) L. Mezzadri, Fra giansenisti e antigiansenisti. Vincent Depaul e la
Congregazione della Missione (1624-1737), Firenze 1977.
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clesiali si mantenne neutrale. Non fu mai contro it papa. Ma non
fu mai completamente con it papa. All'epoca dell'Unigenitus la congregazione fu squassata da una grave crisi. Una minoranza agguerrita non voleva accettare l'Unigenitus. 11 re Luigi XIV era morto
e la Rcggenza non premeva certo in un senso filoromano e antigiansenista. Bonnet sostenne una lotta durissima, anche perche era in
qucstione la beatificazione del canto. Roma non avrebbe rnai beatificato it fondatore di una comunita the non si fosse mantenuta
ortodossa. All'epoca della Rivoluzione francese, ci furono molti missionari the giurarono la Costituzione Civile del Clero. Significativo I'atteggiarnento del superiore di Sedan, the poi fu vescovo costituzionale: "Ci hanno insegnalo a obbedire allo Stato; se to stato
domanda it giuramento, not dobbiamo obbedire" (14).

3. Moltissimi missionari furono assorbiti dalla cura pastorale delle parrocchie reali. Non ci furono scandali. Ma gradualmente furono evitati certi servizi umili.
4. La comunita non seppe internazionalizzarsi. Lo si puo verificare aII'epoca della grave crisi del 1697, quando I'assemblea generate si dovette piegare alla volonta del reed eleggere un suddito
francese. Si rischio la spaccatura. Superata la crisi (ma ci vollero
una trentina d'anni), nuove difficolta insorsero con la vicenda dei
vicari generali. Rona voleva it Padre Generale a Roma. Ma cio era
in contrasto con la volonta del governo francese, the voleva the
a capo della Congregazione della Missione ci fosse un suddito francese. 1✓ una situazione the si protrasse fino alla conclusione delta
seconda guerra mondiale.
Tuttavia dobbiamo riconoscere the la comunita non fu mondanizzata, non divennc un antro di giochi politici. I missionari continuarono i loro ministeri. Sempre piu numerosi partirono per le
missioni. Segno di una vitalita p41 profonda di ogni condizionamento.

(14) L. Mezzadri, Lit Chiesa e la Rivoluzione francese , Cinisello Balsamo 1989.
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A NOVA EVANGELIZAcAO
A LUZ DO MAGISTERIO
Adriano VAN DEN BERG, C.M.

Fui convidado a introduzir o terra da Nova Evangelizacao a
luz do Magistcrio. Meditando sobre o terra assim formulado, pensei que esta formulacao e um pouco estranho e que se inverteram
as coisas, ao falar do Evangelho a luz do Magistcrio, pois creio que
o Magistcrio nao a propriamentc uma luz. A luz e o proprio Evangelho, a Palavra de Deus, a Revelacao. 0 Magistcrio a um instrumento, um dos instrumentos , ou melhor, urn ministerio a servigo
da Palavra - Revelacao, para fazer clarear a luz dela sobre o mundo
e a historia hurnana.
Ha outros portadores do ministerio da Palavra, como a teologia, a catequesc e todos os esforcos querigmaticos de Igreja. 0
Magistcrio c um dos principals, ou talvez o principal destes esfor4os, com um papel de orientaSao e de controle em relagdo aos
outros. Porem, o Magistcrio nao e a luz, nao e ele que ilumina. Ele
esta a servico da Luz. Como a teologia, a catequese e todo o kerigma,
o Magistcrio pretende a,judar a Luz da Palavra a iluminar o mundo
e a historia. Procura dirigir a Luz do Palavra para os cantos mais
obscuros do mundo, da historia e da convivencia humana ; aqueles
cantos que mais precisam desta Luz do Evangelho.
Corr efeito, ha situa46es, contextos e setores da historia
humana que, mais do que outros, necessitam da mensagem evangelica, corno Sao Mateus, citando o profeta Isaias, diz: "A terra de
Zabulao, a terra de Net tall... o povo que se encontrava nas trevas.
viu uma grande luz; sobre os que habitavam as regioes obscuras
da morte surgiu uma luz" (Mt. 4,15-16; Is. 8,23-9,1).
A Luz, em ultima analise, c Deus, e vem de Deus, como diz S.
Tiago na sua carta catolica: "Todo dom excelente e toda dadiva perfeita vem de cima e desce do Pai das lutes..." (Tiago 1,17). 0 Magistcrio e um ministerio fiesta Luz, que a dirige para iluminar as partes mais obscuras da cidade dos homens.
Ora, new sempre e nem necessariamente o Magistcrio acerta
as partes ou os cantos mais obscuros. Nem mesmo a infalibilidade,
que protege o Magistcrio da Igreja, garante que ele alcanca ou
acerta sempre os contextos ou situa4oes que mais precisam da Luz
do Evangelho.
Pois, julgar quaffs sao os contextos ou situa46es mais obscuros depende muito do ponto de vista, ou entao do lugar social de
cada um. Para uns as situa46es problematicas sao uma coisa, para
outros outra. Exemplificando: Se se perguntasse a S. Vicente de
Paulo quais sao, para ele, os cantos mais obscuros do mundo, da
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historia humana, ele apontaria, sera duvida, os pobres, os materialmente e os espiritualmente pobres. "O Povo dos pobres se condena". E para tiles que S. Vicente procura dirigir, tambem materialmente c espiritualmente, a Boa Nova do Evangelho, a fim de
salvar-Ihes o corpo e a alma. Todas as obras vicentinas, de uma ou
outra maneira, foram f undadas e existem em fun45o deles.
Creio que se pode dizer que muitos pastores e tcologos de hoje,
de modo especial na America Latina (TdL), tern a mesma visao e
consideram a situacao dos pobres, - "empobrecidos", dizem tiles
com a Bfblia -, como a mancha mais escura na convivencia
humana. 0 fato de que dois ter(os ou mais da humanidade passam
fome, vitimas da injustica social em todos os niveis, e um aspecto
contundente c gritante do nosso mundo de hoje, que nao se deixa
encobrir para quern tern os olhos abertos e um pouco de sensibilidade humana. E a "irrup45o dos pobres" no palco da historia
humana, segundo a expressao de Gustavo Gutierrez. Sao tiles, mais
que qualquer outro contexto historico, os destinatarios do Evangelho, segundo Lucas 4,16. Os que, corno S. Vicente, vivem em contato constants com os pobres, nao podem escapar desta realidade.
Para outros, de modo especial para os que representam as
estruturas de poder e de dccis5o, tanto na sociedade civil como no
contexto eclesial, os cantos mais obscuros da historia se encontram
la onde se obscurecem ou sao ameacadas estas estruturas de poder
e decisao: a doutrina catolica ou o dogma, os principios morais ou
a forca de poder da hierarquia c do instituto da Igreja (ou da sociedade). E para Ia que logicamente tiles procurarao dirigir a Luz do
Evangelho. Sao as estruturas institucionais que, antes de qualquer
outra coisa, Iles procuram defender.
E a primeira posic5o que parece cot-responder mais ao que
escutamos no Novo Tcstamento, a primeira Evangelizacao. Basta
mencionar, alem de Lc. 4, a resposta de Jesus ao Batista. Basta ver
os pobres, os pescadores e as mulheres como os preferidos de Jesus.
Basta ver a escolha dos apostolos, os social e religiosamente discriminados, os doentes, leprosos e pecadores, estrangeiros e outros
desprczados. Setnpre os pequenos antes dos grandes, os oprimidos
acima dos opressores. E uma firme constants, tanto no Antigo como
no Novo Testarnento.
Nao e uma questao de exclusoes mas de preferencias: A mensagem do Evangelho, a Boa Nova, a para tiles em primeiro lugar,
e para os outros atraves deles.
Cumpre observar que as duns maneiras de ver os pontos mais
obscuros da historia nao sao contraditorias mas se completam ou,
pelo menos, podem completar-se. Contudo, ha nas dual maneiras
de ver acentua46es diferentes para a definicao da Nova
Evangelizacao. Nesta apresentacao quero apresentar, a guisa de
esboco as duas posicoes, que depois poderao ser completadas corn
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as expericncias e contribuicoes de todos, a partir de cada contexto
pastoral e eclesial.
Para a primeira posigdo queria elaborar, sintetizando, os principais pronunciamentos do Santo Padre Joao Paulo 11, a as linhas
do encontro dos Bispos da America Latina em Santo Domingo
(1992), coerentes com as palavras do Papa. A segunda posicao pretendo apresentar citando e sistematizando as reflexoes de alguns
rcpresentantes da teologia latino-americana.
Evidentemente nao se esgotam assim as testemunhas da Nova
Evangeliza4ao e muito menos o proprio assunto. Nas discussoes
poderemos huscar ulteriores esclarecimentos e urn entendimento
mais profundo.

I. JOAO PAULO II E A NOVA EVANGELI7_AcAO
Para descrever a posi4ao do Papa Joao Paulo 11, baseei-me
sohretudo no seu pronunciamento em Santo Domingo (1992) em
que, de resto, o Santo Padre retoma pronunciamentos anteriores
desde 1983.
Em Santo Domingo, quando o Papa define a Nova
Evangeliza4ao, ele diz em primeiro lugar o que ela NAO e: "A Nova
Evangeliza45o nao consiste num Novo Evangelho..." "S6 ha um
Evangelho, a este Evangelho vem de Deus, e nao dos homens". Todo
e qualquer novo evangelho seria outro ou segundo evangelho; nao
viria de Deus, mas dos homens. Por isso teria o alcance das medidas humanas, da hist6ria humana e da cultura humana. E embora
possa haver, em qualquer cultura humana ou historia humana elementos bons e valiosos, tais elementos jamais teriam valor ou forca
transcendente e divina (cf. Gal. 1,8-12). 0 Evangelho de Cristo c um
Evangelho divino, e por isso absolutamente 6nico, eterno e definitivo: Christus heri et hodie...: o mesmo ontem, hoje e sempre (cf.
Hebr. 13,8). Por isso nao se pole rnodificar em nada o contetido
do Evangelho. Falando nisto, o Papa enfatiza muito o Magisterio
corno depositario e guardiao do Evangelho e seu contet do. E se
e verdadc que os teologos, catequistas e outros tern um papel, na
claboracao do entendimento do Evangelho, nao se deve esquecer
que o Magisterio autcntico e o hierarquico, e que so ele protegera
o conte6do do Evangelho puro e isento de erros e reducoes, tao facilmente introduzidas por "posicoes inaceitaveis sobre o que e a vcrdade, a liberdade, a consciencia...". 0 Papa menciona um "pluralismo teologico" que e "levado as vezes ate a um relativismo que
poe em perigo a integridade da fe". Neste contexto, o Santo Padre
ve o risco e a presenca de um "magisterio paralelo" dos teologos,
cm oposicao ao Magisterio Autcntico e em concorrcncia com ele.
Nao a por mends que o Papa apela aos teologos e pastores que
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tenham "amor a Igreja... e respeito pclo Magisterio divinamente
assistido" (cf. Instru4ao sobre a vocacao eclesial do tcologo, no. 38).
Sente-se aqui a preocupacao com as estruturas institucionais.
Prcocupacao logica e compreensivel para quem ocupa um lugar tao
importante nas mesmas estruturas.
Ao mesmo tempo, e certamente dentro destes lirnites, o Papa
declara que a teologia e chamada a prestar um grande servico a
Nova Evangelizacao. Quer dizer quc o Santo Padre nao menospreza
ou rejeita o esforco da teologia. Pelo contrario, cla tera que formular melhor o conteudo da Nova Evangclizacao. A mesma coisa
o Papa afirma da catequese, que c "um valioso instrumento para
a N.E.", porque deve espalha-la no nivel proprio; e ainda do Movimento Liturgico que deve dar um "renovado impulso a vivencia
intima dos ntistcrios da nossa fe". E importante anotar estes pronunciamentos do Papa, pois eles significam que ninguem deve pensar que se pode dispensar o esforco tcologico na elahoracao da N.E.
Ningucm deve pensar que basta repetir os pronunciamentos do
Magisterio oficial ("Magisterio Autentico") e pronto. E urn clever
levar adiante estes pronunciamentos para o nivel da reflexao teologica, da catequese e da celebra45o lititrgica. 0 proprio Papa o diz
com palavras inequivocas, embora elc mesmo nao entre nesta
elaboracao teologica, catequetlea e lititrgica.
Mais adiante, Joao Paulo 11 adverte sobre os perigos da
"secularizacao com o consequente enfraquecimento dos valores religiosos e morais". Denuncia uma "modalidade cultural, que, confiando somente na ciencia e nos adiantamentos da tecnica, se apresenta como hostil a fc". Ha "modclos de vida em contraste com os
valores do Evangelho" c "sob a pressao da secularizacao, chega-se
a apresentar a fe como se fosse uma ameaca a liberdade e a autonomia do homen". Tudo isto, como ainda o marxismo, que alias
c uma forma de secularismo, constitui um pcrigo para o Evangelho
e, portanto, tern que ser evitado c rejeitado pela Nova Evangelizacao.
Em seguida, o Papa Pala ainda das seitas c movimcntos pseudoespirituais, que cxigem major enfrentamento e uma formacao solida
das massas cats licas na doutrina e na tradicao crist5s. Para este
fir c preciso usar as estruturas paroquiais, a liturgia, a piedade
mariana, a solidariedade social, a pastoral familiar, a pastoral dos
jovens e dos doentes c a religiosidade popular.
Nao se pode negar que tudo isto s5o mais acentos negativos
e protetores corn que o Papa envolve a Nova Evangelizacao. 0 que
ha do realmente NOVO ncla? 0 espccificamente NOVO da N.E. nao
e muito elaboradu por Joao Paulo 11, porque em itltima analise, ele
nao ve tanto a necessidade de algo realmente novo. 0 anterior nao
era tao ruim ou negativo assim . Quando o Papa - e muitos o acompanham (veja 500 Anos do lnvasdo pp. 192-213) - fala dos 500 anos

350

de Evangelizacao da America Latina, ele nao ve tanta negatividade,
mas se empolga com o simples faro de o Cristianismo ter lido espaIhado nas terras latino-americanas. E este o grande motivo de dar
gracas a Deus: a semeadura do dom precioso da fc.
Que esta semeadura andou de maos dadas com o major genocIdio da historia humana nao parece muito relevante e parece ser
compensado amplamente pelas figuras de alguns verdadeiros missionarios, como Montesinos, Las Casas, Cordoba, Frei Juan del Valle
e muitos outros, quc denunciavarn os abusos de colonizadores, as
vezes (sic) sem escruputos, as injusticas e viola46es. Tudo em tudo
"os dados historicos mostram que foi levado a cabo uma VALIDA,
FECUNDA E ADMIRAVEL OBRA DE EVANGELIZA^AO, e que,
at raves dcla ganhou de tal modo espa4o na America a verdade sobre
Deus e sobre o homcm que, de fato, ela mesma constitui uma especie de tribunal de acusacao dos responsavcis daqueles abusos.
E o Papa acrescenta: "Da fecundidade da semente evangelica,
depositada nestas terras abencoadas, pude ser testemunha durante
as viagens apostolicas que o Senhor me perrnitiu realizar nas vossas Igrejas particulares. Corno nao manifestar abertamete minha
ardente gratidao a Deus, por ter-me concedido conhecer a realidade
viva da Igreja na America Latina! Nas minhas viagens ao cont inente,
assim como durante as vossas visitas "ad limina", e outros diversos encontros - quc fortaleceram os vinculos da colegialidade episcopal c a corresponsabilidade na solicitude pastoral por toda a
Igreja -. pude comprovar repetidamente o vigor da fe das vossas
comunidades eclesiais e tambem medir a dimensao dos desafios
para a Igreja, ligada indissoluvelmente a mesma sorte dos povos
do Continente.
Diante disco, a fala de urna Nova Evangeliza4ao parece uma
simples exortacao para aguentar mail um pouco, a fim de levar
a bom fim a grande obra tao grandiosamente realizada ate hoje.
0 "NOVO" nao se refere a algo que nao tivesse prestado no
"ANTIGO", ou tivesse sido negativo mas e entendido mais como
urn esforco renovado para completar a missao ja realizada.
No seu discurso inaugural de Santo Domingo, o Santo Padre
diz: "A novidade da agdo evangelizadora a que temos convocado,
afeta a atitude, o estilo, o esforgo e a programa4ao ou, corno o propus em Haiti, o ardor, os metodos e a expressdo (cf. Discurso aos
Bispos do CELAM, 9 de marco de 1983). Uma evangclizacao nova
no seu ARDOR supoe uma fe solida, urna caridade pastoral intensa
e u ^na fidelidade a coda a prova que, sob o influxo do Espirito,
gerem urea mistica, urn incontido entusiasmo na tarefa de anunciar o Evangelho".
A novidade segundo Joao Paulo II e uma questao de NOVO
ARDOR, NOVOS METODOS e NOVA EXPRESSAO, tudo coisas concentradas no sujeito da evangelizacao, no proprio evangelizador,
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e que nao atingem a situacao, o chao da realidade historica dos evangelizados, a situa45o de pobreza, opressao, injustica, etc.... . uma
"mistica" e um "incontido entusiasmo". "Nada vos pode calar",
diz o Papa aos bispos em Santo Domingo . " Sois arautos da verdade.
A verdade de Cristo ha de iluminar as mentes e os cora46es com
a ativa, incansavel e publica proclamacao dos valores cristaos".
Os pr6prios bispos reunidos em Santo Domingo repetem as
palavras do Sumo Pontifice, mas dizem algo mais, quando falam
dos "novas desafios e das novas interpelacoes quc se fazem, hoje,
aos cristaos, e aos quail e urgente responder" (S.D., p. 85). "A Nova
Evangelizacao surge na America Latina como resposta aos problemas apresentados pela realidade de um Continente, no qua] se da
urn divurcio entre fe c vida, ao ponto de produzir clamorosas
situa46es de injusti4as, desigualdade social e violencia. Implica
enfrentar a grandiosa tarefa de infundir energias ao cristianismo
da America Latina". Com estas palavras, os bispos de Santo
Domingo tocam no imago das coisas , mas nao insistem nem concretizam muito.
Uma conferencia da Irma Pauline Lawlor, Filha da Caridade,
tece urn interessante parafrase as palavras do Papa, que nao quero
deixar de inserir aqui, porque flea bern perto das palavras do Sumo
Pont if ice, e ao mesmo tempo abre perspectivas concretas e realistas para nos e para todos os evangelizadores hoje.
Quanto ao Novo Ardor da Nova Evangelizacao, a Ir. Lawlor cita
S.V.P. que diz: Se o amore um fogo, o zelo e sua chama. 0 zelo vicentino traduz para elc o ardor de Joao Paulo 11. Em seguida, cla
observa: "O ardor ou o zelo pelo Reino de Deus so pode resultar
de uma experiencia pessoal profunda de Deus. Ternos que radicarnos em Deus e viver do fogo do Espirito Santo cm nos. Nenhuma
transformacao da vida ou da sociedade se fara se nao formos transforntados nos mesmos pela acao do Espirito. Como seguidores de
Sao Vicente , organizarnos as devidas estruturas para um dialogo
com Deus, para a oracao pessoal e comunitaria ... tempos de silencio, de leitura espiritual, de reflexao... Ante as exigencias do trabalho, pode pareccr perda de tempo. Porem, devemos ousar perder tempo com Deus, para desenvolver nossa rela4ao com Ele. Pois,
a qualidade evangelizadora do nosso servico aos outros depende
da nossa rela4ao com Deus e dc como nos entregamos a Ele" (Vine.
Kahiers, no. 31, p. 32, 1993).
Quarto a Nova Expressao, a Ir. Lawlor observa: "Os dois polos
da Evangclizacao sao Deus e o mundo. Como devemos ter uma consciencia profunda de Deus, assim devemos ter tambem uma consciencia profunda do mundo de hoje . Devemos ter contato com a
situacao real da parte do mundo onde traba]hamos. Devemos conhecer as forcas que la trabalham e as influcncias de outran regioes.
Nunca antes houve tantas novidades. Em todos os continentes
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ha mudangas profundas. Vemos a extrema pobreza do Terceiro
Mundo, resultado de exploracao , desastres naturais e guerras". Em
seguida, a Ir. Lawlor menciona os problemas das migracoes, do
carater agressivo do Isla, das implicacoes da nova tecnologia, do
desemprego, da secularizacao, da alienacao, dos flagelos das drogas, da Aids, aborto, eutanasia etc. Como seguidores de S.V ., devemos descobrir o rosto de Cristo em todas as vitimas . E a Irma cita
outra palavra de Joao Paulo II (aos bispos da Espanha, em 7 de outubro de 1991): "Trata-se de uma Nova Evangelizacao, a firn de levar
a Boa Nova, como sempre, mas em forma nova. Ela e "nova", porque a situacao social e cultural em que vivem homens e mulheres
exige uma nova sintese de vida, fie e cultura".
Quanto aos Novas Metodos, diz a Irma Pauline que o Papa Joao
Paulo 11 mostrou claramente que os velhos metodos nao satisfazem mais . As novas situa46es s5o um desafio c apelam a nossa criatividadc . 0 amor e inventivo ate o infinito . Sao Vicente sempre
comecava Id onde encontrava as pessoas . Onde havia gente morrendo de force, era preciso dar-Ihes de comer. Ai, o pao ou o arroz
era a Boa Nova. Em outras situacoes, porem, nao se dove tanto DAR
alguma coisa, e sim, procurar formar as pessoas para a luta de sua
vida. Dc qualquer modo, devemos valorizar as pessoas, para que,
descobrindo seu proprio valor, descubram tambem o amor de Deus.
No nosso tempo, assim a Irma Pauline, o melhor metodo de
evangelizacao parcce ser o do "pequeno grupo" (como as comunidades de base), em que as pessoas refletem juntas sobre seus problemas , a luz do Evangelho . Muitos seguidores de Sao Vicente refletem, a partir da fe, e junto com os pobres , sobre as injusticas que
sao causa da pobreza. Solidariedade com os pobres e procura de
altcrnativas cristas, sob a direcao da Igreja. Isto pode levar a dificultades e sofrimentos, porque exigc a transformacao da sociedade.
Os martires de hoje sao martires por causa da justica. Nesta linha
comprecnde-se ainda a palavra de Joao Paulo II As Irmas de Caridade (27 de maio de 1991): "Vos foster fundadas com o unico intuito
de servir o mundo dos deserdados, dos "pequenos". Exorto-vos a
participar, mais do que nunca , da miseria do nosso mundo de
hole".
Deste modo, podemos ler nos pronunciamentos do Papa, um
conteudo mais rico. Em si e por si creio que as preocupacoes do
Santo Padre, como alias de outros dirigentes e responsaveis da
Igreja , visam mais as estruturas , e talvez as suas posicoes de poder.
Como disse acima, tem logica nisto , e as preocupacoes sao, sem
duvida , autenticas . No entanto , se a Nova Evangelizag5o fica confinada dentro destas perspectivas, me parece que ela carece da
riqueza a plenitude que consideracoes pastorais the conferem. Vejamos comp representantes da America Latina ( TdL) descrevem a
Nova Evangelizacao.
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11. A NOVA EVANGELIZA4AO NA AMERICA LATINA
Como jai vimos acinia, compreende-se que detentores do poder
e representantes das estruturas institucionais tendam facilmente
a encarar tudo sob o angulo destas estruturas, regidos que sao pelas
suas responsabilidades e, eventualmente, pela prcocupacao com
a sua posicao social. Para eles, os aspectos doutrinarios e juridicos terao um peso major no seu modo de ver as coisas.
Outros, como pastores no meio do povo, e representantes de
algurnas linhas teologicas contentporancas, como a TdL, sao marcados por urna sensihilidade maior pcla realidade historica dos
homens e dos povos, sobretudo quando csta realidade e de sofrinrcnto e de opressao. Elcs verao tambem a Nova Evangelizacao
numa perspectiva voltada mail para a realidade historica.
E assim que Leonardo Boff distingue, em termos lapidares a
Nova Evangeliza45o da Antiga: "A primeira evangeliza4ao na America Latina se fez sob o signo da sujei4ao, dando origem a urn cristianismo colonizado, reprodutor dos modelos religiosos da metropole. A Nova Evangeliza4ao esta se fazendo sob o signo da
libertacao, podendo originar urn cristianismo tipicamcnte latinoamericano, de cunho indigena, negro, mestico, branco e latino, inovador em termos de estrutura eclesial. Este cristianismo nao
suprime o primeiro, mas o integra superando-o". A evangclizacao
da "conquista" foi, de fato, uma evangclizacao de opressao, ou
andava de maos dadas com a opressao colonial das Americas, e
creio que o mesmo se pode dizer dos outros continentes colonizados pelos Europeus.
Em primeiro lugar, os missionarios acompanhavam, precediam
ou seguiam o processo colonizador, responsavel por urn genocidio
sem igual ern toda a historica humana. Hoje se sabe que na America Latina foram exterminados, nao dez ou doze milhoes de indigenas, mas pelo menos sessenta e talvez oitenta milhoes. E em
Segundo lugar, os evangelizadores da Conquista, com algumas rarissimas excecoes, viam as religi6es indigenas corno obra do diabo
e I izcrarn qucstao de erradicar a aniquilar radicalmente todas estas
religioes, para em cima da "tabula rasa" anunciar o Evangelho
cristao.
Urna Nova Evangeliza4ao, nestes contextos, hoje, forcosamente
reconhecera os erros historicos e procurara corrigir os erros do
passado, evitando e tirando todas as formas dc opressao e
colonizacao.
Nao se dove pensar que a Evangelizacao dos colonizadores foi
simples e pacificamente aceita pelos povos conquistados da America Latina. (Refiro-me ao contcxto latino-americano, mas creio que
as observacucs se deixam aplicar tambem as outras regioes do
mundo africano e do Oriente). Basta ver o livro lancado pelo CEDI
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(Centro Ecumenicodc Documentacao e Informacao), 500 ANOS DE
INVASAO - 500 ANDS DE RESISTENCIA, em quc diversos autores mostram como foi violenta it Evangelizacao da A.L. nos tempos da colonizac;ao, nao respeitando os valores culturais e religiosos proprios dos povos conquistador. E corno tambem estes povos
souberam, ate hoje, mantel- vivos os mesmos valores, apesar de
tudo , rnuitas vezes dissimulada e clandestinamente. Hoje, teologos
e pastores na America Latina, junto corn antropologos e outros cientistas, procuram descobrir e conhecer os restos culturais e religiosos dos povos indigenas e revaloriza-los, para, a partir deles, anunciar a Boa Nova, nao como imposicao, e sim como antincio. Neste
sentido, a Nova Evangeliza45o procura ser libertadora. Creio ate
que se pode dizer que a novidade da N.E. coincide corn o seu carater libertador.
Em que consiste este carater libertador, ou entao; a novidade
da N.E.? Baseei-me na elabora4ao de Leonardo Boff no seu livro
"NOVA EVANGELIZA4AO: PERSPECTIVA DOS OPRIMIDOS",
mas as mesmas ideias podem ser encontradas nos out ros autores
da pequena bibliografia, e em parte tambem nos diversos documentos das conferencia episcopais latino-amcricanos da t ltima decada.
Em que sentido entao a Evangclizac io c NOVA?
PUEBLA (= Documento Final do encontro dos bispos latinoamericanos em Puebla, Mexico, 1979) diz: A Igreja tern conquistado
paulilt inamente a consciencia cada vez mail clara e profunda de
que a evangelizacao a sua missao fundamental e de que nao a possivel o seu cuprimento sem que se faca um esforco permanents para
conhecer a realidade e adaptar a mensagem crista ao homem de
hoje, de forma dinamica, atraente e convincente". Boff continua:
"0 que se supoe aqui e o seguinte: A Boa Nova e o resultado de
urn confronto entre o dado historico - social, corn suas contradicoes
e potencialidades e a proposta de Jesus. 0 carater de boa nova nao
e simplemente garantido pelo fato de o Evangelho ser difundido,
mas pela capacidade quc ele tern de transformar a realidade de
ruim, desumana e opressora em realidade libertada , humana e boa.
Quando isso ocorre, entao exists evangelizacao c a mensagern de
Jesus esta viva na pratica das pessoas.
A realidade dos povos latino-americanos vein pervadida de
imensas esperancas que emergem de um mar de opressoes : cultural oprimidas, racas humilhadas, classes exploradas; um verdadeiro rasgao atinge de cima a baixo todo o tecido social latinoarnericano. Fazendo face a esta anti -realidade, se verifica a
mobilizacao dos oprimidos que de mil formas se conscientizarn, se
organizam, resistem c procuram avan4ar rumo a formas melhores
de villa e de liberdade. Dentro dente movimento estao os cristaos,
setores importantes da hierarquia (bispos, padres, pastores), das
comunidades cristas de base, as pastorais sociais (da terra, dos indi-
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genas, das favelas, das mulheres marginalizadas, dos menores, dos
deficientes, dos direitos humanos, dos circulos biblicos, dos grupos de saude etc.), que se pcrguntam: corno matar simultaneamente
a force de Deus e a Tonic de pao quc o povo manifesta? Como fazer
corn que o Evangelho seja nao so a promessa da vida eterna, mas
tambcm uma forca para alcan(armos aqui na terra uma vida
humana c digna, mediante a transformacao social levada a efeito
pelos proprios oprimidos, os primeiros interessados em qualquer
libertacao social? Nestes espa4os que refcrimos acima esta ocorrendo a Nova Evangclizacao no sentido de Puebla: de forma dinamica, portanto nao e mera repetiSao do que foi dito e ensinado, mas
Ilexivel e vital, mostrando as virtualidades humanizadoras do Evangelho; de forma atraentc, isto e, corn urea linguagem adequada a
mentalidade das maiorias empobrecidas e nao escolarizadas: e por
firn de forma com'incente, quc significa geradora de urn sentido
novo de vida, ao denunciar as opressoes historicas permanentes do
Continente e ao promover um compromisso de libertacao que ajude
a construir uma sociedade mais participativa e promotora de vida".
Dentro desta perspectiva encontramos a NOVIDADE da
Evangclizacao. Boff destaca oito pontos.
1) Ela e nova porque o sujeito principal dela sao os proprios
pobres. Sao os pobres, os oprimidos e injusticados da sociedade
quc evangelizam os outros pobres, quando juntos, nas suas comunidades e ens clima de oracao c comunhao Icem e meditam o Evangelho, espelhado na sua propria vida e convivencia. E evangelizandose assim mutuamente, os mesmos pobres proclamam tambem a Boa
Nova para todos os outros na Igreja e na sociedade, de modo especial os bispos, os padres e religiosos que sao levados a fazer uma
op(;ao solidaria pelos pobres e marginalizadas.
2) A Evangelizacao e nova tambem porque esta baseada mais
no Evangelho do que na propagacao pura e simples da doutrina
eclesiastica, cristalizada nos catecismos. A Evangelizacao tradicional tern sido, por vezes, mais uma pura repeticao dogmatica e doutrinaria. Os dogmas c a doutrina foram e sao semprc tentativas de
forrnular o Evangelho para novos tempos c contextos historicos e
culturais, e sua importancia consiste nisso. Assim como nao basta
simplesmente repetir os textos biblicos, mas a necessario todo um
processo hermeneutico para destacar seu significado aqui c hoje,
assim tambcm o dogma e toda a doutrina precisam ser reentendidas cada vez de novo.
3) A Evangelizacao e nova, porque existern novos destinatarios.
Como nos tempos de Jesus e da primitiva Igreja foram os pescadores, pastores e todo tipo de desprezados e marginalizados, assim

356

tambem hoje os destinatarios do Evangelho nao sao em primeiro
lugar os cristaos "fiefs" que lotam as igrejas e sao consumidores
dos sacramentos, mas justamente os outros, os que vivem a margem da vida eclesiastica "oficial": us mail pobres, os negros, as muIheres marginalizadas (prostituidas), os menores de rua, os semteto, os favelados e outros sofredores, doentes incuraveis, doentes
mentais, velhos abandonados etc.; ou entao, toda a cultura e a religiosidade do povo, faixas inteiras da realidade do povo que eram
tradicionalmente desconsideradas ou desprezadas.
De certo modo, a Nova Evangelizacao c uma retomada da mais
antiga Evangelizacao, que se dirigia explicitamente aos pobres
(Lc. 4,16), enquanto nos tempos da Igreja "estabelecida", eles foram
grandemente "esquecidos", por uma Pastoral que se dirigia ao
"mundo dos ficis" e aos frequentadores da igreja e dos sacramentos. A Nova Evangeliza4ao descobre a dimensao missionaria, e faz
todos os cristaos sairem de si, a procura dos verdadeiros e primeiros destinatarios da Boa Nova (cf. A Catequese Rcnovada no Brasil; a Catequese Missionaria em Belem), os que nao podem vir a
igreja porque nao tern roupa apropriada ou nao tens sapatos, ou
entao, devem trahalhar o tempo todo para sobreviver... Vivemos
hole a transicao de uma Pastoral do conserva4ao para uma Pastoral Missionaria, gracas a inspira4ao da Nova Evangelizacao.
4) Os Novos Metodos da N.E. que o Papa Joao Paulo 11 destaca sao concretizados maximamente na America Latina, na linha
da "pedagogia dos oprirnidos" do pernambucano nnrndialmente
conhecido Paulo Freire.
Paulo Freire, na base de muita experiencia e reflexao, conseguiu superar na pedagogia o que clc chama de "educa4ao bancaria", em que o mestre sabe (tudo) e o educando nao sabe (nada),
de sorte quc Basta o educador encher o saco do educando e pronto.
No lungar deste esquema, Freire Iancou um outro, cm que nao ha
um quc sake e outro nao, mas em que educador e educando vao,
de maos dadas, a procura da verdade, interrogando criticamente
a vida e o mundo ("educacao prohlematizadora"). Educando e educador, catequizando e catequista, ou entio, cvangelizando e evangelizador entram num processo de mutua aprendizagem e de troca
de saberes, a partir das experiencias acumuladas, que sao criticadas c ampliadas numa perspectiva integral, onde se atende as varias
dimensoes da existencia humana, pessoal, social, intelectual, afetiva, cultural e religiosa. E neste processo que se procura entendcr a mensagem evangelica e o que ela significa para o nosso mundo
e it nossa vida de hoje.
5) Embora o Evangelho seja sempre o mesmo, assim como
Cristo e sempre o mesmo, a por isso nao pode haver outro evan-
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gelho ou outro Cristo, a articulacao do discurso de fe corn a realidade do mundo-historia produzira sempre novos conteudos na
Evangeliza4ao. Na revelacao biblica, ha um la4o essencial entre o
Deus da vida, os pobres e a Iibertacao, a relacao entre o Reino do
Deus que come4a a se realizar a partir dos empobrecidos e a
dimensao politico-social da vida, e o sentido ultimo da historia,
tend(.) sempre presents a dialetica do anti-Reino, que tambem se
estrutura na historia, provoca nrartires, manipulacao do nome de
Deus e opressbes de toda ordern. Esta dialetica entre Reino a antiReino tern hole suas articula(;oes novas; que determinarao tambem
o "nova conteudo" da Evangcliza4ao hoje.
A situa45o em que vivern os pobres hoje, as pressoes c as injusti4as especificas que sofrem num mundo moderno c pos-moderno,
industrializado e dominado pela tecnologia totalmente a servi4o
do capitalismo, ou, como se diz hole, da economia do mercado, neste
mundo o Evangeiho, para trazer alguma resposta a todas as problematicas dos sous destinatarios, precisa ser traduzido de urna
nova maneira, apropriada para este tempo. E o que se pode chamar o "novo conteudo" da Nova Evangeliza4ao.
6) A Nova Evangelizagdo inaugura c promovc tambem tun novo
modo de ser Igreja. Nan traz urna nova Igreja, assim como nao traz
um now Cristo ou uma nova mensagem. Sao o Cristo, a mensagem
e a Igreja de sempre. Mas a Igreja, na Nova Evangelizacao, conhece
um novo modo de ser, que consiste nas comunidades eclesiais, nas
quais ha uma grande participa(;ao de todos os membros na vida
e no governo, no exercicio do poder e nas decisoes. E realmente
urn novo modo de realizar a eterna Igreja de Cristo. Nascem novas
funcoes, emergern novos ministerios a carismas . Ha uma responsabilidade participada em tudo: co-responsabilidade.
Ao mesmo tempo desenvolve-se urn tipo de cristaos, que nao
sornente se sentem responsavcis pela propria comunidade eclesial,
como ainda polo mundo envolvente, a sociedade e as
transforma4oes que a Boa Nova do Evangelho exige e procura efetuar nesta sociedade, para se chegar a uma nova forma c tun novo
modelo de convivencia humana, marcada por estruturas nao de
opressao e cxploracao, mas de justi4a, igualdadc e solidariedade.
A comunidade eclesial, com a sua participa45o interna, procura
tambem participar ativamente do projeto global da sociedade
humana.
7) A Nova Evangelizacao gera tambem uma nova espiritualidade. E que a mensagem evangelica, anunciada no mundo de hoje,
e na dialetica do Reino e anti-Reino, sc confronta com as forcers
da morte, que sao as estruturas de opressao, que a cada passo pode
tornar-se perseguicao. Quern no mundo de hojc anuncia a Boa Nova
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aos pobres, deve estar preparado a enfrentar a oposi4ao dos naopobres. De fato, tanto pessoas como comunidades e movimentos
que defendern a vida e a liberdade, sao muitas vezes visados e perseguidos pelos que detem o poder, como Jesus ja tinha prometido
aos sews discipulos (cf. Mt. 10). A Igreja da Nova Evangelizacao 6
urna Igreja de martires, mesmo quando estes sao chamados de
comunistas ou de subversivos da ordem publica.
Esta situacdo se vive no dia-a-dia da comunidade-Igreja e marca
toda a mentalidade de seus mernbros. E isto se reflete nas
celebracoes, nas quais entram, junto com os misterios da f6, as refer6ncias as lutas c alegrias do povo e da comunidade, as perseguicoes,
prisoes e mortes. 0 compromisso politico com os mais fracos e sofredores marca a vida e a ora4do dos cristaos da Nova Evangelizacao.
Neste sentido, pode-se falar de urna nova espiritualidade, que, mais
uma vez, espelha mais os primciros tempos da Igreja de Jesus, do
que os tempos de sua "instalacao" nas estruturas de poder.
8) A Nova Evangelizacao finalmente cria uma nova relacao da
Igreja corn o mundo. Nos 20 s6culos de cristianismo, apps os tempos da prirnitiva Igreja, durante o longo periodo que se chama a
"era constantiniana", a Igreja conheceu e em boa parte viveu politicarnente de uma alianca corn os poderosos. Esta alianca garantia um status social e economico de riqueza e poder, mas afastava
a Igreja cada vez mais dos pobres e pequenos, os primciros destinatarios do Evangelho de Cristo.
A partir do Vat. 11, e na America Latina ajudada pelos grandes
encontros pastorais de Medellin (1968) e Puebla (1979), a Igreja no
continente redescobriu sua verdadeira e principal missao, e comecou a deixar atras de si a alianca corn o poder, para se articular
coin os setores oprimidos do povo, tomando a defesa de seus direitos e mostrando que o cristianismo nao c cativo da ordem capitalista, mas pode ser uma forca poderosa de mobilizacao social, em
vista de urna nova sociedade mais aberta e participativa. 0 cristianismo rnostra que nao the pode ser aplicada a acusacao que Marx
dirigia a toda religiao, de ser "o opio de povo".
A Nova Evangelizac ao nao e um soporifero que aliena os oprimidos, mas acorda o povo e o prepara espiritualmente para a luta
libertadora e para a defesa ou conquista de seas direitos numa
sociedade fraterna.

CONCLUSAO
E esta mais ou menos a Nova Evangelizacao na visao dos pastores, bispos e teologos que seguern as perspectivas da TdL na Am6rica Latina e em outras regioes do "terceiro mundo" (o mundo oprirnido e explorado).
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Os bispos da Holanda , uns anos atras , declararam que o seu
pais era novamente uma "terra de missao". Eles falavam assim,
porque constatavam que muitos catolicos da Holanda nao conheciam mail os misterios da nossa fe crista ou a doutrina da Igreja,
e que nao se observavam nem respeitavam mais os mandamentos
da Lei de Deus e da Igreja, etc. .
Muitos bispos e outros pastores da America Latina acham que
devemos redescobrir a linha ou a dimensao missionaria , porque
se perderam de vista os verdadeiros e principals destinatarios da
Boa Nova.
Nova Evangeliza4ao na A.L . (e creio que e mais a linha vicenciana ) e Evangeliza4ao Missionaria segundo Lc 4. "Aos pobres e
anunciada a Boa Nova".
E nos sews contextos?

NOTA B1B1I0GRAFICA

BOFF L ., Nova Evangelizacdo, Perspectiva dos Oprimidos. Vozes,
Petropolis, 1990.
CRB, Nova Evangelizacdo e Vida Religiosa no Brasil. 1989.
GRANDE SINAL, Ano XLIV . Vozes, Petropolis, 1990.
MESTERS C ., A BIblia e a Nova Evangelizacdo . CRB, 1990.
SANTO DOMINGO , Documento Oficial. Ed . Paulinas, SP, 1992.
VINCENTIAANSE Kahiers no. 31, Nieuwe Mensen, Nieuwe comnnuriteiten, Nieuwe Evangelisatie (mitniogr.). Panningen, 1993.
ZWETSCH Roberto ( organizador), 500 Anos de Invasdo, 500 Anos
de Resistencia . Ed. Paulinas , SP, 1992.

360

SAINT VINCENT - ET NOUS A LA SUITE DU CHRIST EVANGELISATEUR
DANS SA RELATION
AU PERE, ET AUX PAUVRES
Bernard KOCH C.M.

Advertissement:
- Les dates des textes sont toujours indiquees, lorsquelles sont
connues, 1 ° parce que ce la permet de situer les dires de
M. Vincent dins le dcroulement de sa vie; 2° parse que cela
permet aux Iccteurs de langues etrangeres, qui Wont pas coste,
de retrouver les textes dans leers editions.
- Les abreviations E. et F.Ch. designent 2 editions manuelles
en Fran4ais:
E = Entretiens aus Missionnaires, = tomes XI et XII
F.Ch. = Conferences aux Filles do la Charite, livre bleu, _
tomes IX et X.

Premiere Partie
PRESENTATION DU THEME

I. Un mot d ' introduction
Deux idees:
1. Saint Vincent ne se pensait pas fondateur de spiritualite.
2. Et pourtant it a fonds une spiritualite originals, allant jusqu'au
bout de la mystique de ('Incarnation qui anime le Nouveau Testament.
1. Nous considerons Saint Vincent comme un fondateur, et
certes, it I'a ete: Dames de la Charite (1617), missionnaires (1626),
Filles de la Providence, aver Melle Pollalion (1630), Conferences des
Mardis (1633), Filles dc la Charite, avec Melle Legras (1633), et peutetre d'autres. A tous ces institute, it a su infuser un esprit propre.
Mais tout montre qu ' il ne se considerait pas, lui , comme un
fondateur . II se voulait un pretre bon et ze1e, vivant, a la suite de
Jesus-Christ, "la religion vers le Pere et la charite vers les hommes" (VI, 393). Dans le concret, it suivait la Providence pas a pas,
et travaillait avec diffcrentes personnes, qu'il aidait a s'associer,
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au gre des besoins et des bonnes volontes, pour le travail avec les
pauvres.
C'est pour assurer la duree de ses entreprises qu'il a reuni des
collaboratcurs et collaboratrices: pour assurer le service durable.
des pauvres, it a reuni des dames, et, plus tard, avec ('impulsion
de Sainte Louise, des filles pauvres. Pour assurer les missions avec
son style propre, it a fini par rassembler des pretres et des freres
autour de lui, puis par les charger aussi de la formation des pretres.
Pour one protection durable des fines en danger, it a aide Madame
Pollalion a rassembler les Filles de la Providence.
Lui-mcme n'avait pas conscience, au depart, d'instaurer des
"families" nouvelles ni tine spiritualite nouvelle.
C'est par la suite qu'il a prix conscience de la valeur de ses fondations, en particulier face aux regrets dc certaines Filles de la Charite de ne pas avoir de vie aussi parfaite que celle des religieuses.
Alors, it a su (cur numtrer, a la suite de Gerson et de Saint Francois de Sales, que la perfection de la vie chretienne nest pas limitee a I'etat religieux, que tout etat do vie petit &I re un etat de saintete et de vie mystique, et que Icur genre de vie n'avait rien a envier
a celui des relivieuses.
Cela explique pour une bonne part qu ' il n'ait pas songe a ecrire
de livres de spiritualite ; it se voulait "de la religion de Sant Pierre",
vivant purement et simplement des "maximes de Jesus-Christ". Il
se contentait de monnaver, crovait-il, la vie chretienne et evangelique: la Sainte Trinite, la vie a la suite de Jesus, et l'Eucharistie.
Ses confreres partageaient cet avis, it suffit, pour s'en convaincre, de lire, dans Ic rapport du Frcre Ducournau sur la necessite
de noter ses entretiens, les objections qu'il entendait: "rien d'original", disaient les pretres... (dans Entretiens spirituels, edition A.
Dodin, Scuil, p. 1037 et 1039).
Et c'est tin Frcre qu a estime que c'etait en realit& fort original, et une spiritualite tout a fait specifiquc... Oui, c'est grace au
Frere Ducournau et aux Filles de la Charite qu'une partle de ses
entretiens spirituels a rte sauvee.
2. En effet , it avait une spiritualite , et deja avant 1617! une.
vie spirituelle solide, et tres fonder cn theologic: la vie spirituelle
d'un chretien fervent,
• petri du Nouveau Testament , le Fils de Dieu fait homnne en
Jesus-Christ, pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres (Luc, 4,
18), et Jesus-Christ continuant de vivre, non seulement au Ciel et
dans I'Eucharistie, mais dans ses membres, surtout dans ses membres pauvres et souffrants (Mt 25),
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• nourri des grands auteurs (Francois d'Assise, Therese
d'Avila, Ignace de Loyola, Francois de Sales, Bcrulle et d'autres),
• et qui repensait tout cela dans l'esprit d ' un missionnaire des
pauvres.
Saint Vincent a tout de meme ecrit un livre , tout petit, et en
collaboration avec ses confreres, livre discute. en Assemblees et revu
en commissions: Nos Regles Communes.
La encore, it ne considerait pas cc livret comme un message
personnel: it Ic presentc comme Ic fruit de 1'experience commune,
et simple reflet des maximes de Notre - Seigneur.
Et pourtant, c'en est un reflet tcllement personnel!
Aussi ce petit livre est precieux, it nous livre la specificite de
sa spiritualite , avec une synthese bien charpentee ; noun devrions
le relire souvent et le travailler, en lien avec les commentaires qu'il
a commence d'en donner, et en lien avec ses lettres.
Cette doctrine , it 1'a amplement monnayee , tant dans ses lettres quc dins scs entretiens multiples, aux Dames de la Charite,
aux Visitandines, aux missionnaires, freres ct prctres, aux Filles
de la Providence et aux Filles de la Charite, mais aussi aux ordinands et aux Pretres de la Conference des Mardis.
De tout cela , it ne nous reste que des debris ... Tout n'a pas ete
pris en notes... Puis la revolution francaise, le 13 juillet 1789, en
saccageant Saint-Lazare, a devaste les archives... C'est miracle qu'il
en ait echappe quelque chose...
Quelques resumes d'cntretiens aux missionnaires et quelqucs
series des dernieres annees, prises magistralcmcnt par Ic Frere
Ducournau... 11 restc davantage des entretiens aux Filles de la Charite, ainsi que des notes prises a leurs Conseils. Par contre, tres
peu noun est parvenu des entretiens aus Dames de la Charite, et
rien de cc qu'il disait aux Ordinands, aux Pretres des mardis, ni
aux Scours de la Providence. Nous n'avons qu'un resume d'entretiens a la Visitation, en Coste, XIII p. 144-14.5 (les Visitandines prenaient des notes, mais refusaient de les communiquer, disant que
cela touchait de trop pres lour vie interne; et nous ignorons cc qui
Icur reste).
Cependant , de tour ces debris , it reste encore assez d'elements pur
etablir que Monsieur Vincent fur un authentique mystique, avec
une doctrine profonde et solide.
La synthese globale en est livree dans le debut des chapitres
10 et 2 de nos Regles Communes:

363

- tout est fonde sur la Sainte Trinite, la contemplation des
rapports des trois Persones,
- et tout est centre sur le mystere de ('Incarnation , JesusChrist etant le lien, Ic pivot , le centre , qui unifie Dieu et les hommes. Vraie image de Dieu, it est aussi, par sa pauvrete essentielle,
la vraie image de I'homme, creature finie, qui vent oublier sa condition, alors que Ies pauvres la rcvclent, en exprimant le destin de
Jesus-Christ.

II. Sens du theme et perspectives
SENS DU THEME
On peut le degager et du sujet qui nm'a etc fixe, et de tous les
autres sujets de cette session.
1 ° Il s'agit de nouveaute : nouveaute , ou renouvellement?
Nouveaute , c'est quelque chose qui n'a pas encore exists - et
c'est figs, ou renouvellement , c'est rajeunissement, revitalisation, daps la
ligne d'un courant vital, en s'inspirant d'une source dynamique.
Dans le premier cas, inutile de parlor de Saint Vincent, ni meme
de l'Evangile, donnons libre cours a ('imagination... Mais noun
savons que souvent cc qu'on croit inventer ne fait curieusement
que repeter du deja vu... et on Wen veut plus changer...
La meilleure facon d'etre neuf, c'est de connaitre le passe, les
racines, qui, dins un contexte de perturbations, pourra paraitre
etrangement neuf, et surtout, donner des idees neuves, capables
a leur tour do s'adapter: un mouvement de renouvellement...
Pour ma part, je crois que nous connaissons encore tres mal
Saint Vincent, et que plus on le decouvre, plus on le trouve fortement actuel, capable de nous dvnamiser, non dans la facilite ou la
surface, mais avec effort et en profondeur, et en permanence.
2° II s'agit de renouvellement dans 1'evangelisation , dans le
fond de nous - memes , et dans noire pratique communautaire.
Ces trois aspects ne vont pas I'un sans l'autre; techniques pastorales sans intcriorite deviennent fonctionnarisme, ou ideologie;
intcriorite sans zcle evangelisateur nest pas la vocation vincentienne; et la vie communautaire nest vraie que si elle se nourrit
d'interiorite et vise a ravonner la bonne nouvelle.
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30 Le sujet que l'on ma confie est a la charniere , englobant
a la fois 1'evangelisation des pauvres , et sa dimension mystique,
par relation au Pere , a la suite de Jesus Christ.

PERSPECTIVES
Comme le plan le marque, j'essaierai de traiter le sujet selon
les aspects indiques dans la formulation, en tachant d'eviter plusieurs eeueils:
- Insister sur la dimension mystique, sans oublier les necessaires implications pratiques et concretes.
- Parler du Christ, et de Saint Vincent et de nous (cc qui
demanderait trois sessions), sans trop me repeter d'un point a
l'autre, en relation au Pere et en relation aux pauvres, sans oublier
l'intime compenetration entre les deux. Et, parlant de nous, comment eviter de rester dans des generalites, alors que les situations
concretes sont si differentes d'une province a une autre? et d'un
continent a 1'autre? Mais comment entrer un peu dans le concret
sans risquer soit de dire du banal et du dcja connu, soit de sembler attaquer des personnel? Ou bien on met de la pommade, et
adieu lc renouvellement, ou bien on rnontre les plaies, et on provoque des reactions de defense, et adieu le renouvellement... Pouvonsnous vraiment nous renouveler? voila la perspective...
Voici done le plan que j'ai adopte
Premiere partie: PRESENTATION DU THEME:
1. Introduction (ci-dessus)
11. Sens du theme, et perspectives (que je viens de dire)
III. Les fondements doctrinaux, dans nos Regles Communes.
Deuxieme pat-tie: SYNTHESE
1. Le Christ evangelisateur, daps sa relation a son Pere et aux
pauvres.
II. Saint Vincent a sa suite, dans sa relation au Pere, au Christ,
et aus pauvres.
III. Et nous? Ici, je poserai en outre quelques questions, laissant a chacun, et a chaque communaute, le soin de rcpondre!
Quant au fond , je laisserai le plus possible la parole a M. Vincent lui-memo.
L'ideal serait d'etudier un entretien cn enticr, pour lui-meme.
Mais it n'y en a pas qui recouvre exactement le sujet. Je vous livrerai done un ensemble de passages , plus ou moins longs, sur chacun des aspects a evoquer.
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Et comme on m'a demande un sujet global, je presenterai
ensuite une synthi!se, regoupant les phrases typiques des textes,
cousus avec quclques phrases de moi. Ainsi nous resterons autant
que possible au plus pros de Saint Vincent, et non dans mes constructions personnelles...
Mais auparavant, je cois utile de rappeler les points fondamentaux de ]'esprit vincentien.

III. Les fondements doctrinaux,
dans nos Regles Communes
Et tout d'abord, quest-ce que l'esprit vincentien ? Les uns disent:
cc sont lcs cinq vertus; d'autres: c'cst la mission; d'autres: crest les
plus pauvres; d'autres encore: c'est le service corporel et spirituel...
En tout cela, un point essentiel cst oublie: crest I'aspect mystique,
contemplatif, qui pourtant est fundamental chez Saint Vincent...
La spiritualite de Saint Vincent nest pas seulement une spiritualite de I'action, elle est une mystique, cllc cst contemplation et
union a Dieu... Les vertus it pratiquer s'enracinent dans de profondes vues de foi, dans une theologie tres sure, et toujours actuelle,
qu'il resume au chapitre 10 des Regles Communes des Missionnaires, aux n. 2, 3 et 4.
Citons quelques chiffres pur appuyer cela:
* Dans les Regles Communes des Filles de la Charite, classees
en chapitres par ordre du successeur de St. Vincent, Monsieur
Almeras: sur 9 chapitres, I soul sur Ic service des pauvres malades (3 pages), 1 sur I'emploi de la journee (10 pages), 2 sur la vie
commune (7 pages) et 5 chapitres sur la vie spirituelle: 29 pages!
* Dans Ics Regles Communes des Missionnaires; sur 12 chapitres, 2 sur le service, la Mission et les relations avec les externes
(10 pages), 3 sur la vie commune (10 pages), et 7 sur la vie spirituelle: 47 pages!
C'est eloquent..., on voit ou it met ]'accent... Et la proportion
est la memo dans les conferences... Quant aux lettres, toujours iI
commence par uric analyse de la situation, it se refere a ]'experience
humaine, a la condition humaine, mail it invite aussitot a s'elever
aux vues do foi, ou meme aux vues mystiques...
Bref, que noun soyons missionnaires ou Filles de la Charite,
it veut que nous soyons "vides de nous-meme" et remplis de Dieu,
"revetus de Jesus-Christ", au lieu de nous disperser dans la recher-
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the de compensations et de satisfactions , et cela , afin de laisser
passer Dieu, a travers nous, chez les pauvres.
Eh bien , ces deux aspects de son esprit , Saint Vincent a su les
unir dans one tres courte phrase (ispiree de Berulle), au fil dune
Ictt re a tin coni rcrc employe a la formation des ordinands (VI, 393):
Ces Messieurs [sont] appeles an plus haut ntinistere qui
soil stir la terre, par lequel ils doiveni exercer les detcx grandes versus de Jesus-Christ, c'est a savoir in religion vers son
Pere et la charite vers les ho, nntes.
Voila justcment cc qui est hien marque Bans le sujet que Pon
m'a confie.
En outre, comme je I'ai dit daps ('introduction, it nous a laisse
dans les Regles Communes la presentation organisee des fondements doctrinaux de notre vie intcricure et apostoliquc. Comme
vous avez tour Ic texte, je ne cite que les phrases centrales.
Chapitre X, § 1-4, Des pratiques pirituelles qui sont a observer en la Congregation
2. ... Le. ineffable- mvsteres de la tries Sainte Trinite et
de I'Incarnation,
I ° en produisant souvent do fond du c€ iir des acres de
foi et de religion sur ces mvsteres;
2° en o f f runt tons les jours a leer honneur gtielques prieres et bornu'.s oeuvres, et particulieremeot en celebrant Tears
fetes avec le plus tie solennitC ei de devotion qu'il nous sera
possible;
3° en notes etudiant soigneusentent ci faire, soil par nos
instructions, soil par nos exemples, que les peoples les connaissent, les /tonorertt, et les aient en grande veneration.
3. ... La sacro-sainte Eucharistie ,... contient en soi connne
le precis tie tons les antres mvsteres de noire foi, et ... par ce
maven on rend a In Sainte Trinite ei an Verbe Incarne one
tres grandc gloire...
... Instruisant soigneusentent les autres de ce qu'ils doivent
croire d'un si haut invstere et cornment i/s le doivertt honorer.
4. ... La bienheureuse Vierge Marie ...
Chapitre II, § 1-3, Des maximcs evangeliques
2. Jesus-Christ avant dit: Cherchez prernierement le
rovatime de Dieu et sa justice, et routes ces choses, clout runs
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aurez besoin, vous seront donnees par-dessus; un chacun
tachera de pre ferer les choses spirituelles aux temporelles, le
salut de Time a la same du corps, 1'honneur de Dieu , a celui
du ptonde, et, qui plus est, se resoudra fermeinent de choisir,
avec 1'Ap6tre, la disette, l'infantie, les tonrments, et la mort
ntepte, plut6t que d'etre separe de la charite de Jesus-Christ.
Et partant it ne se ntettra point trop en peine pour les biens
de ce monde, ainsi [nzaisj jettera toes ses coins en la Providence de Notre-Seigneur, ...
3. ... Faire totujours et en tooles choses la volonte de
Dieu,...
Le reste de ces chapitres construit, sur ces fondements, tout
un programme de vie , qui pert-net d'elever tout ce que nous avons
a vivre au niveau spirituel de I'union a Dieu, duns la continuation
de la mission de Jesus.
Ainsi done, toute la vie spirituelle de St . Vincent est fondee sur
la Sainte Trinite , source creatrice de tout titre et de toute vie de
relation, et centree sur Jesus -Christ, sur I'Incarnation du Fils,
deuxierne personne de la Sainte Trinite, en un homme veritable,
union de Dieu et de I'homme Jesus-Christ, dont tout homme est
mrnihre.
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SCHEMA DE LA SPIRITUALITE DE SAINT VINCENT
d'apres lcs Rcglcs Communes de la Mission
A LA
SOURCE ET
A LA FIN:

DIEU
TRINITE
PERE FILS
ESPRIT

L'honneur,
la gloire,
de Dieu
L'ceuvre
de Dieu:
CREATION

INCARNATION

JESUS , pauvre obeissant

NOUS
devoyee
par 1'amour
immodere de

restaurce
Santification

ENVOYE AUX PAUVRES
REDEMPTION

Volonte Abando n a la
de Dieu Provi dence

Mission

soi:
Consacres par
le Bapteme,

membres
de son

envoyes a sa
suite:

des plaisirs,

daps SA MORT:
("Sc eider de

Corps
Mystique,

Service

et par

soi-meme")

des richesses,
de. l'honneur,

et sa

Purete
d'intent ion
Diserne ment

Resurrection

Indifference

I'ignorance
des verites
necessaires au

ZELE

salut

corporel
et
spirituel.
Amour affectif
et effectif.

"Se revetir de
MISERI-

Jesus-Christ":

CORDE
SIMPI.ICITE

HUMILITE DOUC EUR
Prudence

"Se eider de
soi-meme"

MORTIFICATion
PAUVRETE = LIB ERTE POUR
renoncer a titre
proprietaire:

do chosen:
PAUVRETE

de personnel: de soi-m eme:
CHASTETE OBEIS SANCE

C'est LA CHARITE DE JESUS-CHRIST
MOYENS d'entretenir tout cela:
Eucharistic et
Sacremcnt de Penitence Examen de conscience,
general et particulier
La Sainte Vierge Marie
Rctraite annuelle
Office divin
ORAISON
Dircctcur spirituel
Lecture quotidienne du Echanges spirituels
Nouveau Testament
et d'ouvrage spirituel
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Deuxienic Partie
SYNTHI:SE
I. Le Christ
11. Saint Vincent
III. Nous

I. Le Christ Evangelisateur,

dans sa relation a son Pere et aux pauvres
Toutes les paroles de M . Vincent et ses recommandations, tant
dans ses lettres et ses entretiens, que dans les Regles Communes,
pour les Scours comme pour les missionnaires, s'appuient sur la
contemplation de Jesus.
Le plus souvent, ce sont des traits visibles de sa vie lerrestre
qu'il evoque, mail aussi des traits interieuts: ses vertus, ses dispositions pro fondes.
Divers passages typiques montrent que qu'il contemplait egalement des etat.` encore plus profnrtds: sa relation aux autres Personnes de la Sainte Trinite, specialement avec son Pere , tint au
sein de la Trinite el le-meme, conune F ils eternel, que durant sa mission sur terre, incarne, devenu Fils de I'Homme. C'est en effet sa
generation eternelle par le Pere, sa relation au Pere, qui est la source
de sa mission temporelle sur la terre.
D'autre part, it contemple souvcnt la relation de Jesus aux pauvres , soit dans sa propre pauvrete, soit dans se mission d'annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Nous essayerons de lire des textes qui evoquent ces differents
aspects.

A - SA REL ATION At' PERE
Les premiers textes qui nous sont parvenus, vers 1613, montrent que Saint Vincent a deja contemple la vie de relation des Personnes divines cntrc clles, en particulier a partir de I'Evangilc de
Saint Jean. II it continue tout sa vie.
Et it a contemple specialement la relation du Fils a son Pere.
II sait en dire I'essentiel en tres pcu de phrases:
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La deuxieme Personne, le Verbe, le Fils:
• re4oit tout du Pere, etant ainsi fondamentalement "le"
pauvre,
• it est envove par le Pere,
• it Iui reste sans cesse uni,
• par 1'amour du Saint-Esprit.

I - Le Fils de Dieu recoit tout du Pere
Nous pouvons en tirer la consequence: des Ic sein meme de la
TrinitC, de toute eternite, incessamment, le Fils EST LE PAUVRE,
qui reconnait avec respect qu'il tient tout de son Pere, et le lui rend
avec amour.
a - Jesus adorateur du Pere , est pauvre des le sein de la Trinite, puisqu'il recoil tout du Pcre:
Aux missionnaires, le 13 decembre 1658 (XII, 109, Entretiens,
par Dodin, 525):
Quest-ce que I'esprit de Notre -Seigneur ? C'est an esprit
de parfaite charite, rempli dune merveilleuse estime de la divinite e1 d'un desir infini de l'ltonorer digne?nent, ... 11 Lui attrihuait tout ; it ne voulait pus dire que sa doctrine flit sa doctrine, mais it la re ferait d son Pere: "Doctr i na inea non est urea,
sed ejus qui misit me Patris [Ma doctrine nest pas de moi, mais
de Celui qui nta envoye , le Pere - Jean 7, 161". Y a - t-il une plus
haute estime que cello du Fils, qui est egal au Pere el qui pourtant recotntait le Pere pour I 'auteur et settl principe de tout
!e hien qui est en lui?
b - Jesus plenitude d'amour pour son Pere.
Comme souvent en pteine conference, ou en pleine lettre, M.
Vincent laisse ensuite echapper des effusions sur Ic Christ, qui sont
d'autant plus revelatrices de sa vie intericure qu'il n'a jamais pretendu ecrire d'ouvrages de mystique.
13 decembre 1658 (XII, 109, E 525):
Et son amour, quel etait-il? Oh! quel amour ! 0 mon Sauveur, quel amour n'avez - vows pas porte tt votre Pere! En
pouvait - il avoir un plus grand, tees freres, que de s'aneantir
pour lui? Car Saint Paul, parlant de la naissance du Fils de
Dietz sur la terre , dit qu'il s'est aneattti (Philip. 2, 7)....
Voild une description de I'esprit de Notre-Seigneur, duquel
noes devons titre revetus, qui est en tut taut , d'avoir toujours
une grande estime e1 tin grand amour pour Uiett . 11 en etait
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si plein qu'il tie faisait rien de par lui-meme, ni pour se satisfaire: "je fais toujours la volume de nton Pere" (Jean 8, 29),
je fais toujours les actions et les cxuvres qui lui sons agreables.

2 - Le Fils de Dieu est envoye par le Pere
Ceux qui sont imbuts des dernicres speculations de la christologic contemporaine dedaigneront plusicurs passages oit M. Vincent parle de Jesus-Christ dune maniere imagee ct vivante.
Mais si nous allons au-dela de l'imagcrie, nous verrons qu'il
avait un sens theologique profondement vrai, respectant a la foil
la divinite de Jesus et sa profonde et reelle humanitc, y compris
sa faiblesse, comme nous le lirons plus loin.
Et nous allons lire bien plus qu'une presentation naive de la
mission du Fils: tout Ic drame de la vie intra-trinitaire, que Urs von
Balthasar, dc nos jours, formule en termes abstraits et d'allure
savante...
Aux Filles de la Charite, 23 mai 1655 (X, 85; F.Ch. 524):
Quand le Pere eternel voulut envover son Fils en terre,
it lui proposa toutes les choses qu'il devait faire et soul frir.
Vous savez la vie de Notre -Seigneur, contbien elle a ete pleine
de sou f f rances. Son Pere lid dit: "Je permettrai que vows soyez
nteprise et rejete de tout le monde, qu'un Herode vows fasse
fuir des votre has dge, que vous soyez tenu pour tot idiot, que
vows receviez des maledictions pour vos cxuvres miraculeuses; bref, je permettrai que toutes les creatures se revoltent
contre vous".
Voila ce que Ic Pere eternel proposa a son Fils, qui lui dit:
"Mon Pere, je ferai tout ce que vous me cotntnandez ". Ce qui
noes ntontre quit fact obeir en tonics cltoses generaletnent.

3 - Le Fils de Dieu est uni au Pere
Comment Jesus vivait-il cet amour de son Pere et des hommes?
Bans l'intimite avec son Pere . 11 est uni au Pcre, non seulement au
sein de la Trinite, mais aussi clans sa nature hurnaine, durant sa
mission sur terre.
Aux missionnaires, le 21 fevrier 1659 (XII, 147-148, E. 564):
Onion Sanveur Jesus-Christ, ... si vous avez vecu comme
cela avec tot autre vous-meme, etant Dieu par relation a votre
Pete, que ne devons-nous pas faire pour vous imiter, vous qui
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nous avez tires de la poussiere at appeles pour observer vos
conseils et aspirer a la perfection! Ah! Seigneur, ... faites que
votre Pere regne en noes et regnez-v vows-meme ... par la foi,
par 1'esperance et par !'amour, par I'hutnilite, par I'obeissance
et par I'union avec votre divine majeste.
Nous verrons, dans la 3e partie, ('importance dune telle pensee pour notre service des pauvres aujourd'hui.

4 - Enfin, Vincent a contemple le Saint - Esprit , union du Pere et
du Fils
M. Vincent en pane souvent, meme si c'est de maniere fort
breve. Et it en tire en meme temps la consequence: le Saint-Esprit
est aussi Ic principe d'union de nos communautes.
A la scour Anne Hardemont, le 30 juillet 1651 (IV, 235-236):
En fin vivez ensemble comine n'ayant qu'un coeuret une
dine, afin que par cette union d'esprit voussoyez une veritable image de !'unite de Dieu, cornme votre nontbre represente
les trois personnes de la tres Sainte Trinite.
Je prie a cot e f fet le Saint-Esprit, qui est l'union du Pere
et du Fils, qu'il snit pareillement la votre, qu'il vous donne
une profonde paix daps les contradictions at les difficultes,
qui tie peuvent titre que Irequentes autour des pauvres.

B - LA RELATION DU CHRIST AUX PAUVRES
Son amour pour son Pere debordc sur les hommes:
1 - Comine avec son Pere , sa relation aux pauvres se resume tout
entiere dans ! ' amour, la tendresse
Le 30 mai 1659, M. Vincent parlait de la charite aux missionnaires (XII, 262-263, E. 683):
Regardons le Fils de Dieu; oh! quel cur de charite! quelle
flamrne ci'cnour!Mon Jesus, dices-nous, vous, on peu, s'il vous
plait, qui vous a tire du ciel pour venir souffrir la malediction de la terre, Cant de persecutions et de tourments que vous
v avez requs. 0 Sauveur, 0 source de !'amour humilie jusqu'a
nous et jusqu'a on supplice in fdme, qui en cela a plus abase
le prochain que vous-meme? ...
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11 n'v a que Notre-Seigneur qui soil si epris de !'amour des
creatures que de quitter le Crone de son Pere pour venir prendre an corps sujet aux infirrnites. Et pourquoi? Pour etablir
entre nous par son exentple ei sa parole la charite du prochain.
C'est cet amour qui 1'a crucifie et qui a fait ceiie production
admirable de noire redemption. O messieurs, si nous anions
an peu de cet amour, demeurerions- nous les bras croises?
Cela n'evoqur-t-il pas Saint Ignace d'Antioche ccrivant aux
Romains: "Anior mcus crucifixus est" "Mon amour a etc crucifie"?
(Aux Romains, 7, 2: Sources Chretienncs n. 10, p. 134-135. L'autre
interpretation de cc texte, proposer en note dans cc volume, me
semble peu plausible).

2 - Jesus est "le prototype" des pauvres, des lc sein de la Trinite,
et plus encore stir Terre
IJous pensons couramment, a la suite de Philippiens, 2, que le
Fils de Dieu s'est fait homme a I'image des hommes, pauvre a la
ressemblance des pauvres.
Saint Vincent Ic dit aussi, mais it await une vue plus profonde,
en lien avec la pensee de la Bible, pour qui I'homme est a ]'image
clu Fils de Dieu. Cr sont les pauvres qui sont a !'image de Dieu, et
it (fit cela aver on terme deja tres moderne, et tres fort: le Fils de
Dieu rst le prototype des Pauvres.
Aux missionnaires , sans date (XI, 23, E. 885):
Quand on a ressenti en soi -meme des faiblesses ei des tr-ibunations, Von est plus sensible ci celles des autres.... Vous n'ignore-- pas que Notre-Se itteur a voulu eprouver stir lid loutes les
miseres. "Notts avotts un Ponti fe, dit saint Paul, qui sail compatir a nos infirmites, parce qu'il les a eprouvees lui-merrte"
(Hebreux, 4, /5).
Oui, o Sagesse eternelle, vows avez voulu eprouveret prendre sur votre innocence personae toutes nos pauvretes! Vous
save--, Messieurs, qu'il a fait cela pour sanctifier toutes les
a f flictiotts auxque Iles nous somrnes sujets, el pour titre I'original et le prototype de loos les etals ei les conditions des
Itontmes.
Jesus prototype de toutes les conditions humaines, et tout specialement des pauvres, des humilics, des souffrants: cela change
completement not re maniere de voir, cela la retourne... 11 n'y a pas
deux mouvements dans le Christ, I'un very son Pere, I'autre vers
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les pauvres, it n'y a qu ' un seul mouvement : le Verbe est le pauvre,
qui recoil lout du Pere, tout tendu vers Ic P're, et qui est du meme
coup prototype de la condition humaine, surlout des pauvres, a qui
it vient rev'Ier qu'ils sort eux aussi fits. Et c' est pour cela qu ' il peut
sanctifier toutes ces conditions , en leur donnant cette autre dimension d'inlini, de divin... C'est une des Iles de la theologie et de
I'anthropotogie vincentienne.
Merne langage avec les Filles de Ia Charite, clans un passage
stir Ies solos aux alines, Ic 18 octobre 1655 (IX, 125-126; F.Ch. 551):
11 faut, rates sceurs, que vows sachiez que Notre-Seigneur
a voulu eprouver en sa propre personne tonics les miseres intaginables. Le terrne de 1'Ecriture est qu'il a voulu passer pour
scandale aux juifs et falie aux gentils (1 Cor. 1, 23) pour vows
rnoutrer que vous pouvez le servir en tons les pauvres af fliges. C'cst pottrquoi it a router entrer err cet etas, pour le sanctifier contate tou.s les autres. II taut que vows sachiez qu'il est
duns ces pauvres denues d'e.sprit comme duns tans les autres.
Dans la meme ligne, nous connaissons certainement ce portrati
frappant, aux missionnaires (sans date) (XI, 32, E. 895-896):
Je tie dois pas consiclerer un pauvre paysan on one pauvre femme scion leur exterieur, ni selon ce qui parait de la
portee de leur esprit , d'autant que bien sauvent ils Wont pas
presque la figure, ni !'esprit de personnes raisonnables, tart
ils soot grossiers ei terrestres.
Mais touruez la medaille , et vous verrez, par les lumieres de la foi, que le Fils de Dieu , qui a voulu etre pauvre, Pious
est repre'sente par ces patcvres ; qui/ n'avaii presque pas la
figure hurt honrrne en sa passion, et qu 'il passait pour fort
clans !'esprit des Gentils , et pour pierre de scandale dans celui
des Jui fs, et avec tout cela, it se quali fie 1'evangeliste des
pauvres.

3 - Bien plus , Jesus est uni aux pauvres , present en eux , identifie
it eux
M. Vincent a souvent presente Jesus non seulement comme
envoy' aux pauvres, mail plus encore comme avant voulu etre pauvre lui - meme, identifie aux pauvres . Retenons encore un texte
image:
Le 15 novembre 1656, avec les Filles de la Charite (XI, 377;
E. 342):
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Le Pere eternel, avant envoye son Fils en terre pour titre
la lumiere du monde, tie 1'y fit c ependant paraitre que coinine
un petit garcon , cotnine in de ces petits pauvres que vows
voyez venir a cette porte.
Saint Vincent n'a pas seulement medite sur Luc 4, 18, mais
aussi sur Matthicu 25, 30 et 45, et it prend tres a la Iettrc cette identification des malheureux a Jesus.
Aux Filles de la Charitc, le 30 mai 1647 (IX, 324, F.Ch. 217):
"Servanles des pauvres"; c'est conime si on disait "servantes de Jesus-Christ", puisqu'il repute fail a lui-nietne ce qui
leur est fait, et que ce sont ses meinbres.
ii %a tres loin Iorsqu'il tire les consequences de ces paroles de
Jesus:
• On pourrait presque parler d'une "Presence reelle " do Jesus
dans lc pauvre.
Le 25 novembre 1658, it employe avec les Scours Line formule
courte, frappante, tres forte (X, 610; F.Ch. 867):
Les pauvres sons nos maltes; ce sont nos rois; it lour fact
obeir, et ce West pas tine exageration de les appeler ainsi, parce
que Notre-Seigneur est clans les pauvres.
• Par consequent, visiter le pauvre, c'est visiter Dieu, un peu
comme lorsqu'on fait la visite au Saint-Sacrement (mais nous
n'avons pas cette formule); un pauvre est un des Iieux de la rencontre de Dieu.
Aux Filles do la Charite, 13 fevricr 1646 (IX, 252, F.Ch. 170):
... Servant /es pauvres, on serf Jesus-Christ. 0 mes filles,
que cela est vrai! Vous servez Jesus-Christ en la personne des
pauvres, et cela est aussi vrai que sous sommes ici. Une scour
ira dix fois le jour voir les nialades, et dix fois par jour elle
y trouvera Dieu.... Allez voir de pauvres, forcats a /a chaine,
vows y trouverez Dieu; serve; ces petits enfants, vous y trouverez Dieu. 0 tires filles, que cela est obligeant.! Vous allez en
de pauvres niaisons, mais vous y trotvvez Dieu.
C'est pourquoi on se trompe Iourdenunt en ne voyant en Saint
Vincent qu'un "Pere des pauvres" compatissant, un philanthrope,
un geant de faction; le service des pauvres est vu par lul sous Tangle
dune experience spirituelle.
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• 11 nous a meme laisse une formule tres forte: de meme qu'il
nous recommande la devotion a I'Eucharistie, a Jesus au tabernacle, dc meme it en pane vis-a-vis des pauvres.
Aux Filles de la Charite, le II nov. 1657 (X 331-334; F.Ch.
685-688):
Voila done ce qui vous oblige a les servir avec respect,
contrite vos maitres, et avec devotion , parce qu'ils vous represenient la personae de Notre-.Seigneur, qui a dit: "Ce que vous
faites an plus petit des miens, je le tiendrai fait a moi-meme
(Ali 25, 44).
Nous en verrons les consequences tout a fait pratiques, dans
la 31 partie.

4 - Jesus ne s'est pas contente de sentiments , ni d'identification
abstraite , it s'est mis au service concret des pauvres , corporellement comme spirituellement.
Jesus n'cst pas lc predicateur dune ideologie, mais un maitre
de vie, et Saint Vincent cite plus d'une fois cette phrase des Actes
des Ap6tres, 1, 1, que "Jesus a commence par faire avant d'enseigner". Voyouns le debut de nos Regles Communes ( que nous ne mediterons jamais asscr ): chapitre 1, § I (repris en XII, 1):
1. La sainte Ccriture nous apprend que Notre-Seigneur
Jesus-Christ avant ete envove au monde pour sauver le genre
humain, comnien(a premierement a faire, et puis a enseigner.
11 a accompli le premier, en pratiquant parfaitentent toute
sorte de versus , et le second en evangelisant les pauvres , et donnant a ses Api, tres et a ses disciples la science necessaire pour
la direction des peuples.
Saint Vincent imagine facilement des details de la vie de Jesus,
par exemple, sa fagon de servir les pauvres.
Aux missionnaires, le 29 octobre 1638 (XI, 108; E. 45):
Nous sonmtes en cette vocation fort con formes a NotreSeigneur Jesus-Christ, qui, ce semble, avail fait son principal,
en venant au monde, d'assister les pauvres et den prendre le
soin.... II n'avait en sa contpagnie que les pauvres et s'adonnait fort peu aux villes, conversant presque toujours parmi
les villageois et les instruisant.
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Aux Filles de la Charite, 9 mars 1642 (IX, 59; F.Ch. 40):
Mes srrurs, comment servait-il les pauvres? 11 les servait
corporellement et spirituellenaent: it allait de cote et d'autre,
guerissait les malades, leer donnait selon i'argent qu'il avail,
et les instruisait de leur salut. Qerel bonlreur, rtes filles, que Dieu
rotes ail choisies pour continuer 1'exercice de sot: Fils stir terre!
Voila succinctement comment Monsieur Vincent se representait le modele qu'il avail a imiter, I'envovc du Pere qu'il avait a continuer. Comment cn etait-il arrive la?

H. Saint Vincent it la suite de Jesus -Christ
sa relation au Pere, au Christ, et aux pauvres
LE PRINCIPE I ONUANIENTAL
Suivre Jesus, c'est nous laisser impregner par son esprit.
M. Vincent a compris que c'est unc sorte de prolongement de
('Incarnation , et que ce sera a son tour l'eeuvre du Saint -Esprit.
Le Saint-Esprit est ('agent de !'Incarnation, avcc la Vierge
Marie.
II continue cc role dans I'l;glise, et dans chaque baptise, ou it
habite plus specialement et a qui it peut Bonner !'esprit de JesusChrist.
Aux Missionnaires, Ic 13 decembre 1658 (XII, 107-108, E. 524):
... 11 Taut se revetir de !'esprit de Jesus-Chris!.... Ceci vent
dire que pour nous perfectionner et assister utilement les peoples, pour bien servir les ecclesiastiques, ... par nous- ^nemes,
noes n'y potrvons rien. 11 fact se retnplir e1 etre aninte de cet
esprit de Jesus-Christ.
Pour Bien entendre ceci, it fain savoir que son esprit est
repandu dans sous les chretiens qui vi vent selon les regles du
Christianisme...
Mais quel est cet esprit-ld ainsi repandu? Quand on dit:
"!'esprit de Notre-Seigneur es1 en Celle personne ou en telles
actions", comment cela s'entend-il? Est-ce que le Saint-Esprit
nte ^ne s'est rt;pandu en elles?
Oui, le Saint-Esprit, quant a sa personne, se repand daps
les justes et habite personnelle ^rtent en eux.
Quand on dit que le Saint-Esprit opere en quelqu'an, cela
s'entend que cet Esprit, residant en cetle personne, lui donne
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les memes inclinations et dispositions que Jesus-Christ avait
stir la terre, et elles le font agir de meme...
Cet Esprit de Jesus-Christ, Saint Vincent le detaille souvent:
charite, bien sr:rr, et douceur, pauvrete, humilite, simplicite, mortification, patience, zele...
Bien plus, I'Esprit evangelique, pour Saint Vincent, c'est
d'abord et avant tout un esprit theologal , 1'union au Dieu-Trinite
qu'on acme et qu ' on veut faire connaitre et aimer par tous: c'est
la marche vers la salntete...
Ces deux aspects de son esprit , Saint Vincent a su les unir dans
une tres courte phrase (inspiree do Berulle), dans une lettre a un
confrere emplove a la formation des ordinands (VI, 393):
Ces Messieurs fsont] appeles au plus !taut nrinistere qui
soit stir la terre, par lequel ils doiveni exercer les deux grandes versus de Jesus-Christ, ces! a savoir la religion viers son
Pere et la charite viers les honrmes.
Vovons d'abord comment it v est parvenu a cet esprit.

A - SON I .NRACINEMENT E7' SON CHEMINEMENT A LA SUITE
DU CHRIST PORTANT LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES
1. Enracinement clans son enfance , dans sa famille
Sa decouverte de Dieu, de Jesus-Christ, ct des pauvres, n'a pas
ete une illumination soudaine aupres du pavsan de Gannes et apres
le sermon de Folleville. Elle s'enracine hien plus avant, et jusque
clans son enfance.
Sa decouverte de Dieu et du Christ
Il a decouvert Dieu dans sa famille; on sent bien, lorsqu'il pane
do la foi des pauvres gens des champs, qu'il pane non seulement
dune experience presente, mais de celle de son enfance.
Aux missionnaires , 24 juillet 1655 (XI, 200-201; E. 157):
S'i! v a une vraie religion... qu'ai-jc (lit, miserable!... s'il
y a une vraie religion! Dieu nre le pardonne! Je parle materiellement . Ceest parnri eux, c'est en ces pauvres gens que se
conserve la vraie religion, une foi vine; ils croient simplement,
sans epludzer.
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Et ses premieres lettres, a Mr de Comet, le 24 juillet 1607 et
le 28 fevrier 1608, et a sa mere, en 1610, nous le montrent penetre
de cette foi simple et d'un amour de Dieu. un peu interesse, mais
sincere.
C'est chez lui qu ' ll a commence it faire ('experience que la vraie
foi, la vraie religion , est chez les pauvres.
Sa decouverte des pauvres, et meme de leur identification a Jesus
Ici aussi, son experience d'cnfant 1'a certainement marque, et
it est clair que cc nest pas en janvier 1617 qu'il a decouvert la misere
materielle et spirituelle.
II a fait l ' experience de la pauvrete par l'interieur , dans sa propre famille, et Iui mime a des affirmations dans cc sens.
Sa famille, tout en etant nwdeste, n'ctait pas parmi les plus
pauvres. Son pere avait, aux dires de Vincent lui-meme, des brebis
et des vaches, et it a pu vendre une paire de becufs pour payer ses
etudes a l'universite de Toulouse. Sa mere etait dune famille plus
aisce, et apparentee aux notables. Si ion n'avait pas do fortune,
on avait au moins des relations, et 1'habitude de frequenter du
monde servira beaucoup a Vincent.
Reste que I'on vivait la prccarite, et qu'une fois le pere mort,
cc fut tees vile la vraie pauvrete.
Mais 11 a aussi decouvert la pauvrete de I'exterieur . " Le prieur
du voisinage " dont 1'exemple await donne au pere de Vincent l'idee
de le faire etudier, et quc M. Collet supposait avoir etc de la famille,
etait en fait le propre frere de son pere , au prieurc de Pouemartet,
pros de Gourbera, a 6 km, 500 de Ranquines. Cc prieurc, situe sur
la route do I'Espagne et de Compostelle, tenait un hospice pour les
pelerins maladcs et pauvres. II serait incroyable que Vincent n'eut
jamais parcouru ces 6 km pour aller voir son oncle , apprendre les
rudiments du latin avec lui (ce (Iui expliquerait la rapidite du cursus de ses etudes), et apprendre a servir les pauvres et soigner les
malades , en voyant en eux Jesus-Christ...
Concluons, la decouverte de la Ioi, de la priere, et dc la misere
et du service des pauvrcs est bier enracincc dans son enfance, et
meme dans la periode de relative eclipse, entre 1600 et 16 elle ne
fut pas eteinte tout a fait.

2. Son cheminement
Apres une periode d'ctudes et d'aventures, of it a fait lui-meme
1'experience de la detresse, probahlement de I'esclavagc, it arrive
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a Rome en fin 1607, et nous pouvons croire Abelly quand it nous
dit qu'il y a visite les malades . En cffet, en 1617, dans le Reglement
de la premiere confrerie de Charite, d'abord, it se refere a "l'hopital de la Charite" de Rome, ensuite it appelle les Dames "servantes des pauvres malades", ce qui est le decalque de Saint Camille
de Lellis a Rome, appelant ses religieux "serviteurs des pauvres
malades". Plus tard it appellcra de meme les Filles de la Charite,
et les pauvres, "nos seigneurs et nos maitres", et en sc referant a
des religieux italiens dont it a oublie Ic nom, mais on sait que ce
sont les termes de Saint Camille. Enfin, comme Saint Camille, it
a donne it ses his et lilies un quatrieme viceu, de stabilite au service des pauvres. En outre, l'esprit et les structures insufflees a
ses confreries de Charite ressemblent trop aux confreries charitables romaines de laics pour qu'il n'ait pas connu lours activites.
Bref, on peut croire Abelly.
Aussi, it tic Taut pas nous etonner que, des son arrivee it Paris,
fin 1608 , it aille visitor les malades de l'Hopital de la Charite, que
les frcres de Saint Jean de Dieu etaient en train d'installer.
En 1612 , a Clichy , it se revele en outre un cure zele pour le service spirituel. On sent qu' en trois ou quatre ans de frequentation
du cercle de Berulle , it a etoffe sa foi native et ses connaissances
solides de theologie par de prolonds fondements spirituels, ce
qu'attestent Ics canevas de sermons de cette epoque.
Une foss chez les Gondi , en 1613 , it visite les pauvres et les malades des villages ou la famille sejourne, en mime temps qu'il catechise et preche et exhorte aux confessions generales, comme
l'attcste une correspondance de juin 1616.
Que lui manquait- il alors? D 'etre libere de plusieurs entraves:
d'une part, I'accaparement par I'ame scrupuleuse de Madame de
Gondi et par la charge de precepteur; d'autre part, titre libere d'une
certaine hesitation melee a son temperament passionne; et enfin,
titre libere du secret de la confession, qui lui interdisait d'utiliser
Ics cas douloureux qu'il decouvrait srirement dans les confessions
gencrales, pour stimuler d'autres personnel a faire elles aussi confession gcnerale.
C'est ces trois liberations que va operer I'evenement de GannesFolleville . iI n'v a pas decouvert Ic danger do damnation d'un vieillard qui avait cache des fautes graves en confession: it le savait deja,
puisqu'en juin 1616 it demandait les pouvoirs d'absoudre des cas
reserves, lors de ces confessions generales. C'est Madame de Gondi
qui 1'a decouvert, et qui, n'etant pas liee par le secret sacramentel,
poussee au contraire par ce vicillard, a pu le crier partout. Bouleversee par cette decouverte, elle a commence a libercr M. Vincent
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de son hesitation, en le poussant a parley, a dire cola en chaire, en
Ic Iiht'rant du secret sacramentel, puisque la chose etait devenue
publique. Puis, peu a peu, elle I'a libere de I'accaparement de sa
propre conscience.
Et puffs, des ce moment, apparait un autre element nouveau:
M. Vincent ne travaillera plus seul , toujours it cherchera des associes: prelres (jesuites (I'Amiens et pretr'es diocesains), puis lairs.
A Chitillon - les-Dombes nous retrouverons cette collaboration,
entre des dances et M. Vincent, et encore un nouvel element: la
pleine responsabilite confiee a des la'ics, et a des femmes.
Tout au long de sa vie , nous retrouverons cette cooperation:
jamais it W a ricn fait lout seul.
Nous pouvons conclure : it a toujours attribue son cerminement
et celui de ses fondations a la Providence, disant "nous n'y avions
pas pense". Et c'est certainement exact.
Mais la Providence , chez lui, a toujours la double figure et des
evenements , et des personnel qu'il rencontre stir son chemin, et
qui sons pour lui commc des paroles de Dicu, qui lui revclent et
la volonte du Pere, et la manicre de servir le Fils: dans les pauvres.

B - SA REL ATION At' PERE
C'est d'abord la relation de Jesus au Pere quc Vincent a essaye
de vivre a son tour.
Centre essentiellement sur Jesus, it parle moins du Pere, mais
it s'adresse aussi a lui, daps Ics prieres qu'il forniule tout a coup
dans scs cutretiens ou ses lcttres.
On pout estimer que la figure du Pere s ' enracine dans son
enfance , it I'a mieux comprise a travers sa relation a son propre
pere tcrrestre.
Citons Ic passage plus typique.
Aux Filles de la Charite, I I juillet, entre 1646 et 1649 (IX, 345;
F.Ch. 243):
Pensez-roes, mes sours, le plaisir que Dieu prend a considerer tine itme attentive a ltti plaire, soigneuse de lui of frir
ce qu'elle entreprend de faire? Alt! cela nest pas imaginable,
mes sceurs, et l'on a et( grande raison de dire que cela donnait de la joie a Dieu. Alt! oui, cest sa joie, c'est son bon plaisir, ce son! ses delices.
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Il en est comme d'un enfant qui a soin d'apporter a son
pore tout ce qu'on lui donne; si quelqu'un lui donne quelque
chose, it n'a point de repos qu' il Wait tr-ouve son pore: "Tenez,
more papa; voila ce que jai; l'on ma donn^ ceci; jai fait cela".
Et ce pere prend an plaisir indicible a voir la docilite de cet
enfant et ces petites marques de son amour ei de sa dependance.
De memo, mes chores filler, err cst-il de Dieu, el ci an degre
bran autre.
II est difficile de Hier qu'on ait ici 1'echo dun souvenir
d'enfance.
Mais M . Vincent ne regarde jamais le Pere a part des autres
personnes divines:
Lisons ceci, au milieu d'un entretien aux Filles de la Charite,
sur I'amour du travail, le 28 novembre 1649 (IX, 489; F.Ch. 323):
Dieu lui-merne travaille de toute eternize au-dedans de luimenre par la generation eternelle de son Fils, qu 'il ne cessera
jamais d'engendrer. Le Pere et le Fils n'ont jamais cesse. de
s'entretenir, et cet amour mutuel a eternellerrtent produit le
Saint-Esprit, par lequel routes les graces ont ete, sont et seront
distribuees aux honrmes.
II ne s'agit pas ici dune pure speculation intellectuelle. Cette
vie eternellement incessante de la "Trinite ne se deroule pas loin
de noun, pas hors de nous; Vincent a bier assimile que, par le Baptcme, non seulement la Sainte Trinite habite en nous, mais elle se
fait en nous , s'engendre en nous, en chaque baptise.
Beaucoup n'ont plus qu'une vision sociologique de 1'Eglise...
Vincent, lui, qui avait, Dieu sait a quel point! Ic sens du peuple de
Dieu et de la place des lairs, etait en merne temps un mystique.
Ecoutons-le parler aux missionnaires, un jour de Pentecote dune
annee non prccisee (XI, 44; E.910-91 1):
Larne, donc, de celui qui aloe Notre-Seigneur est la
derneure du Pere et du Fils et du Saint-Esprit, et oir le Pere
engendre perpetuellement son Fils, et oir le Saint-Esprit est
incessamment produit par le Pere et le Fils.
Mais la vie intime de la Trinite nest pas seulement objet de
contemplation et d'amour personnel: elle est le cur meme et le
modele de toute vie en societe et en communaute . La vie, c'est la
circulation; it taut quc cela communique. Une artere bouchee, c'est
le mort; un filet nerveux coupe, c'cst la paralysie... Or " ca circule",
en Dieu: le Pere se donne tout a son Fils, et tous les deux au Saint-
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Esprit, qui le leur rend, dans l'amour. C'est ainsi que trois personnes distinctes peuvent ctre en meme temps un seul titre, un seul
Dieu. Et voila, pour Saint Vincent, un nouvel aspect en quoi la Trinite a quelque chose a voir avec la vie humaine , avec notre vie de
relation , notre vie en commun . 11 noun l'inculque a plusieurs reprises, mais cc scrait I'objet dun autre entretien.
Retenons que chez lui la vie la plus concrete est enracince dans
les vues les plus mystiques.

C - SA RELATION AUX PAUVRES
Nous aeons vu que sa relation aux pauvres est enracince dans
son enfance. Cc souci ne l'a pratiquernent jamais quitte: meme
lorsqu'il cherchait une situation bien assuree, cc n'ctait pas pour
sa scule promotion, niais pour garantir sa famille des coups du sort.
Puis asset vite, cc souci s'est clargi aux autres pauvres, en cornmencant par les malades des hopitaux, puis en s'elargissant aux
pauvres des villages des Gondi, et en s'universalisant de plus en
plus... jusqu'a Madagascar!
Les modalitcs pratiques de son action demanderaient toute une
autre session, et meme son regard sur eux, le style de sa relation,
demanderait plus dune journce...
Je ne puis qu'indiquer quelques pistes sur cc qui colore le style
de sa relation aux pauvres.

Realisme et foi: it sait voir , et it a le sens du reel et du possible,
toujours sous Tangle de la foi au mystere pascal et a la vie eternelle
II salt voir, et it connait les realites , et les affaires
Au Pape Innocent X, 16 aoirt 1652 (traduit du latin par P. Coste)
(IV, 458):
Oserai-je aussi, plein de con fiance en cette paternelle bonte
avec laquelle lvotre Saintetej accueille et ecoute les moindres
de ses enfants, lui exposer 1etat lamentable et certes Bien digne
de pitie de noire France?... [suit toute une description precise
des trtiseres].
C'est peu d'entendre et de lire ces choses; it Taut les voir
et les constater de ses yeux...
On peut meme dire qu' il sait tout voir, meme les animaux, d'ou
it sait tirer des exemples:
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Entretien aux missionnaires, 30 aout 1658, XII, 50; E. 464.
Cornrne je rn'en revenais de la ville, sous dit-il, jai vu dix
oat douze rrutlets charges qui etaient arretes pres la porte d'un
cabaret, attendant ceux qui les conduisaient, qui vraisemblablement etaient a boire en ce nteme cabaret, je considerais
donc ces pauvres betes, le afrdeau sur le dos, sans remuer,
attendant fear maitre et leer conducteur.
(En mange: Exemple qui fait voir que ces animaux, quoique sans
raison, Sc laissent neanmoins conduire et son indifferents ace que
leer conducteur vcut d'eux, se tiennent ou it lcs met cn ne se
remuent pas, quoiqu'ils aient le fardeau sur le dos).
11 inculque a ses disciples ce meme esprit d'observation
attentive:
Au frere Jean Parre (secourant la Picardie), le 21 juillet 1657
(VI, 367-368):
Les dames (de la Charitel ont desire que je vous prie,
comme je fais, de vows in formeradroitentent, en chaque canton oii vous passerez et en chaque village, quel nombre de pauvres it y aura qui aient besoin d'etre habilles 1'hiver prochain
de tout ou en pa rile, afin que Von puisse juger a quelle somme
pourra alley cette depense, et que vows puissiez preparer les
habits a bonne hettre.... Il faudra donc que vous ecriviez les
nonts de ces pauvres gens, afire qu'au temps de la distribution,
l'aumone soil pour eux, et non pour ceux qui sen pourront
passer. Or, pour les Bien discerner, it faudrait les voir chez eux,
pourconnazire a l'czit les plus necessiteux et ceux qui le sont
tttoins.

Sens du reel et du possible
Il stimule les missionnaires, avec discerncment, le 6 decembre
1658 (XII, 93; E. 509):
Je tie dis pas qu'il faille aller a l'infini et embrasser tout
indif feremment , mais ce que Dieu nous fait connaitre qu'il
demande de nous. Nous sommes a lui et non pas a nous
(Psaunte 99, 3; cf. 1 Cor. 3, 23; 6, 19); s'il augmente noire travail, it augmentera aussi nos forces.
Mais certains missionnaires et scz urs etaient genereux et zeles
au point de mettre leur sante en danger; alors, it savait les encourager a menager lours forces.
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Au frere Jean Parre, le 29 novembre 1653 (V, 54):
J'ai recu votre lettre touchant les souffrances du pauvre
people et les petits reniedes que vows y apportez... Je ne vous
recornmande pas de continuer, mais de rnoderer vos travaux
et de menager votre saute.

11 sail voir dans la fo!
Nous avons deja vu clans la premiere partie comment it salt
voir la passion du Christ dans la vie des pauvres , et noun verrons
en conclusion comment it sail voir le service des pauvres dans la
ligne de la resurrection.
11 croit fermement a la vie eternelle et aux fins dernieres, it
sail quc la vie de 1'homme nest qu'unc etape vers le ciel, que l'on
pout manquer.
D'oo son effort d'evangelisation et ses invitations aux confessions generales , pour arracher les times a I'enfer.
D'ou egalement ses directives aux Dames et aux Filles de ]a Charite vis-a-vis des malades et des vieillards: " aider a bien vivre ceux
qui doivent guerir , et a bien mourir ceux qui doivent mourir", ditil des le reglement de 1617, et jusqu'a sa mort. Il serait contre
l'acharnement therapeutique... Un des devoirs principaux des pretres, des sours, et des Tales, Dames de la Charite et visiteurs d'hopitaux, est la preparation a la mort, l'assistance aux mourants - ministere encore combien actuel, or trop de Bens meurent dans la solitude et I'anonymat.
Charite , tendresse , compassion.
Cc theme est assez connu, le passages innombrables, et plus
faciles it touver.
Zele.
Cc theme lui aussi est asset connu.
Sens de la cooperation et de la demultiplication.
Ici aussi, son experience d'enfant I'a certainement marque. Si
Pon n'avait pas de fortune, on avait au moins des relations, et 1'habitude de frequenter du monde servira beaucoup a Vincent. II a appris
a rencontrer des gens de tous milieux, et ne s'en est jamais prive.
11 avait certainement une extraordinaire capacite de relation et
d'adaptation.
Etudier ses tissus de relations de toute sorte est assez saisissant, car ces Bens etaicnt cux-memes en relations entre cux et avec
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d'autres reseaux, ecclesiastiques, politiques, juridiques, economiques... Beaucoup etaient membres de la Confrerie du SaintSacrement.
Jamais iI n'entreprenait rien seul. Plus d'une fois, c'cst une
dame qui a meme aide a la decision: Mme de Gondi, pour la Mission, Mme Pollalion pour les Filles de la Providence, Melle Legras
(Louise de Mat-iliac) pour les Filles dc Ia Charite; mais ce furent
aussi des hommes: Mgr Augustin Potier, eveque de Beauvais, pour
les exercices des ordinands, et les jeunes pretres qui etaient passes par ces exercices, pour instituer leur association des Conferences des Mardis.
Je resume les conclusions de l'etude de ses relations:
Notre epoque parle beaucoup do communication, et a des
movens incrovables pour communiquer. Mais on remarque en fait
un cloisonnement tres grand, sur dcux points:
• la sectorisation: Ics gens se regroupent, ou sont regroupes,
par specialitcs, de metier, de fonction, ou d'age, ou d'etat de sante,
cn categories qui ne communiquent quasi plus ensemble.
• Ic cloisonnement des stratcs: les divers niveaux de hierarchies ne se retrouvent plus qu'entre eux, mais plus avec les autres
niveaux, supericurs ou inferieurs, et surtout pas avec la base, avec
lc menu people, avec les pauvres...
Saint Vincent, au contraire, communique en tous sens avec des
gens de tous sectcurs, et a tour les niveaux, y compris dans ses Congregations; un frere de la Mission lui ecrit avec autant de liberte
qu'un superieur, et it sait repondre a chacun avec la connaissance
precise de cette personne-la, tout en avant la vue sur l'universcl.
On ne s'etonne plus qu'il ait ecrit environ trente mille lettres,
et que les quelquc milliers qui nous restent soient extremement
diven,ifices.

III. Et nous?
Comment appliquer , actualiser?
Rappelons le principe fondamental , que M. Vicent evoquait
pour lui-meme comme pour nous (ci-dessus p. ), en disant aux
Missionnaires, Ic 13 decembre 1658 (XII, 107-108, E. 524):
... II faut se remplir et titre anime de cet esprit de JesusCh ri s t...
Quand on dit que le Saint-Esprit opere en quelu'un, cela
s'entend que cet Esprit, residant en cette personne, lui donne
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les memes inclinations et dispositions que Jesus-Christ avail
sur la terre, et elles le font agit de mente...
M. Vincent ne s'est pas contents de nous inculqucr cela au
debut des Regles Communes, c'est tout au long des chapitres qu'il
commence par evoquer tel et tel aspect de la vie, des sentiments
ct des actions de Jesus, et c'est tout au long des conferences ct des
lettres que sans cese it se refers a Jesus.
La suite du Christ nest pas seulement relation avec Itti, macs,
comme Iui, avec le Pere , et avec les pauvres.
A - NOTRE RELATION AU PERE
1. Elle doit modeler le style de notre action
Rappelons Ic texte qui noun montre cc style en Jesus (vu cidessus).
Aux missionnaires, le 21 fevricr 1659 (XII, 147-148, E. 564):
0 nron Sauveur Jesus-Christ, ... si vous avez vecu comme
cela avec un azure vous-meme, etant Dieu par relation a voire
Pere, que tie devons-nous pas faire pour vous inviter... Ah!Seigneur, ... faites que votre Pere regne en nazis et regnez-v vousmeme ... par la /oi, par 1'esperance et par 1'amour, par I'humilite, par l'obeissance et par /'union avec votre divine nmjeste.
On a ici tout " le style " de la mission . Vincent a peut-etre lu
Saint-Thomas, qui fait remarquer que nornralment, dans une n ^ ission, l envove quitte cehei qui 1'envoie, pour allerailleurs, Landis que
daps la Mission dtr Verbe, it s'est fait honrme sans quitter son Pere
(Somme Theologigue, la, q. 43, a. 1, ad 3). Nous avons la, en effet,
le style propre de la mission apostoliquc, aux antipodes do I'activisme : mission animee , dynamisee , par la contemplation, par une
presence , un Icu interieur. M. Vincent, comme toute 1'Ecole Fran4aise, v insiste sans cesse.
1-nc tellc presence intime, unc telle union permanents, se nourrit dan I'oraisuni.
2. Sens de l'oraison
Que noun soyons missionnaires ou Filles de la Charite, it veut
que nous sovons "vides de nous-manes" et remplis dc Dieu, "revetus de Jesus-Christ ", au lieu de nous disperser dans la recherchede
compensations et de satisfactions, et vela, afin de laisser passer
Dieu, a travers nous, chez les pauvres.
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Pour cela , it nous faut contempler Jesus , incessamment, dans
I'oraison et an long de nos journees, en nous impregnant de ses
actions et de ses maximes.
Aux Filles de la Charite, le 31 mai 1648 (IX, 418-428; F.Ch.
278-284):
[419] Looraison, tees filles, est une elevation d'esprit a Dieu,
par laquelle fame se detache comme d'elle-meme pour aller
chercher Dieu en lui. C'esl on pourparler de fame avec Dieu,
one mutuelle communication, oh Dieu dit interieurement a
fame ce qu'il veut qu'elle sache et qu'elle fasse, et oic lame
dit a son Dieu ce que lui-meme lid fait connaitre qu'elle doit
demander....
[420] L'oraison ntentale se fait en deux fagons: /'une
d'eniendement et 1'autre de volonte.
Celle d'entendement, quand, apres la lecture ouie, 1'esprit
se reveille en la presence de Dieu et la s'occupe a rechercher
1'intelligence du mvstere qui lui est propose, a voir l'instruclion qui lui est propre et a produire des affections d'embrasser le bier, ou de fuir le mal.... C'est ce que Von appelle ordinairentent tneditation....
L'autre sorle d'oraison s'appelle contemplation. C'est cello
oit /'acne, presence a Dieu, ne fait autre chose que recevoir ce
qu'il lui donne. Elle est sans action, et Dieu lui inspire luirneme, sans qu'elle ail aucune peine, tout ce qu'elle pourrait
rechercher, et hien plus...
Or c'est en Tune et 1'autrc de ces deux ntanieres que Dieu
communique rant et de si excellentes lunticre.s a ses serviteurs.
C'est la qu'il eclaire leurentendentent de taut de verites incomprehensibles a tous autres qu'a ceux qui s'appliquent a 1'oraison; cesl la qu'il en flamtne les volontes; c'est en fin la qu'il
prend one entiere possession des cxeurs et des times.
Or it faut que vous sachiez, mes chores sours, qu'encore
que les personues savantes aient plus de disposition a faire
1'oraison et que beaucoup v reussissent, et qu elles aient d'ellesmetnes l'espril ouvert a beaucoup de lutnieres, les entretiens
de Dieu avec les gens simples son! tout autres. "Je vous remercie, mon Pere", disait Notre-Seigneur, "de ce que vous avez
cache ces chores aux savants du siecle et les avez reservees
aux petits et aux humbles". (Luc 10, 21)...
Suggestions pour la reflexion , /'actualisation:
Quelle est ma relation a ma famille? a mon pore?
Quelle relation ave le Pere?
Qu'en est-il de ma vie d'oraison?
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Est-ce que j'oppose mission et contemplation, service et mystique?
Ou est-ce que je les separe: un temps pour Tune, et un temps
pour I'autre, sans rapport de Tune a I'autre?
Ou bien est-ce que, tout comme Jesus en ove aus hommes reste
tout de meme uni au Pere, je suis aussi, en pleine action, uni intimement, par la fine pointe de mon intention, et par quelques eclairs
de pcnsec et d'amour, a Jesus et au Pere?

B - NOTRE RELATION At' CHRIST
Nous ne faisons pas notre oeuvre , mais celle de Dieu , de Jesus,
que nous ne faisons que represcntcr, cc qui renouvelle la necessite
de nous vider de nous-memcs.
Aux missionnaires, le 6 decernbre 1658 (XII, 80; E. 496):
Notre vocation est done one continuation de la sienne, ou,
pour le tnoins, elle lui est rapportante daps ses circonstances....
... Cest on office si releve d'evangeliser les pauvres, que
c'est, par excellence, l'of fice du Fils de Diets; et noes y sotntnes appliques conttne des instruments par qui le Fils de Dieu
continue de faire du ciel ce qu'il a fait sur la terre.
Et aux Filles de la Charite, le I 1 novembre 1657 (X, 331-332;
F.Ch. 686):
Volts etes destinees pour representer la bonte de Dieu a
l'endroit de ces pauvres rrtalades.
C'est le bapteme qui noun greffe sur Jesus-Christ et nous
engage a sa suite . 11 est don de Dieu a noun, mais aussi don de nousmcmes a Dieu, a la suite do Jesus, qui s'offre des le premier instant de sa conception, comme le dit 1'epitre aux Hebreux, 10, 5-7.
Monsieur Vincent Ic rappelle aux missionnaires, le 2 mai 1659 (XII,
224-225; E. 642):
Saint Paul dit que par le bapteme nous nous revetons ainsi
de Jesus-Christ: "Vows qui etes baptises en Jesus-Christ, vous
etes revetus de Jesus-Christ".
Que faisons-molts quand noes etablissons en noes la mortification, la patience, 1'humilite, etc.? Nous v etablissons JesusChrist; et cent qui travaillent a toutes les versus chretiennes
peuvent dire, comme Saint Paul: "Je vis, ce West plus moi qui
vis, cest Jesus-Christ qui vit en moi ".
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Cornme Saint Vincent, c'est Jesus que noun devons contempler
sans cesse, aimer par-dessus tout, et servir avcc devotion, en luimeme, dans ses sacraments, et dans les pauvres et tout son corps
mystique.
Pistes pour la reflexion , (' actualisation:
Je pretends suivre le Christ: queue est ma relation avec lui est-il
seulement un etendard, une ideologic, recouvrant mes ideas et
options personnelles? Ou est-il vraiment mon point de repere, ma
reference, la source et le centre de nma vie? Connie Saint Paul, estcc que je suis prct a tout quitter, rneme moi, pour lui?

C - NOTRE RELATION AUX PAUVRES
Elie a a continuer Celle rneme de Jesus.

1. Primaute de l'amour , de la tendresse , et rneme de la devotion:
la charite
Aux Filles de la CharitC, le 11 novernbre 1657 (X, 331-332; F.Ch.
686):
Votre principal coin, apres !'amour de Dieu et le de"sir de
vows rendre agreables ti sa divine Majeste, doit titre de servir
les pauvres malades avec grande douceur et cordialite, compatissani a lour real et ecoutant fears petites plaintes, comme
une bonne there Boil faire; car ifs vows regardent comme leurs
mores nourrices et comme des personrtes envoyees de Dieu
pour les assister. Ainsi vows etes destinees pour representer
la bonte tie Dieu a l'endroit de ces pauvres malades.

2. Le service spirituel et corporel des pauvres , c'est la mission
mane du Christ Jesus
Cette mission aux pauvres, cet envoi par Jesus, s'enracine dans
I'cnvoi du Fils eternel de Dieu par son Pere, dans sa mission divine.
C'est a la fois notre vocation et notre mission, notre appel et noire
envoi.
a - Nous ne faisons pas notre oeuvre , mais celle de Dieu:
Aux missionnaires, le 6 decembre 1658 (...XII, 80, E. 496):
Notre vocation est done one continuation de la sienne...
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Que nous sovons appeles pour titre consorts et participants
aux desseins du Fils de Dieu, cela surpasse noire ententement.
... C'est un office si releve d'evangCliser les pauvres, que cest,
par excellence, !'office du Fils de Dieu, et noun y'sommes appliques connne des instruments par qui le Fils de Dieu continue
tie faire du ciel ce qu'il a fail stir la terre.
Monsieur Vincent I'a affirms plus dune fois aux Filles de la
Charite, comme Ic 9 mars 1942 (IX, 59-60 ; F.Ch. 40):
Quand vous servirez les pauvres de la sorte, vous serez
vraies Filles de la Charite, c'est-d-dire Filles de Dieu, et vous
inriterez Jesus-Christ. ... Quel bonlreur, nres filles, que Dieu
vous ail choisies pour continuer !'exercise de son Fils sur terre!
Ici, c'est Luc, 4, 18, qui obsede Monsieur Vincent.
II le rappclle aux missionnaires, par exemple le 7 novembre
1659 (XII, 367; E. 788):
La premiere raison que nous aeons de remercier Dieu de
l'etat (de missionnaires) oil it nous a mis, par sa misericorde,
c'est que c esi Iii l 'etat o%t it a mis son Fils, qui dit lui-meme:
"Pauperibus evangelizare misit me"(ll ni'a envove evangeliser les pauvres).
b - Cette continuation de la Mission de Jesus est une vraie consecration.
Vincent le repete sans ccssc, aux Filles de la Charite comme
aux missionnaires.
Le 7 novembre 1659, it explique aux missionnaires le sens de
Ieurs viceux (XII, 372; E. 793):
Qu'ajouterons-nous a ce que twos avons dit des raisons
que noes aeons de remercier Dieu de la grace qu'i1 noes a faite
de nous avoir this en set etat, de Iui titre ainsi consacres pour
continuer la mission de son Fils et des ApOtres?

3. Venerer en eux Jesus lui -meme, et memo la Trinite
Ecoutons cc que cult une Seeur, lors de la conference du 16 mars
1642 (IX , 61; F.Ch. 41):
Le premier motif (de servir les pauvres) est que les pauvres ont I'honneur de representer les membres de Jesus-Christ,
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qui tient les services qu'on leur fait comrne faits a lui-meme.
Le deuxieme, que les rimes des pauvres out en elles 1'image
de Dieu, et, partant, que noes devons en eux honorer la Sainte
Trinite ...
Servir les pauvres est tine experience spirituelle , c'est servir
et rencontrer Dieu lui-meme.
Aux Filles do la Charite, 13 fevrier 1646 (IX, 252; F.Ch. 170):
Un autre rnoti f, tine sour 1'a encore dit... c'est que, servant les pauvres, on serf Jesus-Christ. 0 mes filler, que cela
est vrai! Vous servez Jesus-Christ en la personae des pauvres,
ei cela est aussi vrai que notis sommes ici. Une strur ira dix
fois le jour voir les malades, et dix fois par jour elle v trouvera Dieu.... Allez voir de pauvres for4ats a la chafne, vous
v trouverez Dieu; servez ces petits enfants, vows y trouverez
Dietz.... Votes allez en de pauvres maisons, tnais vous v trouverez Dietz.
C'est cela qui fail comprendre comrne it fact sa phrase souvent
repetee: quitter 1'oraison on la tnesse si tin pauvre appelle en urgence,
c'est "quitter Dieu pour Dieu".
Le service des pauvres est vu par lui sous Tangle d'une experience spirituelle . Et Particle "mystique" du D.Sp. inclut bicn
l'amour du prochain daps la mystique: colonnes 1980-1982.
Relisons la formule tres forte deja We a propos de I'unin de
Jesus aux pauvres: de meme que M. Vincent nous recommande la
devotion a I'Eucharistie, a Jesus au tabernacle, de meme it nous
la recommande vis-a-vis des pauvres.
Aux Filles de la Charite, 11 nov. 1657 (X, 331-334; F.Ch. 685-688):
Voild done ce qui vous oblige a les servir avec respect,
comrne vos n taitres, et avec devotion, parce qu'ils vous representent la personne de Notre-Seigneur, qui a dit: "Ce que vous
faites au plus petit des miens, je le tiendrai fait a moi-meme"
(Mt 25, 44).
"Respect ": cela a des consequences tout a fait pratiques: noire
attitude enviers lcs pauvres, les malades, les prisonniers, les vieillards, ne devrait.jamais titre de condescendance, encore moms de
mepris ou de domination, mais de veneration empreinte de douceur, d'ecoute, d'attention aux plus petits details, de patience, de
bonze, meme lorsqu'il convient d'etre fermc.
Bien plus, cela fait partie de la vie spirituelle et du culte rendu
a Dieu: " Devotion ": le service des pauvres a non sculcment une.
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dimension spirituelle de rencontre de Dieu, on pourrait dire qu'il
a une dimension " Iiturgique " (justenunt "liturgie", en grec, veut
dire "service puhli(''): c'est on culte rendu a Notre-Seigneur.

4. M. Vincent ne se contente pas de la simple veneration ni de la
compassion ; it n'oublie pas que le Crucifie est aussi " le Seigneur",
et par suite , pour Iui , les pauvres aussi sont nos seigneurs , que nous
avons a servir...
C'est pourquoi des la premiere fondation de Ia Confrerie de
la Charite, it stipule dans le reglement , Ic 24 novembre 1617 (XIII,
423):
La dire co n frerie s'appellera la confrerie de la Charite, a
/'imitation de I'h6pital de la Charite de Rome ( 1), et les perso ^ i ^tes door elle sera principalertte ^ tt composee, servaiaes ties
pauvres on de la churite.
11 en donne la raison a la fin du paragraphe suivant, citant Matthieu 25, 34-40:
ce que nous avez fait aux moindres de ceux-ci, vous me I'avez
fait a moi-mane.
Quel retournement de mentalite, pour son epoque: oser faire
de dames de la bourgeoisie et de la noblesse des servantes des Bens
du peuple...
Mais cola vaut aussi pour notre epoque. Le besoin de pouvoir
est ancre profondcmcnt en nous; it arrive que l'on serve les pauvres en leur faisant sentir notre domination; puisque nous faisons
tout pour eux, ils n'ont qu'a obeir, s'estimer heureux, nous flatter
et dire merci. Le pauvre est pcu ccoutr; it est mal vu s'il proteste...
Note (1) C'est en effet a Rome qu'iI await decouvert cette denomination, probablement chez les "Freres serviteurs des pauvres
malades", de Saint Camille de Lellis; comrne le suggere une apostrophe aux Filles do la Charite, le 19 juillet 1640 (IX, 25; F.Ch. 17):
One je firs console, mes chCres Su urs, on de ces fours! 11
/aut que je votes err Passe part. J'entendais lire la formttle des
vccux de religieux ltospituliers d7talie, qui etait en ces terntes:
"IL1oi, lel, Pais vcru et promesse a Diett de garder toote ma vie
la pauvrete, la chastete et Coheissance et de servir nos seigneurs les pauvres' Vovez-vous, roes filles, c'est one chose hien
agreable a noire bon Diett d'ltonorer ainsi ses »tembres les
chers pattrres.
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C'est exactement la formuc des viceux des Camilliens, que l'on
trouve au chapitre LXVII de la vie manuscrite de Saint Camille
par Cicatclli (traduction E. Bochrcr, 1083, p. 59) et au chapitre
XXIX de la vie imprimec (traduction Debout, D.D.B. 1932, p. 135,
et Appendice I, p. 441), et Ic meme nous rapportc qu'ils appelaient
les pauvres malades "lours maitres et seigneurs" (Vie manuscrite,
Chap. XXXIII, p. 27). Il est remarquable quc Saint Vincent prendra cette formule pour les voeux des lazaristes et des Filles de la
Charite.
II revient encore it cette congregation hospitaliere d'Italie, le
II novembrc 1657 (X, 332; F.Ch. 686):
Il v a une certaine Compagnie, je rte inc souviens pas du
nom, qui appelle les pauvres nos Seigneurs et nos Maltres, el
ils out raison. Oh! que ce sons tie grands seigneurs an ciel! Ce
sera a eux den ouvrir la porte, comnte it est (lit daps l'Evangile.

5. Cc service spirituel et corporel des pauvres, qui est la mission
du Christ Jesus, c'est la mission propre de l'Eglise
Trois points sont done a aborder ici:
1° un style de vie pauvre , a la suite du Christ, et
2° le service effectif, spirituel et corporel, des pauvres, sont
contitutifs de I'Eglise, la pensee de Vincent est claire la-dessus; et
30 les pauvres font partie integrante de l'Eglise , cue est essentiellernent Eglise des pauvres.

1° UN ST YLE DE VIE PAUVRE ET MORTIFIE FAIT PARTIE DE
LA MISSION DE L'EGLISE
Saint Vincent nous rappelle que Dieu veut des actes , du vecu
(pense , senti , agi), pas uniquement des paroles:
Aux missionnaires, sans date (XI, 40; E. 905-906):
Ai,nons Dieu, tees freres, aimons Dieu, inais que ce soil
aux depens de nos bras, que ce soil a la sueur de nos visages....
... it v en a plusieurs qui, ....se flattens de leur imagination
ecluat f fee; ils se contentent des doux entretiens qu'ils ant avec
Dieu clans 1'oraison; ils en parlent nteme comnte des anges;
mais, an sortir tie Id, est-il question de travailler pour Dieu,
de sou f f rir, de se morti fier, d'instruire les pauvres, d'aller chercher la brebis egaree (Luc, 15, 4-7), d'aimer qu'il leur marque
quelque chose, d'agreer les maladies on quelque autre disgrace,
bolas! it n'v a plus personne, le courage leur manque. Non non,
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tie nous trompons pas: Totum opus nostrum in operatione consistit [tout notre ouvrage consiste a travailler]....
Faisons done reflexion a cela; d'autant plus qu'en ce siecle, it v en a plusieurs qui semblent vertueux, et qui en effet
le sont, qui neanntoins inclinent a une voie douce at molle plutot qu'a une devotion laborieuse at solide. L'Eglise est con ^ paree a one grande moision qui requiert des ouvriers, n ^ ais
des ouvriers qui travaillent.
Et le premier acte, M . Vincent Pa dit au debut des Regles Communes, c'est la vie vertueuse , la suite de Jesus oublieux de lul-meme
et pauvre.
11 v a chez Monsieur Vincent. comme chez tout auteur chretien: toute une insistance sur la necessitc dc nous eider de nousmemes... Non par masochisme, mais parse quc c'est le seul moyen
pour que Dieu et les autres puissent entrer...
C'est sur Ic fondement de la pauvrete de Jesus -Christ, dans la
Trinite ct dans son Incarnation, que M. Vincent appuic ('exigence
de pauvrete pour ies missionnaires et Ies Filles de la Charite, et
qu'il voit cette exigence egalement pour I'Eglise cornme telle.
Cette exigence repose sur un titre a deux faces : la vocation et
la mission (l'appel, et I'envoi).
Dans les Reglcs Communes de la Congregation de la Mission,
Ic Prcambulc donne le principc general:
Les personnes qui sont appe/ees a la continuation de la
mission du meme Sauveur, laquelle consiste principalement
a evangeliser les pauvres, doivent entrer dans ses sentiments
at maximes, ewe remplies de son meme esprit, et marchersur
ses pas.
Puis au chapitrc III, article I, nous avons l'exigence de vie
pauvrc:
Jesus-Christ, vrai seigneur tie sous les biens du monde,
avant en^ brasse la pauvrete dune ntaniere si particuliere qu'il
n'avait pas on reposer sa tete, at avant ntis cectx qui l'ont suivi
en sa mission, a savoir ses Apotres et ses disciples, dans an
semblable etas de pauvrete,... chacun tdchera, selon son petit
pouvoir, de limiter en la pratique tie cette vertu.
Dans le commentaire de cet article, Ic 14 novembre 1659 (a 67
ans!), nous saisissons un peu combicn it s'eleve tout de suite a des
vues mystiques , toutcs proches de celles de Saint Jean de la Croix
(XII, 380; Entrctiens, 802):
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En quoi consiste le bon plaisir de Dieti? I1 veut que ceux
qui 1'aiment, l'aiment sans reserve, ce qui se fait quand on a
tout quitte, comme hti noes aime sans reserve. Ceux done qui
on fait le va'u de pauvrete, qui ont tout quitte, ne tiennent
plus a rien, Wont affection a rien, sont donc forces de porter
leer affection et leer amour vers Dieu, car on ne saurait vivre
sans aimer .... Donc le vwu de pauvrete West autre chose qu'un
moven souverain et parfait pour aimer bien Dieu.
BY revient une semaine apres, le 21 novembre 1659 (XII, 389-390;
E. 812)
La raison pour laquelle Notre-Seigneur vent qu'on renonce
a tout, c'est que, le faisant, it taut necessairement qu'on aime
Dieu. Le ca:ur tend vers 1'amour de meme que la pierre tend
en has et le feu en haut, comme en lettr centre.
En cc qui concerne le clerge, citons ces lignes d'un reglement
des Exercices des Ordinands rapporte par son premier biographe,
Abelly (Vic..., Livre II, chap. II, section III, p. 221-222):
On les met dans tin train de vie reglee, ni trop libre, ni
trop austere, mais convenable aux ecclesiastiqties, a fin qu'ils
s'y conforment le plus gtt'il .spourront en lour particulier.
Nous saisissons ici sa moderation, inspiree de Saint Francois
de Sales, et de 1'epoque, mais que Von trouve des le Moyen-Age, chez
Saint Thomas d'Aquin en particulier: les exigences de 1'tvangile
sons a pratiqucr scion la vocation, et done la condition de vie, de
chaque personne; la pauvrete d'un laic charge de famille, d'un cure
de paroissc, ou d'un religicux, n'aura pas Ics mcmes tonalites...
Mais Ic laxisme nest pas pour autant justifie, et Vincent rappelle souvent que l'argent noun vient du travail des pauvres...
Mais it ecrit a un cure qui est en train d'echanger sa cure, do
reserver pour Ics pauvres une partie des revenus de la nouvelle cure
(1, 189-190):
Pourrez-vous vows entretenir de quatre ou cinq cents
livres? ... Il serait bien a propos qu'un cure eat de quoi bien
faire aux pauvres. Je pen.se qu'il s'en trouve asset. En tout cas,
vous pourrez vous reserver 200 livres de pension...
Un style do vie pauvre convient aussi aux eveques. Lorsque
M. Vincent etait au Conseil de Conscience, qui await a proposer des
candidate aux eveches, c'etait un de ses criteres.
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Le 31 octobre 1646, it felicite I'eveque de Boulogne de s'etre
ainsi attire l'cstime du peuple (III, 94):
Cest urr grand cas que le monde rneme public plus estimable la salute pauvrete dun eveque qui conforme sa vie a
cells de Notre-Seigneur, 1'eveque des eveques, que les richesses, le train et la pornpe d'un eveque qui possede de Brands
biens.
C'est aussi a contrario que nous saisissons sa pensee sur la pauvrete comme constitutive de I'Eglise, car it estime quc les maux
de l'Eglise et de la societe de son temps viennent particulierement
des manqucments a cc style de vie pauvre.
Le 7 novembre 1659, it explique aux missionnaires que lours
vcx ux ne font pas d'cux des religieux, car les engagements a l'obcissance et a la chastete leer sont communs avec les diocesains, puis
it montre pourquoi a etc ajoute le vazu do pauvrete (XII, 373-374;
E. 795-796):
Quant a noes, bien que nous ne soyons pas religeux, nous
.sornrnes pourtant de la religion , non de saint Francois ou de
saint Dominique , nrais de saint Pierre, et, pour plus grande ferntete , on a ajoute les vci? ux de pauvrete , chastete et obeissance.
... Nous sornrnes obliges a la chastete et obeissance connne eux
et en aeons fail vcru en /'ordination; it rt'y a done que pour la
pauvrete, dont le viceu a etc ajoute a cause de la passion et du
de.sir des biers , beaucoup plus grand duns les ecclesiastiques
que clans les lai'ques, bier qu'ils n'aient pas taut de charges
qu'eux, ni de famille a gouverner, d'enfants a pourvoir. On
renrarque merne qu'ils sons plus Burs vers les pauvres et ont
moins de compassion poursecourir leurs necessites....
Miss a part ('idealisation des premiers chretiens, ces textes
affirment tres nettement quc la pauvrete devrait faire partie de
1'idcntite de I'Eglise.

2° LE LIEN REEL, EFFECTIF, AVEC LES PAUVRES FAIT PARTIE DE LA MISSION DE L'EGLISE
Non touchons ici a une conviction fondarnentale de Monsieur
Vincent , qui a du accornpagner et soutenir faction aupres des pauvres qu'il mena individuellement des 1607-1608, puis en equipc a
partir do 1617.
Cette conviction recut une forte confirmation en 1620 et 1621,
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lors de l'accompagnement d'un huguenot en chemin vers l'Eglise
catholique. Cela se passa a Marchais, village proche de Montinirail, en Champagne, et c'est Abelly qui nous le rapporte. La grande
objection qui retint cct homme durante un an etait celle ci (XI, 34-37;
E. 898-902; Abelly, Livre I, Chap. XIII, p. 54-57, plus complet):
Monsieur, lui dit-il, volts tn'avez dit que 1'Eglise de Rome
est conduite du Saint-Esprit, mais c'est ce que je ne puis croire,
parce que, d'un cote, l 'on volt les catholiques de la campagne
abandonnes a des pasteurs vicieux et ignorants , sans titre instruits de lei-us devoirs, sans que la plupart sachent seulement
ce que c'est que la religion chretienne; et, d'un autre, l'on voit
les villes pleines de pretres et de moines qui tie font rien, et
pent-titre que clans Paris it s'en trouverait dix mille, qui laissent cependant ces pauvres gens des champs dans cette ignorance epouvantable par laquelle ils se perdent . Et vows voudriez me persuader que cela soil conduit du Saint-Esprit? Je
rte le croirai jamais.
Monsieur Vincent Jut fort touche de cette objection faite
par an heretique , et ... it repartit a cet homme "qu'il etait mal
infortne de ce dont it parlail ; gtt'il y avail en beaucoup de paroisses de bons cures et de bons vicaires; qu 'entre les ecclesiastiques
et les religieux qui abondent clans les villes, it y en avail plusietus qui allaient catechiser et precher a la campagne; que
d'autres etaient appliques a prier Dieu et a chanter ses louanges de jouret de nail; que d'autres servaient utilement le public
par les livres ... par la doctrine ... et par les sacrements ...
et que, s'il y en avail quelques - tins d'inutiles et qui ne
s'acquittassent pas connne ils devaient de leurs obligations,
c'etaient des homrnes particuliers sujets a faillir et qui ne sont
pas l'Eglisc ... '.
Cet heretique denzeura neanmoins toujours obstine duns
son erreur, rant it s 'etait mis fortement en !'esprit que I'ignorance des peoples et lc pea de zele des pretres etait an argument infaillible que I'Eglise romaine a'etait point conduite
du Saint-Esprit.
Et toutefois, nonobstant cette obstination , l'annee suir 'ante, M. Vincent etant de retour a Montnzirail en la compagnie de M. Feron ... et de M . Duchesne ... et de quelques pretres et religieux ses amis , pour aller travailler avec eux aux
exercises de la mission tans en ce lieu-Id qu 'aux villages circonvoisins , ... cet heretique , auquel on tie pensait plus, eut la
curiosite de voir les divers exercices qui s'y pratiquaient, it
assista aux predications et aux catechistnes; it vit le soin qu'on
prenait d 'instruire ceux qui etaient darts ! 'ignorance des verites necessaires a leer salut, la charite avec laquelle on s 'accom-
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modait a la faiblesse et tardivete [lenteur] d 'esprit des plus
grossiers ..., ei les effets nierveilleux que cela operait dans le
ccrur des plus grands pecheurs ...
Toutes ces chosen firent une si forte impression sur son
esprit qu 'il vint trouver M. Vincent et lui dit : "C'est ntaintenant que je vois que le Saint -Esprit conduit 1'Eglise romaine,
puisqu 'on V• prend coin de l'instruction et du salut des pauvres villageois ; je suis pret d 'y entrer quand it vous plaira de
m'v rece voir ". Stir quoi M . Vincent lui avant demande s'il tie
lui restait plus aucune difficulte , "Non, lui repondit-il, je crois
tout ce que vous nt'avez dit et je suis dispose a renoncer publiquement a toutes rates erreurs"...
Oltl quel bo u lieura nous missionnaires, ajoutait saint Vincent apres ce recit , de verifier la conduite du Saint - Esprit sur
son Eglise , en travaillant, conrrne noun faisons , a l'instruction
et sa n ctification des pauvres!
Mais it est clair que Vincent n'a pas la pretention d'etre seul
a continuer cette mission de Jesus. Mime s'il inculque a ses disciples la fierte d'etre appeles et appelces a suivrc ainsi Jesus-Christ,
it sait tres Bien quc c'est participer a la mission mime de I'i✓glise,
avec hien d'autres familles.
Il Ic dit, par exemple, le 25 octobre 1643 (X1, 133-134; E. 74):
Ne sontmes-noes pas bien he ureux, mes freres, d'exprimer
an nai f la vocation de Jesus-Christ? Car qui exprime mieux la
ntaniere de vie que Jesus-Christ a tenue stir la terre, que les
missionnaires? Je tie dis pas settlement nous, mais, les missionnaires de l'Oratoire, de la Doctrine Chretienne, les missionnaires capucins, les missionnaires jesuites. 0 rtes freres, ce sont
Id les grands missionnaires, et desquels nous ne sommes que
les ombres. Vovez comme its se transportent jusqu'aux /ndes,
au Japon, an Canada, pour achever l'cruvre que Jesus-Christ
a comtnencee stir la terre et qu'il n'a point quittee depuis l'instant de sa vocation! Hic est Filius meus dilectus, ipsum audite
("Celui-ci est non Fits bien aime, ecoute< le')[Mt 17, 51 Depuis
ce commandement de son Pere, it n'a point discontinue d'un
moment jusqu'a sa inort.
II s'en explique mieux en commentant la fin de sa congregation , le 6 dccembre 1658 (XII, 79-80; E. 496):
La .ceconde chose que la regle marque que noes aeons a
faire, cest d 'instuire les peoples des champs; voila oii noun
sonnntes appeles....
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Mais, Monsieur, nous ne sommes pas seuls a instruire les
pauvres gents; les cures font - ils autre chose ? Que font les prcdicateurs tant dans les villes que daps les champs ? Que fontUs aux avents et aux caremes ? 11s prechent aux pauvres et
prechent ntieux que noun.
Cela est vrai, mais it rte se trouve en Eglise de Dieu
aucune Compagnie qui ait pour son pariage les pauvres et
qui se donne toute aux pauvres pour ne jannais precher aux
grandes villes; c'est de quoi les missionnaires font profession;
cela leur est particulier d'etre , connate Jesus-Christ, appliques
aux pauvres.
C'est done aussi la mission des pretres diocesains, meme si ce
nest pas leur mission exclusive.
C'est en tout cas a quoi s'engagent ceux qui s'associent aux missionnaires dans "la Conference des mardis", selon les articles 1 et
13 de leur reglement (XlII, 129):
13. Tous les trois tnois, ... on deputera ceux qui seront les
plus propres pour les emplois dont la Compagnie sera chargee, comme pour entendre les confessions des nnalades de
1'H6tel-Dieu, etc., faire des exhortations aux prisonniers, ou
quelques missions, soft a la ville ou a la cantpagne.
Relevons ceci dans le reglement des Exercices des Ordinands
rapporte par Abelly (Vie..., Livrc 11, chap. 11, section 111, P. 220):
Au huitieme entretien du soir, l'on traite du diaconat, et
des versus propres aux diacres, particulierement de la charite
covers le prochain.

30 L'EGLISE EST L'EGLISE DES PAUVRES
Un accueil vrai des pauvres, "titre avec", et non "parler a", ou
"faire pour"... les pauvres ont-ils vraiment leur place dans 1'Eglise?
dans in societe?
Les textes precedents impliquent cette conclusion, specialement le dernier.
Nous n'avons apparemment plus de texte ou M. Vincent dit cola
explicitement, mais it reste un texte magnifique et tres fort de l'un
de ses disciples , Bossuet , qui a etc Pretre des Mardis et s'est impregne de ]'esprit vincentien, qui a preche an pauvre peuple a Metz,
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et qui, I'annee de son arrivec a Paris, en 1659, a donne son celebre
"sermon sur l'eminente dignite des pauvres dans I'Eglise", dans
la chapelle d'unc communaute fondee par Saint Vincent, les Su.urs
dc la Providence ou de I'Union Chretienne (comme cola ressort de
la finale du sermon).
Certes Bossuet est loin d'etre un saint, et par la suite it est
devenu homme de cour; mais it n'a tout de meme pas renie ce sermon de ses debuts...
Voici deux des passages les plus forts (vers le milieu du Ir
point, et viers le debut du 2° tiers du 2° point):
L'Eglise de Jesus-Christ est veritablement la ville des pauvres.
Les riches, je ne crains point de le dire, en cette qualite de riches,
car it taut parler correctement, etant de la suite du monde, etant
pour ainsi dire marques a son coin, n'v sont sou f ferts que par tolerance, et c'est aux pauvres et aux indigents, qui portent la marque
des fils de Dieu, qu'il appartient proprement d'v titre requs....
Venez done, o riches, dans son Eglise; la Porte enfin vous en
est ouverte; rnais elte vous est ouverte en faveur des pauvres et a
condition de les servir. ... Voyez le miracle de la panvrete! Les riches
etaient strangers, mais le service des pauvres les naturalise et leur
serf a expier la contagion qu'il contractent parmi leurs richesses.
Par consequent, 6 riches du siecle, prenez Cant qu'il vous plaira des
titres superbes, vous les pouvez porter dans le monde: dans 1 Eglise
de Jesus-Christ, vous etes settlement serviteurs des pauvres.
Les phrases sont certes de Bossuet, mais on v retrouve des
mots dc Saint Vincent: "serviteurs des pauvres"; et on y' retrouve
sa pensee, meme s'il ne 1'a pas exprimee de la meme facon.
Plusieurs fois, par exemple, it s'exclame, dans ses entretiens, comme ce 24 juillct 1655 (XI, 200-201; E. 157):
S'il y a une vraie religion... qu'ai-je dit, miserable! ... s'il
y a tine vraie religion! Dieu me le pardonne! Je parle materiellement. C'est parmi eux, c'est en ces pauvre gens que se
conserve la vraie religion, une foi vive; its croient simplement,
sans eplucher; ... pauvres vignerons, qui nous donnent leur
travail, qui s'attendent a ce que nous prierons pour eux, tandis qu'ils se fatiguent pour nous nourrir!
Et ccla se verifie dans les faits , dans la pratique de faire manger chaque jour a midi deux pauvres a une place d'honneur avec
la communaute de Saint-Lazare, en les accueillant lui-meme,
comme nous le rapport Ahelly, qui en fut temoin plus d'une fois.
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6 - Ce service spirituel et corporel des pauvres, qui est la mission
du Christ Jesus, nous avons a 1'exercer en Eglise
Saint Vincent , conscient que nous sommes le corps mystique
du Christ , a toujours eu souci d'etre en Eglise . Toujours it s'est
voulu relic aux Eveques, repetant que nul ne peut s'arroger un
emploi, et toujours it a voulu agir en concertation et en collaboration. Pretres ou laics doivent recevoir mission, et agir en lien avec
Ic Pape, Ics Eveques, les cures, et ensemble.
II 1'a precise dans trois numeros de nos Regles Communes (chapitre Xi, 3, 5 et 6).
En 1652, un projet d'envoyer de ses missionnaires en Amerique echoua parce qu'il ne voulait en donner qu'avec 1'approbation
de la Congregation de la Propagation de la foi. 11 l'annonce, le 3
mai a Lambert aux Couteaux, en ajoutant (IV, 377):
J'estinte cornme vows, Monsieur, qu'il est bon de faire a
Dieu de semblables sacrifices, d'envoyer de nos pretres pour
la conversion des infideles; mais cela s'entend quand ils ont
tine legitime mission.
Le II mars 1657, it repond au superieur de Saintes au sujet
d'un projet de missions (VI, 250):
... apres ce que volts avez dit a Messieurs du chapitre, ...
vous devez continuer a leur repro"center que volts ne pouvez
aller que la oil Monseigneur l'Eveque vows envoie, comme
dependant absolutneni de sa juridiction ...

7. LA MANIERE CONCRETE DE SERVIR LES PAUVRES
Des actes, du vecu (pense, senti, agi), pas uniquement des
paroles.
Le principe fondamental reste Ic mcme : suivre Jesus -Christ,
s'impregner de son esprit.
Cela suppose de nous defaire de notre esprit propre, de renoncer a Woos servir nous-memes.
Monsieur Vincent avait defini cela en general, a un jeune superieur, Antoine Durand, en 1656 (XI, 343; E. 306-307):
Ce n'est pas ici l'cruvre dun hornme , c'est l'a uvre d'un
Dieu. C'est la continuation des emplois de Jest s-Christ, ... 11
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I
Taut que Jesus-Christ s'en stele avec nous, ou nous avec lui...
que noes parlions comme lui et en son esprit, ainsi que luintente etait en son Pere... 11 faut done, Monsieur, vous vider
de vous-nrente pour vous revetir de Jesus-Christ.
Reste a en voir les applications concretes:
Cc serait l'objet d' une session cntiere. Mentionnons seulement
quelques points fondamentaux:

A - SCOUTER LES PAUVRES, PRETER ATTENTION A LEURS
DI: MANDES
M. Vincent etait conscient que le pauvre , c'est essentiellement
celui qu ' on n'ecoute pas, qui memo, parfois, a perdu le courage ou
la possibilite do parley...
II semblc avoir compris le Magnificat de la sainte Vierge dans
ce sens de porte - parole des pauvres : c'est la parole des pauvres
qu'elle crie viers Dicu et viers Ies hommes.
11 I'a dit en une courte priere, devant les Filles de la Charite,
le 8 aout 1655 (X, 105; F.Ch. 537):
Sainte Vierge , qui parlez pour ceux qul n'ont point de
langue et ne peuvent parley , noes volts supplions d'assister
cette petite Contpagnie. Continuez et achevez tine ceuvre qui
est la plus grande du monde ...
• L'ecoute est conforme a la mcilleure psvchologie, mais Vincent s ' appuie surtout sur l'exemple de Celui que nous avons a sulvre, le Seigneur Jesus...
Avec les missionnaires, le 30 nrai 1659, it conunente ainsi la
vertu de Charite, dans un texte deja cite en partie (XII, 264-265, 270;
E. 683, 689):
le passe vile pour venirau quatriente effet de la charite. Il fait
qu'on tie sauraitpleurer,
voir, qu'ort tie pleure aussi. C'est tin acte
de l'arrtottr qui fait ernrer les centre les tuts clams !es antres et sentir
ce qu'ils sentent, hien eloignes de cells qui Wont aucun sentiment
de la douleur des a f f liges, ni de la sou f f ranee des pauvres.
Alt! Que le Fils de Dieu etait tendre! On l'appelle pour voir
le Lazare; it v via; la Madeleine se love et vient au devant en
pleurant; les Juifs la suivent, qui plettrent attssi; chacun se met
u pleurer. Que fait Notre-Seigneur? Il pleure avec eux, tart it
est tendre et contpatissant. C'est cette tendresse qui I'd fait
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venir du ciel; it vovait les homntes prives de sa gloire; it /tit
touchC de lour maiheur.
• L'ecoute implique le respect:
Aux Filles de la Charite, le I I nov. 1667 (X, 331-334; F.Ch.
685-688):
Voila done ce qui vous oblige a les servir avec respect,
comme vos rnaltres, et avec devotion, parce qu'ils vous representent la personne tie Notre-Seigneur, qui a dit: "Ce que vous
faites au plus petit des miens, je le tiendrai fait a moi-meme"
(Mt 25, 44).
• L'ecoute nous rend images et signes , de Dieu , comme it le
rappclle aux Filles de la Charite, le 1 1 novenibre 1657 (X, 331-334;
F.Ch. 685-688):
Votre principal soin, apres l'arnour de Dieu et le desir de
vous rendre agreable a sa divine MajestC, doit etre de servir
les pauvres malade s avec grande douceur et cordialite, compatissant a leur real et Ccoutant leers petites plaintes, comme
une bonne mere doit faire; car ils vous regardent comme leers
nreres nourrices et comme des personnes envoyCes de Dieu
pour les assister. Ainsi vous etes destinees pour representer
la bontC de Dieu it l'endroit de ces pauvres malades.

B - UNIR AMOUR AFFEC"I'IF ET EFFECTIF, SERVICE CORPOREL
ET SPIRITUEL, N'EXCLURE PERSONNE, NI AUCUNE OEUVRE
Aux missionnaires, Ic 6 decembre 1658 (XII, 87-88 et 92; E.
503-504 et 508):
... s'il s'en trouve parrni vous qui penseni qu'ils sont a la
Mission pour evangeliser les pauvres et non pour les soulager, pour rernedier a leurs besoins spirituels et non aux ternporels, je reponds que noes les devons assister et faire assisteren toutes les manieres, par nous ei parautrui, si nous voulons entendre ces agreables paroles du souverain Juge des
vivants et des morts: "Venez, les Bien-aimes de mon Pere..."
(Mt 25, 34-36).
Faire cela, c'est evangeliser par paroles at par oeuvres, at
c'est le plus parfait, et c est aussi ce que Notre-Seigneur a pratique, et ce que doivent faire ceux qui le representent stir la
terre, d'office et de caractere, comme les pretres; et jai our dire
que ce qui aidait les eveques a se faire saints, c etait 1 aumone....
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Mais qui sera- ce qui sous detournera de ces biens co"itnent c es?

Ce seront des esprits liberties, liberties, liberties, qui tie
demandent qua se divertir, et, pourvu qu 'il y air a diner, tie
se tnettent en peine d'autre chose . Qui encore? Ce seront ...
des gens mitonees (il disait cela en mettant les mains sous ses
aisselles, contre faisant les paressewc), des geru qui Wont quune
petite peripherie , qui bornent leer vue et leur dessein a certaitte circonference oil it s 'enferment connne en on point; ils
tie veulent sortir de la ...
Remarquons que c'est un vieillard de 77 ans qui a tenu un tel
discours, et sur 9 pages! Et rappelons-nous I'autre texte : "Si Dieu
augmente notre travail, it augmentera aussi nos forces".

C - AGIR AVEC
• Avec les pauvres , que I'on aide a se remettre an travail
Au frcre Jean Parre, a Saint-Quentin, le 9 aoCit 1659 (VII, 72-73):
... Von destine quelque petite chose pour aider quelques
pauvres gents a settler quelque petit morceau de terre ; je dis:
les plus pauvres, qui sans ce secours tie pourraient pas le faire.
On nt 'a pourtant rien tie pret , mais on fera quelque effort pour
amasser arc ntoins cent pistoles pour cela, en attendant qu'il
soit temps de seater....
Vous pourriez leer reconimanderen passant de pre parer
quelque morceau de terre, de le labourer et futner, et de prier
Dieu qu 'il leur envoie quelque setnence pour y ntettre, et, sans
leer rien prontetire , leer donner esperance que Dieu v pourvoira.
On voudrait faire aussi que tous les autres pauvres gents
qui Wont pas des ierres gagnassent leer vie , tans honrtnnes que
femmes, en donnant aux honttntes quelques outils pour travailler, et aux filles et femmes de rouets et de la filasse ou de
la lame pour filer, et cela aux plus pauvres seulentent . A cette
heure que voile la paix, ... l'assemblee a pense qu 'il faut les
aider a cc connru'rtcernent et leer- Aire qu 'il tie faudra plus
s'atteudre• a uurrr'r '('('ours de Paris.
• Avec toutes les personnel qui peuvent faire quelque chose
Au frere Jean Parre (secourant la Picardie), Ic 21 juillet 1657
(VI, 367-368):
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Etant impossible que vows puissiez faire seal toutes ces
visites, vows pourrez y employer des personnes de pietc et de
prudence, qui aillent droit en besogne et qui vows informent
de 1'ctat dun chacun en sincerite.

D - ET OUAND ON NE PEUT PLUS RIEN FAIRE? DANS L'ECHEC
OU 1.;1 MALADIE OU FACE A LA MORT DES BONS OUVRIERS?
Quand tout va mal? Quand on ne peut plus rien faire? Quand
la maladie, 1'infirmite, la vieillesse, ou les menees des hommes, font
que noun sommes rendus incapables d'agir??? Quand nous somrnes accules a la Croix?
Des lc debut, Vincent a pane de la Croix, it avail saisi que nous
aeons a entrer dans le destin de Jesus, jusqu'au bout, jusqu'a la
Croix, 1'echec, les persecutions, que c'est seulement par la que I'on
peut entrer dans sa Resurrection, et que, si nous vivons deja de sa
Resurrection, nous avons encore a partager sa Passion, comme
Saint Paul l'inculque aux Galates (2, 19), aux Corinthiens (1 Cor.
1, 17-18) ou aux Colossiens (1, 24), a quoi Luc 14, 27 fait echo.
Nous connaissons tour la belle periode a Antoine Portail, le I r
mai 1653 (1, 295). Belle phrase... qui n'a passe que lentement dans
sa chair, dans tout son titre, au long des contrarietes... la decouverte que des missionnaires quittaient la Compagnie... que les gencrosites se lassaient d'aider les Provinces devastees, comme de prendre en charge les Enfants Trouves...
Apres ces annees 1635-1642, ses accents sur la confiance en la
Providence sont bcaucoup plus personnels...
Puis ce furent les grander epreuves: les confreres envoyes a
Madagascar qui meurent les uns apres les autres, ou font naufrage,
en route ou au depart... En 1657, c'est la poste a Genes; et it reste
sans nouvelles do ses confreres, tout comme du dernicr convoi parti
pour Madagascar... A Paris, des confreres grognent: "c'est le signe
que Dieu ne veut pas qu'on entreprenne tant de choses"...
Alors, Ic 25 aout 1657, a la repetition d'oraison, it laisse exhaler la plus poignantc pout-titre de toutes ses pages... Quand un
homme en arrive la, alors peut-on dire qu'il a la foi, qu'il it de la
foi... (X1, 415-416; E. 377-378):
Ceux de Genes, "sons-ils morts, on vivants? En quelqu'etat
qu'ils soienl, je vous les recommande.... Je recommande de
plus a la Compagnic ceux qui sons a Madagascar.... Sont-ils
morts? sont-ils vivants? Nous ne le savons. En quelqu'etat
qu'ils soienl, priors Dieu pour eux....
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- Mais quoi! dira-t-on peut-titre, ne setnble-t-il pas que
Dieu ^le veut plus se servir de vous, ni la, ni a Genes, puisqu'il
pernlet que tart et de si bons ouvriers v ^ neurent? Quoi! la
Conpagnie nest encore que dans son berceau, et cependant
voila que Dieu pernlet que taut et de si bons ouvriers meurent!
- Messieurs et plies freres, tie nous eronnons point de
seta; au coniraire, consolons-nous de voir qu'il plait a Dieu
trailer /a Compagnie coninie it a traite /'Eglise dans le compnencement, lorsqu'elle lie faisait que de naitre. Oh! que les
coliduites de Dieu sons admirab/es et incontpreltensibles aux
homnies! (cf. Romains 11, 33).
Nous voyons que le Fils de Dieu nienie etait la colonne
de /'Fglise, et cependant voila que le Pere eternel vent qu'il
meure. Que fail-il? 11 choisit des personnes, des apotres pour
l'etablir par route la terre; et ces apotres, qui etaient le soutien de cette menie Fglise, voila que Dieu vent qu'ils nteurent
et qu'ils soient tous martyrs; ei apres eux, i/en suscite d'autres.
A voircela, on aurait juge que le dessein de Dieu etait d'ahandon ner /'Fglise et de la laisser entierement rui ^ iee; niais c'est
tout le contraire, car le sang des chretiens a ere la sentence
du christianisnie par route la terre, et /'on compte jusqu'a
irente-cinq paper qui ont sous ete martyrs les uns apres les
autres....
Messieurs, voila comment Dieu s'est comporte duns le
commencement de /'Fglise. Considerez, je volts prie, cette conduite de Dieu, qui etablit et of fertnit son Fg/ise par la destruction , s'il faut ainsi dire, et le ruine de ceux qui la soutenaient
et en etaient les principaux appuis.
ie vows dis ceci, rtes freres, afin... que vows lie vous eronniez as si /'on nous vient dire que sous ceux qui etaient a
Genes sort morts, que sous ceux qui etaient a Madagascar sont
morts, et que vous tie veniez a penser qu'il faudrait abandontier Genes, qu'i/ taut abandonner Madagascar. 0 Dieu, que
Hell Hi!
De fait, it allait apprendre par la suite la mort de ceux de Madagascar (voir 30 aocit 1657) et d'un bon nombre de ceux de Genes
(voir 23 septembre 1657)...
Quelques pastes pour la reflexion , /'actualisation:
Ica aussi, quelle est ma relation aux pauvres?
Saint Vincent a sur eux de belles paroles; niais it ne s'en contentait pas:
- it s'efforcait de vivre en pauvrc, soucieux de ne pas depenser inconsiderement I'argent des pauvres;
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- it savait s'informer sur les miseres , et s'employer a les
secourir;
- it se depensait a les evangeliser , parce qu ' il croyait que
1'homme est destine a la vie eternelle avec Dicu , et qu'il peut la manquer, se damner...
Et moi? Ideologic? belles paroles, parfois sans style de vie correspondent : le discours , mais pas les actes? Simples sentiments:
compassion ? revolte contre I'injustice ? moyen de me liberer de mes
problemes? Ou vraiment don total ? en verite : me situant en verite
face a moi -memo, face a cet homme -la devant moi , et face au Christ,
notre " prototype"?
Quest -ce que j'ai a annoncer aux Bens? Quelle parole de vie?
esperance en quoi ? Est-ce que j'aime vraiment Dicu, Jesus ? est-ce
que je veux v raiment Ic Faire aimer? Est-ce que j'ainie vraiment les
dens? ou simplcment, me depenser?

Conclusion
Agissant en continuite avec I'Homme-Dieu, avec ses vertus,
nous agissons devant Dieu , nous sommes appeles au Jugement de
Dieu, comme Jesus I'a dit (en Matthieu 25, 31-46).
Ce theme nest guere evoque, de nos jours. Monsieur Vincent
ne s'y ctend pas beaucoup non plus. Nous 1'avons remplace par la
justice sociale. Eh bien, M. Vincent a ose ecrire, le 8 mars 1658,
a Firmin Get, superieur, a Marseille (VII, 98):
Fit les secourarrt , rrorrs faisorts j ustice et rrotr pas rniseric •o rde.
I - Cettc justice, it savait Ia faire appliquer en nous montrant
nos responsabilites dans des realites sociales precises.
Le 24 juillet 1655, c'est ses confreres, dont certains gemissaient
trop facilement, qu'il met en face de leur dette de justice vis-a-vis
des pauvres (XI, 201; E. 157-158):
On cherche l'ornbre; on tie voudrait pas sortir au soleil;
uons aimons si fort nos aises! En mission du moms on est dans
1'cglise a couvert des injures du temps, de 1'ardeur du soleil,
de la pluie, auxquelles ces pauvres Bens sont exposes. Et nous
crions a 1'aide si Pon nous donne un tant soil pea plus d'occupation qua l'ordinaire . "Ma chambre, n:es livres, rna messe!"..
Nous vivons du palrimoine de Jesus-Christ , de la sueur
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I
des pauvres gens. Nous devrions toujours penser quand nous
allons ate refectoire: "Ai-je gagne la nourriture que je vais prendre?". J'ai souvent cette pensee, qui me fait entreren confusion: "Miserable, as-tu gagne le pain que to vas manger, ce pain
qui to vicnt du travail des pauvres?".
La protection socialc n'existait guere, de son temps, sinon pour
ceux qui pouvaient titre membres d'une corporation, et M. Vincent
y pensait , temoin cette recommandation au superieur d'Agde, lc
15 juin 1657 (VI, 321-322):
Je prie Notre-Seigneur qu'il redonne la sante a ces pauvres gens qui sont tombes du haut en has de votre bati ^nent...
Cest an sujet d'affliction de voirarriver ces accidents en ceux
qui travaillent pour nous, et (un sujet) de crainte, pour moi,
que rtes peches n'en soient la cause. Vous devez les visiter et
les faire assister en leer maladies autant que raisonnablernent
vous le pourrez, et, s'ils meurent, ternoignera la veuve on a
leurs proches le deplaisir que vous en avez, leur faire esperer
service et protection, et les servir en effet, si 1'occasion s'en
presente.
2 - Monsieur Vincent n'hesite pas non plus a nous mettre en
face de nos responsabilites sur le plan spirituel . Responsabilite
vicnt du mot "repondre de....., "rcpondre pour quelqu'un".
Ecoutons-le partager son oraison, lc 25 octobre 1643 (XI, 134; E. 74):
Quoi! roes freres, que repondrons-nous a Dieu si, par noire
faute, que lqu'une de ces times venait a mourir et se perdre?
Ne serail-ce pas nous, pour ainsi dire, qui i'aurions damnee?
Car, je vous prie, qui repondrait pour cette dme? Cela est aussi
vrai qu'il est vrai que nous sommes ici, que Dieu, a noire moot,
nous en dernanderait compte.
3 - II etait done logique quit nous rappelle que nous serons
juges sur nos actes , et pas seulenxnt sur nos paroles. Jugement
ne veut d'ailleurs pas dire uniquement condamnation, mais aussi
"beatification", dit-il Ic 6 dec.. 1658 (XII, 87; E. 503-504):
Nous les devons assister et faire assister en toutes les
manieres, si nous voulons entendre les paroles du Souverain
Juge des vivants et des morts: "Venez les hien-airnes de mon
Pe re... ".
4 - Mais c' est surtout I'esperance qu'il excite en nos cceurs,
juste a la suite de cc passage:
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Mais aussi, si nous correspondons aux obligations de nos
e ^ nplois, quen arrivera-t•il? 11 arrivera que Dieu augmentera
de jour en jour les graces de la vocation, donnera a la Compagnie des sujets qui auront /'esprit bien fait pour agir en !'esprit
de Dieu, et henira tout ce qui se fait dedans et dehors...
Ohl que ceux-la seront heureux qui pourront dire, a l'heure
de la snort, ces belles paroles de Notre-Seigneur: "Le Seigneur
m'a envove evangeliser les pauvres" (Luc 4, 18).
Non seulement nous serons heureux, mais des liens auront ete
etablis entre ces pauvres et nous , comme Vincent le disait aux FilIes de la Charite, Ic 13 fevrier 1646 (IX, 252-253; F.Ch. 170):
Si Dieu donne une eternite bienheureuse a ceux qui Wont
donne qu'un verre d'eau aux pauvres, que donnera-t-il a la Fille
de la Charite qui quitte tout et se donne elle-mere pour les
servir tout le temps de sa vie?...
... Les pauvres assistes par elle seront ses intercesseurs
aupres de Dieu; ils viendront en foule au devant d'elle; it diront
au Bon Diets "Mon Dieu, voici cello qui nous a assistes pour
votre amour; ?non Dieu, voici cello qui nous a appris a vous
connaitre. ... Voila cello qui m'a appris a esperer qu'il y avail
on Dieu en trois personnes: je ne le savais pas. Mon Dieu, voila
cello qui r'a appris a espc;reeren vous; voila cello qui m'a appris
vos bonzes par les siennes".
5 - Le service des pauvres est finalement une image de la
Resurrection.
Monsieur Vincent, entre en possession du prieure de "SaintLazare" par Ic hasard dun dcsir du prieur, y a vu une signification providcnticlic.
Ecoutons-le expliquer aux missionnaires I'ceuvre des retraites
spirituelles , dans un passage non date (XI, 16-17; E. 877, 878):
Celle raison, Messieurs, servait autre fois a la retraite des
lepreux; it v etaient requs, et pas on ne guerissait; et mainienant elle .sert a recevoir des pecheurs, qui sons des ^nalades
converts de lepre spirituelle, nnais qui guerissent, par la grace
de Dieu. Disons plus, ce sont des retorts qui ressuscitent. Quel
bonheur que la ^ naison de Saint-Lazare soil on lieu de resurrection! Ce saint, apres titre demeure morn trois jours clans le
tombeau, en sortit tout vivant, et Notre-Seigneur, qui le ressuscita, fail encore la ^ ne ^^ne grace a plusieurs qui, avant
demeure quelques jours ceans, comme dans le sepulcre du
Lazare, en sortent ayes one nouvelle vie....
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Mais quel sujet de home si nuns sous rendons indignes
dune telle grace!... Ce tie seront phis que des cadavres et non
de vrais missionnaires; ce seront des carcasses de saint Lazare,
et non des Lazare ressuscites, et encore rnoins des homntes
qui ressuscitent les ntorts.
Le service corporel des malades et des blesses benefice du
mime regard ; ce theme de la resurrection revient plusieurs foil
aver Ics Filles de la Charite.
Le 23 juillet 1654, it pane a quatre Securs envoyees a Sedan
(X, 2-3: F.Ch. 470-471):
Pourquoi done allez-vous dans ce lieu? Pour faire ce que
Notre-Seigneur a fait surla terre .... Adam avail donne la retort
an corps et cause cello de fame, par le peche. Or NotreSeigneur nous a delivres de ces deux ntorts,... it nous exentpte
de la mort eternelle par sa grace, et parsa resurrection it donne
la vie a nos corps , car clans la sainte communion nous recevons le gernte de la resurrection....
Pour li miter, vous redonnerez la vie atex antes de ces pauvres blesses par l'instruction , par vos bons exentples, par les
exhortations que vous leur ferez pour les aider vii a bien ntourir vii a biers revivre, s'il plait a Dieu les rentettre en saute.
Pour les corps , vous leur redonnerez la saute par les rentedes,
par vos soins et par les pansenu'rtts. Et ainsi, ntes chores sours,
vous ferez ce que le Fils de Dieu a fait sur la terre.
Le 8 septembre 1657, langage semblable, en donnant aux Soeurs
des nouvelles de celles qui en Pologne soignent aussi Ics blesses
(X, 326; F.Ch. 682):
Alt! Sauveur! seta nest-il pas admirable de voir de pauvres filles entrer dans un siege? et pour quoi faire? Pour Y reparer ce que les ntechants v detruisent. Les honnies v vont pour
detruire, les hotnntes V vont pour titer, et elles pourV redonner la vie par le moves de leurs spins. Its les envoient en enfer,
car it tie se pent faire que, parnti ce carnage, it n'%, ail de pauvres times en etat de peche morsel; et voila que de pauvres filles font ce git'elles peuvent pour les faire alter an ciel.
Nous parlons souvent trop facilement, trop Iegerement, de la
Resurrection , devant ceux qui souffrent , surtout ceux qui souffrent
depuis longterns et sans espoir humain... Cc n'est pas les scouter,
ni respecter leur "Passion". Face aux ecrases, it nest pas humain
de parler de la Resurrection , macs de faire Resurrection : voila le
message de Monsieur Vincent.
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Servir les pauvres , c'est aussi contribuer a leur donner leur
place dans t'Eglise.
C'etait Ic but, non seulement de M. Vincent, mail aussi de bien
d'autres, comme Saint Jean Eudes, de 20 ans plus jeune que Iui.
Leurs deux families (pretres, Swurs, la'ics) esperaient meme pouvoir renouveler l'Eglise, faire la vraie Reforme, par les pauvres,
car "en eux etait la vraie religion".
Helas, a partir de 1660-1680, on constate une desillusion...
les fruiter escomptes n'ont pas suivi, les pauvres Wont pas pris
lour place dins l'Eglise, et les mentalites du monde Wont pas
change... et la querelle janseniste a occupe ailleurs Ies meilleurs
esprits.
Autrement dit, l'insertion des pauvres dans 1'Eglise et la
societe se heurte a d'incroyables difficultes , tant du cote des
autres, qui en ont pear ou les mrprisent plus ou moins consciemment, que du cote des pauvres, car l'habitude de n'ctre pas ecoutes les prive de l'envie de parler, car le manque d'habitude des
demarches les voue a I'echec meme quand ils les font, etc. Ceux
qui sont ecoutes ne sont, par la-meme, plus tout a fait pauvres
et ne sont pas forcement les porte-parole les plus transparents...
Et nos beaux discours sur l'Eglise servante et pauvre sont-ils bien
suivis d'effet?
Comment garder esperance ? Tout est sans cesse a refaire.
L'esprit de foi, la priere, le courage, le zele, un cccur vaste comme
le monde. est neccssaire.
Rappelons quc la rencontre et le service des pauvres, si nous
les vivons dans la foi et la charite, sont une veritable experience
spirituelle. En servant les pauvres , nous servons Jesus -Christ et
nous rencontrons Dieu.
Qui Bert les pauvres sert Jesus, qui va Ies ecouter rencontre
Dieu. Servir les pauvres, Vincent dirait presque que c'est un culte
rendu a Jesus-Christ, scion la formule tres forte du I l novembre
1657, aver les Filles de la Charitc (X, 332; F.Ch. 686):
Les serviravec respect, comme vos maitres, et avec devotion, parce qu'ils nous representent la personne de NotreSeigneur.
Voila pourquoi, scion un adage remontant au Moven-:age, Saint
Vincent dit souvent aux sours que si elles doivent sortir pour servir un pauvre durant la Messe ou I ' oraison , " c'est quitter Dieu pour
Dieu " (IX, 5, 319, etc.; F.Ch. 4, 213, etc.).
11 ne les encourage pas a abreger leur oraison pour "s'occuper", pour s'absorber dans faction: it leur dit de continuer 1'orai-
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son, la rencontre de Dieu , I'union a Dieu , dans son image que sont
les pauvres. Ainsi, le 31 juillct 1639 (IX, 5; F.Ch. 4):
Mes filles, sachet que, quand vous quitterez l'oraison et
la sainte ntesse pour le service des pauvres, vous n'y perdrez
rien, puisque c'est alter a Dieu que servir les pauvres; et vows
devez regarder Dieu en leers personnes.... Volts vovez, tiles
filles, la fidelite que vows devez a Dieu. L'exercice de voire
vocation co ^ tsiste darts le souvenir frequent de la presence de
Dieu.
Enfin, it salt encourager , dynamiser: Le temps et la place nous
cmpechent de citer ses declarations du 9 mars 1642 (IX, 59-60),
et du 23 juillet 1654 (X, 2-3); citons du moms sa lettre a la seeur
Anne Hardemont, le 24 novembre 1658 (VII, 382):
En faisant cc que vous faites. vows accomplissez la loi
et les prophetes, qui noun co ^rnnande nt d'aimer Dieu de tout
noire caeur, et noire prochain cormue sous-ntemes. Et quel
plus grand acte d'a,naur peui-on faire que tie .se donner sointente tout enlier, detat et d'office, pour le salut et le soulagentent des a f fliges! Voila route noire perfection.
Reste a joindre / 'a f fection a faction et de volts conformer au bon plaisir tie Dieu, faisant et souffrant toutes chosen pour les ntemes intentions que Notre-Seigneur en a fait
et sou f fert tie semblables. Je le prie qu'il nous fasse a tour
cette grace.
N'oubliens pas que tout cela converge et culmine dans la sainte
Eucharistic , memorial de la Passion du Christ ressuscite, et qui
ramasse touter Ies agonies des hommes dans l'innnense oflrande
de notre prototype.
Saint Vincent y ticnt tellement qu'il en a fait un des axes
de notrc vie spirituelle, dans les Regles Communes, chapitre X,
§ 3:
E1 d 'autattt que, pour bier honorer ces mysteres, Pon ne
saurait donner auctcn woven plus excellent que la due veneration et le bon usage de la sacro-sainte Eucharistic, ... vu
qu'elle contient en soi connne le precis de toes les autres
invsteres de noire foi, et que par sa vertu elle sanctifie ei en fin
glorifie les antes de ceux qui corrnntt n ient dignement, ou celebrent avec les dispositions requises , et que par cc ntoyen on
rend a la Sainte Trinite et au Verbe incarne cane tres grande
gloire; partant , noun n'aurons rien en plus gra n de recontmandation que de rendre a ce sacrement et sacrifice I'honneur
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qui lui est du, et mere noun emploierons tons nos soins a
procurer que tout le monde lui porte rneme honneur et
reverence ...
C'est de I'Eucharistie qu'il dit que "l'amourest inventif jusqu'a
l'infini" (XI, 146; E. ).
Et prions souvent comme Saint Vincent nous y invitait, le 22
aout 1655 (XI, 291; E. 247):
Or sus, demandons a Dieu qu'il donne a la Compagnie cet
esprit, ce co.3ur qui nous fasse aller partout, ce cur du Fils
de Dieu, ca'ur de Notre-Seigneur, qui nous dispose a aller
comme it irait...
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LA BUSQUEDA DE LA PERFECCION
Y LA MISION,
PRIMER FIN DE LA CONGREGACION
Hernando ESCOBAR C.M.

Al abordar un terra de vida cristiana, y mas el que hoy nos
ocupa como vicentinos, es conveniente ubicarnos ante todo en la
Bella sintesis que ha hecho la lglesia a traves del Concilio Vaticano 11 acerca de las dirnensiones de la VOCACION: la humana, la
cristiana, la especifica, que son inseparables y se complementan
entre si.
Aunque han pasado los siglos, hay una coincidencia real y profundizada del pensamiento dc San Vicente con el de la Iglcsia del
Concilio y del postconcilio.
El se expresa asi "....Dondc esta nuestra perfeccion? Esta en
hacer bien todas nuestras acciones: 1 ° como hombres racionales,
tratando Bien con el projimo y siendo justos con el; 2° como cristianos, practicando las virtudes de que nos ha dado ejemplo Nuestro Senor; y finalmente, como misioneros, realizando bien las obras
que El hizo y con su mismo espiritu, en la rnedida que lo permita
nucstra debilidad, que tan bien conocc Dios. A eso es a lo que hay
que tender" (Coste XI, 385).
La lglesia, desdc cl Vaticano 11, profundiza para nosotros esta
real idad.
La dimension humana sc inicia con el don de la vida a partir
del hccho dc la concepcion. Hemos lido llamados a realizarnos
como personas humanas con el recto use dc la libertad y con el
desarrollo dc los valores de nuestro ser. "La razbn mas alta de la
dignidad humana - nos dice el Concilio - consiste en la vocacion
del hombre a la union con Dios. Desde su mismo nacimicnto, el hombre cs invitado al dialogo con Dios. Existe pura y simplemente por
el amor de Dios, que lo crco, y por cl amor de Dios, que lo conscrva.
Y solo se puede decir que vive con la plenitud de la verdad cuando
reconoce libremcnte ese amor y se confia por entero a su Creador"
(G.S., 19,a).
Por el sacramento del Bautismo se inicia la vida divina en nosotros. Hay una nueva dimension que eleva todos los valores humanos v abre a la persona perspectivas eternas. De nuevo el Concilio:
"...Por el Bautismo los hombres on injertados en el misterio Pascual de Jesucristo: mucren en El, son sepultados con El y resucitan con El; reciben el espiritu de adopcion do hijos, por el que clamamos: Abba Padre! (Rom. 8,15), y se convierten asi en los verdadcros adoradores que husca el Padre" (S.C., 6,a). Y esta misma rea-
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lidad la reafirma el Concilio al recordarnos que "por la fe el hombre se entrega entera y librernente a Dios, le ofrece el homenaje
total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo
que Dios revela. Para dar esta respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espiritu Santo, que mueve el corazon, lo dirige a Dios, abre
los ojos del espiritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la
verdad" (D.V., 5).
La vivencia de esta dimension humana y cristiana es necesaria para captar la voluntad de Dios en nuestra vida y aceptar la
mision que nos presenta, haciendo una opcion libre y voluntaria.
Esto es to que podemos Ilamar vocacidn especifica. Con respecto
a la vida consagrada en general, el mismo Concilio recuerda que
"como en arbol que se ramifica esplcndido y pujante en el campo
del Senor partiendo de una semilla puesta por Dios, se han desarrollado formas de vida solitaria o comunitaria v variedad de familias que acrecientan los recursos, ya para provecho de los propios
miembros, ya para bien dc todo el Cuerpo de Cristo. Y es que csas
familias ofrecen a sus miembros las ventajas dc una mayor estabilidad en el g6nero de vida, una doctrina experimentada para conseguir la perfeccion, una comunion fraterna en el servicio de Cristo
y una libertad robustccida por ]a obediencia, de tat mancra que
puedan cumplir con seguridad y guardar fielmente su profesion
y avancen con espiritu alegre por la senda de la caridad" (L.G., 43,a).
En esta vision eclesial, las Constituciones, al presentarnos a
la Congregacion como una sociedad de vida apostolica, nos recuerdan que "sus miembros tratan de alcanzar su propio fin apostolico segun el patrimonio legado por San Vicente y sancionado por
la Iglesia; Ilevan una vida fraterna en comun segun un estilo propio y mediante la observancia de ]as Constituciones, tienden a la
perfeccion de la caridad" (Const. C.M. 3,§1).
La Iglesia enfoca hoy toda la Revelacion como una historia de
]a Salvacion. Esta historia la vivimos, cada uno y en comunidad,
como personas hurnanas, cristians y llamadas a realizar nuestra
mision a la luz del carisma vicenciano. Es alli donde si situa para
nosotros la busqueda de la perfeccion cristiana hacia la mision.
Estudiemoslo.
Las bases generates de la perfeccion y dc la santidad las encontramos en la Sagrada Escritura: desde el mandato del Antiguo Testamento: "Sed Santos como yo soy canto" (Lev. 11,45; 19,2), hasty
la frase de Jesus: "Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es
perfecto" (Mt. 5,48). Hay que servir a Yahveh con corazon perfecto,
con toda sinceridad y fidclidad (I Re. 8,61) tratando de cumplir
los mandamientos y luchar contra el mat. Jesus da un enfoque
nuevo. El que quiera participar de la Salvacion que El trae, debe
reconocerse pecador (I Juan 1,8) NI confiar plenamente en su gra-
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cia (Flp. 3,7-11). La perfeccion a la quc son Ilamados los hijos de
Dios es la del amor, y un amor que debe crecer hasta el advenimiento del Senor, para llegar todos juntos a constituir el "hombre
perfecto, en cl vigor de la edad, que realiza la plenitud de Cristo"
(Ef. 4,13).
En la historia de la Iglesia a traves de los siglos se ha considerado el estado de perfeccion evangelica, tomando origen de las palabras del Senor: "Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes,
v ven v sfgueme" (Mt. 19,21).
Santo Tomas explica que, mientras el camino de Jos mandamientos es necesario a todos para llegar a la vida ctcrna, la via de
los consejos se ofrece tan solo a quienes voluntariamente la escogen; y que la perfeccion evangelica, que procede de la caridad, no
puede conseguirse con la sola practica de los mandamientos, lino
de los consejos (Suma Teol. II-II, q. 184, art. 3). Este es el clima que
se ha respirado hasta llegar a la vision actual de la Iglesia.
El comienzo del siglo XVII en Francia presenta una confluencia de lineas de espiritualidad. Vicente se aproxima menos a la
vision cristocentrica de Berulle que al enfoque de santidad presentado por Francisco de Sales, pero su objetivo es encontrar a Jesus
en los pobres.
La espiritualidad vivida por San Vicente no puede clasifiarse
dentro de una escuela. Brota de su propia vida. Este enraizada en
su fe y en su experiencia. Observando su existencia, se constatan
los pasos de Dios. Infancia sencilla vivida en un hogar pobre, pero
no miserable. Influencia campesina positiva. Descos de superacion.
Ambiciones humanas. Busqueda precipitada del estado sacerdotal
corno solucion para la vida. Enfoque mediocre del sacerdocio. La
crisis de fe que supero y el comprorniso que adquirio con Cristo
a traves de los pobres, primero en Clichy, luego en Folleville y Chat illon.
Especialmente a partir de los acontecimientos de 1617, que
marcan hondamente su vida, Vicente comenzo a ser de verdad un
HOMBRE NUEVO. Poco a poco se fueron pcrfilando en el todas
las caracteristicas del hombre que nace en Cristo. Y como es natural, de ese corazon "convertido" fueron brotando los frutos. Pero
para poder entenderlos hay que valorar primero la crisis de fe que
sufrio, de cuya superacion dependio el cambio de su vida.
Su espiritualidad no se puede entender en tin sentido abstracto,
esencialista, de mera contemplacion sin accion. Cristo entra en su
vida de manera definitive, haciendo que el este en perpetua transformacion para conservarsc Cl mismo y para progresar. Es imposihle separar en el la realidad exterior y las obras que realiza, de
su trabajo interior, en el cual expresa la respuesta continua que
da a Dios en Cl. Todas las obras que brotan de sus manos estan absolutamente conectadas con su vida interior, que no se expresa en
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cxtasis sino en la aceptaci6n y el cumplimiento continuo de la voluntad de Dios encontrada a travcs de su fe y su experiencia.
Para hablar de la bi squeda de la perfecci6n y la misi6n como
fin de la Congregaci6n, hay que tener en cuenta la larga experiencia compartida con sus comparieros de vida y de trabajo, tratando
de scr siempre d6ciles al querer do Dios y a las manifestaciones
de la divina Providencia.
Tomemos la conferencia del 6 de diciembre de 1658, cn la que
el Santo, conientando la Regla, explicita to que Dios quicrc de la
Congregacion.
En la Regla a que Vicente se refiere, que es la primera, leemos:
"La Sagrada Escritura nos ensena quc Nuestro Senor Jesucristo,
habicndo sido enviado al mundo para salvar al genero humano,
entpezo primero a obrar v luego a ensenar. Llev6 a cabo lo primero,
practicando perfectamente toda clase de virtudes, y lo segundo
evangelizando a los pobres y dando a sus Ap6stoles y discipulos
la cicncia necesaria para dirigir a los pueblos. Y puesto que la
humilde Congregacion de la Misi6n desea imitar, mediante la divina
gracia, al mismo Jesucristo, Nuestro Senor, segi n sus posihilidades, tanto en lo que se refiere a sus virtudes corrto a sus ocupaciorre s ,or la salvacion de las almas, es conveniente que se sirva de
medios semejantes para cumplir dignamente este piadoso intento.
Por eso, su finalidad consiste: primero, en trahajar en su propia
perfecciun, haciendo todo lo posihle por practicar Las virtudes que
este soberano Maestro se ha dignado ensenarnos de palabra y de
obra; segundo, en predicar cl Evangelio a los pobres, especiaimente
los del campo; tercero, en avudar a los eclesiasticos a adquirir la
ciencia y Las virtudes necesarias a su estado".
Mas adelante anotaremos la lectura que hacen de esto las Constituciones actuales.

Realidad historica
La realidad historica de esta Regla - y de todas las otras, con
su correspondiente explicaci6n - es que Vicente, durantc mis de
treinta ar os, trato de vivirlas y hacerlas vivira sus cornparieros, antes
de promulgarlas.
Vicente va adquiriendo experiencia de santidad en confacto con los pobres. Al fundar la Congregacion y en la marclra de esta, exige esta santidad a sus coniparieros de mnision,
para que, en la medida que se enriquecen can ella, promuevan la santidad de sus hernranos los pobres. El vinculo fundamental son los votos, que a su vez facilitan la cohesion de
la Compartia. No se pueden separar: el sentido de la perfec-
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interior, till cnnl 'ergencia con la accion, v una continu a

,,tundra hacia a<lclante.

Pensamiento de Vicente sobre la Vocaci6n de la Compania
"Estas son, hermanos mios - nos dice -, las primeras palabras de nuestras reglas, que nos hacen ver el plan de Dios sobre
la Compania y c6mo, dcsde toda la etcrnidad, tuvo la idea del espiritu v de los servicios de la misma C'ompar4a" (Coste XI, 382).
"El prop6sito de Ia Compania - continua - es imitar a Nuestro Senior, en la medida en que pueden hacerlo unas personas
pobrcs y ruines" (Coste XI, 383).

Estados de Perfeccic n
San Vicente Sc expresa asi: "...Los religiosos estan en un estado
en el que todo los Ileva a la perfecci6n, corno son sus reglas, constituciones, votos, sacramcntos, lecturas, etc. Pues Bien, no tenemos
nosotros todo esto. Los laicos v las gentes del mundo no lo tienen;
por el contrario, se ven metidos en un gran ajetreo de negocios,
cuidado de la familia, etc. Pero nosotros si; nosotros estamos en
un estado do perfecci6n, no ya adquirida sino por adquirir, si nos
servimos de los medios que tenemos para ello. Dios mio, guardemonos mucho de prescindir de ninguno de estos medios; nos causariamos un grave perjuicio y fallariamos de ese estado. En ese
estado de perfecci6n se cntra por mcdio de la pobreza, la castidad
y la obediencia, puts dice Nuestro Senor: 'Si vis perfectos else,
vade, vende omnia quae habcs et da paupercribus'. Se renuncia a
las riquezas, a los placeres v a los honores" (Coste XI, 641).
Y el Santo se regocija de que Dios haya dado a la Compania
la gracia de Ilarnarla "a ese estado de continuar la misi6n comenzada por su Hijo, v de servirse de sus mismas armas, a saber, la
pobreza, Ia castidad y la obediencia, para destruir primero en nosotros a esos trcs enemigos: cl amor a las riquezas, placeres y honores; y luego estaremos capacitados para combatirlos mejor en los
demas en las misiones , y eso mediante los votos de pobreza, de castidad, de obediencia y de dedicarnos el resto de nuestra vida a la
salvaci6n de los pobres campesirios" (Coste Xi, 638-639).
"Dios mio - continua -, hasta donde Ilev6 El la practica de
estas virtudes ;Nacer pobre, vivir pobre y morir pobre. La pureza
v la castidad fueron adinirablcs en El! En cuanto a la obediencia,
muri6 por ella: factus obediens usque ad mortem. Dios mio, ,no
tenemos motivos para agradecer a Dios el vernos en este estado?"
Coste XI, 639).
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Y profundiza mas todavia este pensamicnto al expresarse de
la manera siguiente: "Ademas, esos votos son un nuevo bautismo:
obran en nosotros toque habia obrado el bautismo; pues por el bautist no se libra uno de la esclavitud de Satanas , se convierte en hijo
de Dios, se tiene parte N. derecho al paraiso . Es lo que hacen precisamente los votos. Por eso, una persona que quiera ser perfecta,
no se contenta con recibir el bautismo y con renunciar, por el bautismo, al diablo, a sus pompas y a sus obras; ademas vende sus hienes, renuncia a los placeres y honores. Pucs bien, nosotros estamos en ese estado , por la gracia de Dios. ;Cuanto hemos de agradecerselo! "Pero no Basta con estar en tin estado de perfeccion, dice
un santo Padre , si taro no tiende a ella ni se esfuerz a porella "(Coste
XI, 642).
El pensamicnto del Fundador es claro. No es teorico. Y corresponde perfectaniente a su vida misma y a to que eI quiere de
su Congregacion.

I?quilibrio de Ia dimension conternplativa y apostolica de Ia perfeccion
Vicente afirma : "La perfeccion consiste en unir nuestra voluntad con la de Dios hasta tal punto que la suya y la nuestra no sean,
propiamente hahiando, mas que un mismo querer y no querer. El
quc sobresaiga cn este punto sera el mas perfecto" (Coste XI, 384).
Y agrega " Qur mandato tan maravilloso cl de Hijo de Dios: "Sed
perfectos, nos dice, como vuestro Padre Celestial es perfecto". Esto
apunta muy alto. ;Quien podra llegar hasta alla? iSer perfecto como
el Padre Eterno! Y sin embargo, esa es la medida" (Coste XI, 384).
Son innumerables las citas de San Vicente a traves de todos
sus escritos: cartas , conferencias , explicaciones de las reglas, repeticiones de oracion , etc., en las quc aparece acentuada de manera
absoluta, sin excepciones N. sin remilgos , la necesidad de Ia santidad. Y esto para todas las personas que buscan la perfeccion, a las
cuales se dirige, como cuando escribe a Luisa de Marillac: " Que
poco se necesita para scr santa. Basta hacer en todo la voluntad
do Dios" (Costc II, 211), o cuando habla a las Hermanas: "La perfeccion no consiste en la multiplicidad de cosas que se hacen, sino
en hacerlas bien, con el espiritu con que Nuestro Senor hacia todas
sus obras. En eso consiste la verdadera y solida santidad; en hacer
bien lo que se hace, en conformidad con la vocacion de cada uno"
(Corte IX, 932).
Cuando se dirige a los misioneros es siempre muy explicito.
A Esteban Blatiron , en carta del 9 de octubre de 1640, le dice:
"... Acuerdese siernpre de que en la vida espiritual no se tienen muy
en cuenta los cornienzos; lo que importa es el progreso y el final.
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Judas empezo bicn, pero acabo mal; San Pablo acabo bien, aunque
hacia comenzado mal. La perfeccion consiste en la perseverancia
invariable por adquirir las virtudes y progresar en ellas, ya que
en el camino de Dios el no avanzar es retrocedes, pues el hombre
no puede nunca permanecer en el mismo estado , v los predestinados, segitn dice el Espiritu Santo, "ibunt de virtute in virtutem"
(Coste II, 107).
En la Conferencia citada del 6 de diciembre de 1658 afirma claramente y con su pintoresco lenguaje: "...Trabajar por la adquisici6n de las virtudes es trahajar por hacerse agradable it Dios. Por
eso hay que esforzarse en ello continuamente, recibir gracia para
ello; hay que caminar siempre hacia adelante, plus ultra, y si por
la manana estamos a seis grados, que a medio dia esternos a siete,
haciendo que nuestras acciones sean tan perfectas como es posible" (Costc XI, 384).
Alli mismo explicita: "...Un misionero que solo pensase en la
ciencia, en predicar bien, en decir maravillas en una provincia, en
hacer mover a todo on pueblo a la compuncion y a todos los demas
hienes que se Ilevan a cabo en las misiones, o mejor dicho, por la
gracia de Dios, ese hombre, que descuida su oracion y los demas
ejercicios de su regla, ;es misionero? No. Falta a lo principal, que
es su propia perfeccion" (Corte, ibidenr).
For eso mismo conviene insistir en que en el pensamiento y
en la vida de San Vicente la dimension contemplativa jamas esta
ausente de la apostolica.
Destaquemoslo.
En la conferencia del 7 de noviembre de 1659, dirige al final
una sentida oracion a Jesucristo : " Salvador mio, has esperado mil
sciscientos anos para suscitar una Compariia que hiciera profesion
expresa de continuar la mision que to habia encargado to Padre
en la tierra v que utilizara los mismos rnedios que tit utilizaste,
haciendo profesion de guardar la pobreza, castidad y ohediencia...
TO nos has destinado a esta rnisiOn en tus ideas eternas; haz que
la cumplamos debidamente con su santa gracia" (Coste XI, 647).
Una frase que refleja toda su personalidad es esta: "La perfeccion no consiste en tener extasis , sino en cumplir bien la voluntad
de Dios" (Coste XI, 211).
Sus expresiones dibujan muy bien cl fin de la Congregacion.
"Dios, por cierta providencia quc los hombres deben admirar...
suscita a algunos para quc se entreguen a su divina Majestad y procuren, con su gracia, perfeccionarsc ellos mismos y perfeccionar
a los demas" (Corte XI, 384).
"...Conviene que trabajemos incesantemente por la perfeccion
y por hacer bien nuestras acciones , para que sean agradables a Dios,
y de esta mancra podamos ser dignos de ayudar a los demas" (Coste
Xl, 386).
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"...Nosotros somos los mediadores para reconciliar a los hombres con Dios. Pues Bien, para conseguirlo , lo primero que hemos
de hacer es procurar dar gusto a Dios..." (Corte Xl, 385).
"Si, Hermanos mios, podeis ser tan agradables a Dios trabajando en vuestras tareas de cocina o de despensa como nosotros
los sacerdotes predicando y enseriando el catecismo; vosotros haceis
lo quc hizo Nuestro Senor durante treinta anos y nosotros hacemos lo que hizo durante tres anos solamentc. ;Quicra Dios darnos
la gracia de adquirir esa practical" (Coste Xl, 213).
Segun el pensamiento claro del Fundador, el hombre cristiano
debe orientar su vida segtln Jesucristo , teniendo presentes las virtudes que practico el Senor. Pero al misionero se le exige mucho
mas, porque su vocacion es continuarel irabajo misionero de Jestis,
el Evangeli:ador de los pobres. "...Dar a conocer a Dios a los pobres,
anunciarles a Jesucristo, decirles que estd cerca al Reino de los Cielos v que ese Reino es para los pobres. Quo grande es esto! Y el que
lrayamos sido llamados para ser companeros y para participar en
los planes del Hijo de Dios, es algo que supera nuestro entendimicnto... Si, evangelizar a los pobres es un oficio tan alto que es,
por excelencia , el oficio del Hijo de Dios! Y a nosotros se nos dedica
a ello como instrumentos por los que el Hijo dc Dios sigue haciendo
desde el cielo lo que hizo en la tierra. Que gran motivo para alabar
a Dios, Hermanos mios, y agradecerle incesantemente esta gracia"
(Coste XI, 387).
Al terminar Ia Confcrencia acerca del fin de la Compania, del
6 de dic iemhre de 1658, que ya hernos comentado en parte, despues
de explicar a Padres y Hermanos que esta cumple su mision siendo
fiel a Dios cn todo aquello que El Ic presenta como su voluntad para
la evangelizacion de los pobres, el Santo se detiene a dibujar con
ademanes a los que se atrevan a desobedecer la voluntad de Dios
contenida alli. "Y ;quienes seran los que intentcn disuadirnos de
estos bienes que hernos conienzado? Seran espiritus libertinos,
libertinos, libcrtinos, que solo piensan en divertirse, y con tal que
haya do comer, no se preocupan de nada mas. ;.Quienes mas?
Seran... Mas vale que no lo diga. Seran gentes comodonas..., personas que no viven mas que en un pequcno circulo, que limitan su
vision y sus proyectos a una pequena circunferencia en la que sc
encierran como en un punto, sin querer salir de alli; y si les ensenan
algo fuera de ella v se acercan para verla, en seguida se vuelven
a su centro, lo mismo que los caracoles a su concha ". Y concluye
diciendo: "Tengamos firmeza, herrnanos mios, tengarnos firmeza,
por amor de Dios. El sera fief a sus promcsas y no nos abandonara
jantas, mientras Ic csternos sometidos para el cumplimiento de sus
designios. Mantengamonos firmes en el circulo de nuestra vocacion . Esforcemonos en tenor vida interior, en concebir grandes y
santos idcales por el servicio de Dios. Hagamos el Bien que se nos
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presente de la manera que hemos dicho. No digo que haya que Ilegar hasta lo infinito y abrazarlo todo indiferentemcntc, pero si todo
lo que Dios nos de a cunocer que pide de nosotros. Nosotros somos
para El y no para nosotros. Si aurnenta nuestro trabajo, El tambien aumentara nuestras fuerzas... Oh! Cuantas gracias tenemos
motivos para esperar, si las practicamos (estas funciones) con su
mismo espiritu, por la gloria de su Padre y por la salvation de las
almas!" (Costs XI, 397-398).
Hahiendo encontrado que la Evangelizacion de los pobres
es la voluntad de Dios sobre la C'ompania, Vicente es inflexible en el compromiso adquirido por el y por los fnisioneros,
y por eso les exige una fidelidad total.

Vision actual de la Iglesia acerca de la Perfection
La Iglesia es siempre la misma y lo sera por los siglos. Pero
sus formas y modalidades van cambiando al ritmo de las epocas
en que wive, v a su vez la luz de la verdad se profundiza bajo la action
del Espiritu Santo.
Vicente vivo en la epoca del Concilio Tridentino. A partir de
este, ante cl cmbate de las hcrejias la Iglesia asume una position
do defcnsa de la fc, que brota de su compromiso ineludible de fidelidad, y para esto Sc apoya en la autoridad que Dios Ic ha dado,
fortaleciendose internamente. Sus lineas se marcan en una actitud
de verticalidad y uniformidad, necesaria desde luego para enfrentar el momento historico en que se encuentra.
Pasan los siglos, v, como lo recucrda Juan Pablo II en su primera enciclica, "Redemptor hominis", el Concilio Vaticano II ser5ala
al comienzo de una nueva epoca, marcada por una vision de unidad y acercamiento al mundo, que Juan XXIII no vacilo en llamar
"un nuevo Pentecostes".
Retornando al planteamiento conciliar anotado en la primera
parte, y haciendo un breve resumen, podemos decir que, a partir
del Vaticano II, en cl aspecto humano se destaca claramente la
dignidad de la persona N. la urgencia de una mayor madurez, y en
el aspecto cristiano una nueva vision evangelizadora.
El cristiano debe ser conscientc de que la Iglesia se renueva
en la medida en que cada uno de sus micmbros asuma seria y maduramente su mision personal en el mundo yen la Iglesia. Sc le pide
una adultez humana que supone el conocimiento de sus valores y
orienta sus pasos a la luz de la razon, huscando unidad en sus actitudes por la fuerza de convicciones claras. con plena responsabilidad ante los otros, con verdadero sentido social y aceptacion de
las rcalidades. (Cf. G.E. 1; D.H. 8,b; O.T. I l,a). Pero esto no basta.
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Para ser verdaderamente cristiano se necesita asumir el camino
de una madurcz que provenga de la vivencia de la fe, la esperanza
y el amor (Cf. L.G. 41,a; G.E. 2; A.A. 4). No se puede separar nunca
to humano de lo cristiano. Y ser cristiano significa ser santo.

Vision de la santidad
En un retorno a ]as Fuentes biblical y patristicas, el Concilio
nos presenta un redescubrimiento del Dios revelado en Jesus, y por
lo tanto una renovada comprensi6n de la santidad cristiana.
Como hemos anotado, en los siglos anteriores, la perfeccion
se consideraha reservada a quienes se comprometian a ser gigantes de la santidad asumiendo la via de los consejos evangelicos. Practicamente se la veia como exclusiva del sacerdote y del consagrado
por pertenecer a un "estado de perfeccion". El camino de los mandamientos se presentaha como una via de tercera categoria en que
el bautizado debia distinguirse por la ausencia de pecado mortal
para asegurar su entrada definitiva a la eternidad.
La eclesiologia del Vaticano 11, al profundizar para la Iglesia
el sentido de la figura "Pueblo de Dios", nos abre perspectival
inmensas.
"Este pueblo mesianico - nos dice -, tiene por cabeza a Cristo,
que fue entregado por nuestros pecados y resucit6 para nuestra
salvaci6n (Rom 4,25), y teniendo ahora un nombre que esta sobre
todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. La condition de
este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos
corazones habita el Espiritu como en un templo. Tiene por ley el
nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos am6 a nosotros
(cf. in. 13,34). Y tiene en ultimo lugar, como fin, el dilatar mas y
mas el Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasty
que al final de los tiempos El mismo tambicn lo consume... (L.G. 9,b).
"es completamente claro - afirma el Concilio - que todos los
fieles, de cualquier estado o condicion, estan Ilamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfeccion de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida mas humano incluso en la sociedad
terrena" (L.G. 40,b).
"El divino Maestro y modelo de coda perfeccion, el Senor Jesus,
predic(i a todos y cada uno de sus discipulos, cualquiera que fuese
su condicion, la santidad de vida, de la que El es iniciador y consumador: "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto" (Mt. 5,48). Envio a todos el Espiritu Santo para
que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazon,
con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas (cf. Mt.
12,30) y a amarse mutuamente como Cristo les amo (cf. Un. 13,34)"
(L. G. 40,a).
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La santidad de la Iglesia se nos presenta en el Concilio como
una santidad ontoldgica, que consiste en la participacion de la
misma vida trinitaria. Un texto basico es el siguientc:
"Cristo, el Hijo de Dios, quien con ci Padre y el Espiritu Santo
es proclamado 'el unico Santo', am6 a la Iglesia como a su esposa,
entregandose a Si mismo por ella para santificarla (cf. Ef. 5, 35-26),
la unio a Si como su propio cuerpo y la enriquecio con el don del
Espiritu Santo para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia, todos,
lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquia que los apacentados
por ella, estan llamados a la santidad, segun aquello del Apostol:
'Porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificacion' (I Tes.
4,3; cf. Ef. 1,4)" (L.G. 39).
Se trata de un don liberrimo del Padre, que ha justificado a
los hombres en Cristo.
"Los seguidores de Cristo - nos habla de nuevo el Concilio -,
llamados por Dios, no en razon de sus obras, sino en virtud del
designio y gracia divinos y justificados en el Senor Jesus, han lido
hechos por el Bautismo ...verdaderos hijos de Dios y participes de
la divina naturaleza, y por to mismo, realmente santos" (L.G. 40,a).
"Al sentar esta base ontologica de la santidad - afirma Angel
A. Rodriguez -, el Concilio ha dado un giro copernicano a la comprensi6n prevalentemente subjetivista y moralizante de la santidad: era necesario 'hacerse santos'. No es esta la santidad cristiana.
Somos santos!, y, porque somos santos, es decir, hijos de Dios,
cuerpo de Cristo, vivificado y animado por el Espiritu, debemos
todos los miembros de la Iglesia, vivir en conformidad con el rango
divino que sc nos ha otorgado. El Bautismo ha regenerado al hombre en Cristo: lo ha deificado, cristificado y espiritualizado" (Diccionario Teologico de la vida consagrada, Publ. clar., Madrid, 1989).
La santidad aperativa es una consecuencia del modo divino de
ser hombre, y le pide:
- imitar la perfeccion del Padre: "Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto" (Mt. 5,48);
- configurarse con Cristo: "Vivo, pero no yo, sino que es Cristo
quien vive en mi" (Ga. 2,20);
- ser fiel al Espiritu Santo: "Si vivimos segun el Espiritu,
obremos segue el Espiritu" (Gal. 5,25).
La dimension escatologica de la santidad la presenter cl Concilio afirmando que "la restauraci6n prometida que esperamos, ya
comenzo en Cristo, es impulsada con la misi6n del Espiritu Santo
y por El continua en la Iglesia" (L.G. 48,b).
En la presentacion del camino de ]a Iglesia, cuyas caracteristicas son el ser hurnana y DIVINA, visible e INVISIBLE, activa y
CONTEMPLATIVA, presentc y CELESTIAL, el Concilio rememora
]a Bella (rase de San Agustin: la Iglesia "va peregrinando entre ]as
persecuciones del mundo y los consuelos de Dios" (L.G. 8,d).
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Vida segtin los Consejos Evangelicos
La practica de los Consejos Evangelicos es una gracia del Espiritu Santo v proporciona at mundo un testimonio esplendido de la
santidad eclesial (cf. L.G. 39). El estado constituido por su profesi6n pertenece de manera indiscutible a la vida y a la santidad de
la Iglesia (cf. L.G. 44,d).
En los Institutos dedicados a la vida activa, la accion apost6lica y benefica es propia de la naturaleza misma de la vida consagrada (cf. P.C. 8,b), y por eso, "cuanto mas fervicntemente se unen
(sus miembros) con Cristo por esa donacion de si mismos que abarca
la vida entera, tanto mas feraz se hace la vida de la Iglesia y mas
vigorosamente se fecunda su apostolado" (P.C. l,c).
Por esta razon, los que abrazan la vida consagrada o un estado
semejante a ella, deben ser "los profesionales de la oracion".

El camino de perfeccion en la Compania
La Congregacion es una Sociedad Apost6lica. Sus miembros,
para facilitar la busqueda de la perfeccion de Ia caridad, emiten
los votos de castidad, pobreza, ohediencia y estabilidad en consonancia con la tradicion de la Compania (cf. C6digo de Derecho Can6nico, c. 731; Const. C.M., 3), sin que esto afecte su caracter secular
y siempre en raz6n del apostolado hacia el pobre.
El fin de la Congregacion es "seguir a Cristo Evangelizador de
los pohres"(Const. C.M., 1), lo cual corresponde, como hemos visto,
al pensamiento y a la accion explicita de San Vicente, siempre fiel
a seguir los caminos indicados por la Providencia.
Continuan las Constituciones:
"este fin se logra cuando sus miembros y comunidades, fieles
a San Vicente,
1 ° procuran con todas sus fuerzas revestirse del espiritu del
mismo Cristo (R.C. 1,3), para adquirir la perfeccion correspondiente
a su vocacion (R.C. XII,13);
2° se dedican a evangelizar a los pobres, sobrc todo a los mas
abandonados;
3° avudan en su formacion a clerigos y laicos y los Ilevan a
una participaci6n mas plena en la evangelizacion de los pobres"
(Const. C.M., 1).
Esta relectura de la primera Regla muestra ante todo el equilihrio del aspecto contemplativo y activo de la Compania, y a la vez
actualiza el apostolado con los pobres, ya que las manifestaciones
de pobreza y de empobrecimiento del mundo de boy son innumerables. (Aqui cabe hacer referencia a todo el magisterio social de
la Iglesia, no solo en lo universal, sino en otras manifestaciones
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de Ia Jerarquia, corno los Documentos de Medellin, Puebla y Santo
Domingo para America Latina, en los cuales se urge una opcion
explicita por los pobres). Y por ultimo los pobres, como una verdadera necesidad actual y en fidelidad a Ia Compania y a su
historia.
En consecuencia con este fin, las Constituciones urgen un discernimiento explicito para abrir nuevos caminos y aplicar medios
adaptados a tiempos y lugares, en un esfuerzo constants de renovacion (cf. Const. C.M. 2).
Toda nuestra vida es santificadora . Es lo que ha quedado muy
claro en Ia Carta a los Cohermanos de Ia Asamblea General de 1992,
que constituve un verdadero programa de vida y de accion.
En on breve resumen de las reflexiones que hemos hecho, para
ser fieles en nuestro camino do perfeccion, debemos destacar tres
puntos:
- El ejerciciu de nuestro ministerio;
- la vida de oracion, con la Eucaristia como centro;
- La vivencia de los votos..
Juzgo oportuno rcproducir aqui algunas reflexiones del
P. Miguel Perez Flores con ocasion de Ia Asamblea General:
"El nuevo misionero debe sentir con Ia Iglesia. Sentir con Ia
Iglesia en el sentido mas hondo, por encima de las diversas eclesiologias. Una adhesion desde Ia fe...
El nuevo evangelizador vicenciano, debe set- vicenciano de verdad. Esto significa amar a Ia Congregacion y su espiritu, practicar
las virtudes y votos propios, confiar en sus miembros e instituciones.
El nuevo misionero vicenciano debe situarse dentro de las
tarcas propias: Ia cvangelizacion de los pobres, pero tambien el servicio al claro sobre el que se resbala. Nos olvidamos que para San
Vicente, Ia evangelizacion efectiva no se logra solo por Ia evangelizacion de los pobres, sino tambien por Ia formacion de los buenos
sacerdotes" (Vincentiana no. 6, 1992).

Dos reflexiones finales
Ia. - Si San Vicente era tan enfatico en insistir en Ia vivencia a fondo del estudo de perjeccion , ;, que no nos diria ahora ante
las pcrspectivas inmensas de santidad redescubiertas por Ia
lglesia?
2a. - Si hablanws de perfeccion evangelica hablamos de identidud . San Vicente hablaba del espiritu de Ia Congregacion, distinto del de los capuchinos , cartujos, jesuitas , etc. ;,Como dar un
rcnhidero testintonio vicentino hov en nuestros diversos contincntcs?
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LES VERTUS
DU MISSIONNAIRE
Luigi NUOVO C.M.

Avant de parler des 5 vertus, it faut rappeler brievement ce que
S.V. entendait par esprit de N.S.J.C., et aussi a quoi it pensait en
parlant de vertus. Quando nous pat-Ions d'Esprit, nous sommes
influences par la vision illuministe qui le voit comme une etincelle
de I'intelligencc, tandis que pour les hommes du XVIIeme siecle
]a parole "esprit" a un sens different, un scns vital, "tin principe
d'action, source fondamentale de 1'activite hurnaine, et que par consequent it lui donne son orientation generate"(Dist. Spir. IV, 1237).
Chaque auteur spirituel donne une differente interpretation:
pour quelques uns it s'agit de l'esprit do Dieu, pour d'autres de
I'esprit de Jesus Christ, pour d'autres encore tout simplement du
Saint Esprit.
Berulle ecrivait, clans Ies "Grandeurs de Jesus" (Disc. 2, n. 12,
col. 181): "Je veux que l'esprit de Jesus Christ soil 1'esprit de mon
esprit et la vie de ma vie". L'esprit du Christ en nous est alors la
source de toute yenta et de touts saintetr.
Pour S.V. it s'agit dun mouvement, dune energic du coeur et
d'un dvnamisrne de charite, d'amour, de tendresse, de mission. Darts
les R.C., S.V. a ecrit: "Cette petite Congregation, avec la grace de
Dieu, doit faire le possible pour se revetir de 1'Esprit de Jesus-Christ ".
Et voila ce que lui-memo repond a la question: "Qu'est-ce que c'est
l'esprit de N.S.?". Il dit: "C'est on esprit de parfaite charite, rernpli
dune rnerveilleuse estime de la divinite et d'un desir infini de 1'honorer dignement, une connaissance des grandeurs de son Pere pour les
admirer et les extoller incessannnent. 11 en a une si haute estime qu'il
lui faisait homrnage de touter les choses qui etaient en sa personne
sacree et qui en sortaient; it lui attribuait tout; it ne voulait pas dire
que sa doctrine fat sa doctrine, mais it la referait a son Pere...
- et it poursuit "Ses humiliations n etaient qu'amour, son travail qu'amour, ses
sou/trances qu'amour, ses oraisons qu'amour et toutes ses operations interieures et exterieures n'etaient que des acres reiterts de son
amour. Son amour lui a donne on grand rnepris du monde, mepris
de !'esprit die rnonde, rnepris des biens, rnepris des plaisirs et des
tronneurs" (XII, 108-109).
Le Ilene chapitre des Regles Communes est une svnthese admirable de la spiritualite vincentienne. Un vrai chef d'oeuvre, qui n'a
d'egal ni clans cclles des Peres Jesuites ni des Peres Minimes que
S.V. a frequentes et connus clans sa vie.
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Tous Ics Confreres connaisscnt tres Bien le passage qui dit:
"Nuns devious faire noire possible pour garder toutes ces maximes evange liques, connne eiunt ties saintes et wiles, en ti' avant toutefois entre cues qui sous son! plus propres que les autres, savoir
celles qui recontmandern specialernent la simplicite, l'humilite, la
douceur, la mortification et le zele destinies, la Congregation s'v etudiera dune maniere plus particuliere, en sorte que ces cirque vertus soient contnte les actions d'un chacun de nous en soient tou jours
anitnees" (R.C. II, 14).
Des les premiers temps de la "petite Compagnic", S.V. a pense
a ces vertus; ecrivant en dccembre 1638 a Robert de Sergis, it dit:
"Clracttn dit que l'esprit de missionnaire est esprit d'huntilite
et de simplicite. Tenet.-vous en Id. L'esprit de douceur, de simplicite
et d'humulite est 1'esprit de Notre-Seigneur: celui d' orgueil tie subsistera point longtemps a la Mission" (1, 528).
L'esprit du Christ dolt devenir l'esprit de la Congregation de
fa Mission parce que "Jesus Christ est la regle de la Missione"(X11,
130).
Ainsi souhaitait S. Vincent: "0 Monsieur [Gallais], mon cher
frere, que vous et moi serious de grands missionnaires si nous
savions animer les dates de !'Esprit tie l'Evangile, qui le doit rendre
con formes a Jesus Christ!" (1I, 448).
Aussi, quand it pane de vertu, S.V. a un point de vue tout a
fait particulier. Pour lui Ia vertu n' rien de formaliste ou de superpose; cite nest pas sculement Lill "habitus bonus", une deuxieme
nature, mais une insertion Bans le Christ, une force, la force du
Christ qui anime tout l' agir pour en irnpregner ('existence: c'est une
poussee en avant.
S.V. lie Esprit et vertus, parce qu'elles sont pour lui une participation a ('Esprit ct aux vertus du Christ.
Les vertus que S.V. presente dune facon speciale dins Ics Conferences du 22 Aoiit et 29 Aot]t 1659, ne sont pas noes dune reflexion
purement intellectuelle cites sont le fruit dune experience vivante
de travail, de rapports humains aver les plus differentes categories de personnes pauvres, pavsans, bourgeois, nobles, prelats, religieux, religieuses, mais aussi pecheurs et saints, avant une forte
spiritualitc, une foi riche et entramante, une charite douce et torte.
Elles sont une synthese de la rencontre de Dieu rcvele en JesusChrist, une lecture de I'histoire et des evenements, de la rencontre
des homnies. Sans oublier qu'il s'agit aussi des vertus dont la difficulte plus ou moms grande S.V. a affrontee et exprcrimentee dans
sa chair, en lui meme.
Tout cela est bien clair puisque deja dans Ic Reglement de la
Confreric de la Charitc de Chatillon- les-Dombes , I'on dit:
''[cites] sexerceront soigneusement it l9utntilite , simplicite et
charite, tle fCrent chacun a sa compagne et aux autres et faisant tou-
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tes leers actions pour une intention charitable envers les pauvres
et non aucun respect humain".
Dans les autres Reglements des Charites fondees par S.V. on
parle aussi souvent d'un service exerce "humblement et charitablement ". L'on pourrait presque dire quc ces vertus, ou maximes evangeliques, sort un refrain, une constants dans 1'esprit de S.V.: une
reflexion progressive et articulec, suivant la mission a accomplir.
Aux Filles de la Charite it assignera les vertus de Simplicite,
Humilite, Charite, illustrees dans les Conferences du 9-2-1653 et
du 24-2-1653.
S.V. propose a lui-meme et aux siens 5 vertus suivies par JesusChrist pour achever la vocation et la mission recues de son Pere,
et dont le missionnaire doit se revetir. S.V. affirme: "Le premier
motif [...] de nous donner a Dieu pour observer les maximes cvangeliques, c'est a cause de leur auteur, qui est Notre Seigneur JesusChrist lequel, ctant venu du cicl en terrc pour annoncer les volontes de Dieu son Pere ct enseigner aux honunss cc qu'il fallait faire
pour lui etre IC plus agreable, leur appris que c'etait le conseil des
maximes evangeliques".
Le Christ est celui qui a vecu ces maximes et les a enseignces
"par la parole et par I'exemple", it est I'homme des Beatitudes, ou
mieux, la Beatitude incarnee.
De 1'exercice de ces 5 vertus, le missionnaire devra en sortir
en homme mur et equilibre, trempe a affronter les fatigues apostoliques auxquelles it cst appele pour le Rovaumc de Dieu, mais
surtout capable de penser, parler, agir, cherchant toujours la gloire
de Dieu et le bien des pauvres. Les maximes evangeliques sons les
Beatitudes du Christ appliquees au missionnaire , qui est appele a
titre 1'homme des Beatitudes. S.V. exprime chairement cette pensee daps les deux Conferences sur fart . 14 des R.C. Nous pourrions
faire ce parallele:
Bienheureux
simple

le

missionnaire

Malheur au missionnaire qui a
la prudence humaine.

Bienhetu cux
humhlc

Ic

missionnaire

Malheur au missionnaire "plein
d'envie de paraitre aux yeux des
hommes".

Bienheureux

le

missionnaire

Malheur au missionnaire qui a
"le desir de faire que chacun se
soumette a son jugement et sa
volonte".

Bienheureux le missionnaire qui
a l'esprit de mortification

Malheur au missionnaire qui
recherche sa propre satisfaction en toutes choses".

duu\
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Bienheureux Ic missionnaire Malheur au missionnaire insenplein de zelc pour les ames sible "pour la gloire de Dieu et
le salut du prochain".
S.V. nous apprend a considerer les vertus:
L'I-lumilite, ce West pas cnterrer les talents.
La Simplicite, ce West pas manquer d'equilibre et de discernement.
La Mansuetude, ce West pas absence de force et de franchise
evangelique.
La Mortification, ce West pas mutiplier les exercices et les penitenccs, mais c'est la maitrise de soi et ('adaptation aux differentes
situations of le missionnaire pourra se trouver.
Le Zclc pour les times, cc West pas imposition, cc nest rien
d'excessif, d'inconsidere; cc nest pas absence de dialogue.
Ces vertus sont comme le style vincentien qui noun permet de
tendre vers le "serez parfaits comme votre Pere celeste est parfait"
(Mt. 5.48) que Jesus indique a ceux qui veulent Sc mettre, dune
maniere radicale, a sa suite.

La Simplicite
La premiere des vertus que S.V. montre a ses missionnaires
est la simplicite, a laquellc lui-meme, n'y etant pas naturellement
incline, faisait une particuliere attention. Dans une lettre it ecrit:
"('est la vertu que j'aime le plus et a laquelle je fais plus d'attention dons rtes actions, si me senible; et s'il m'est loisible de le dire,
je dirai que cela se fait avec quelque progres, par la misericorde de
Dieu- (1, 284).
A une autre occasion, parlant toujours de son estimc pour la
simplicite, it dit: "La simplicite je l'appelle man evangile. J'ai title
particuliere devotion a dire Ies chases comme elles sons" (IX, 66).
Et encore: "Dieu est tres simple, ou plut6t it est la simplicite
meme; et parlani, oh est la simplicite, la aussi Dieu se rencontre"
(X1, 50).
La simplicite est done une attitude propre de Dieu et, en consequence, une attitude essentielle pour accucillir la Revelation.
Les secrets de Notre Seigneur ne sont pas lies aux capacites
ou a la sagesse de I'hommc, mais plutot a sa taiblesse qui s'ouvre
a l Ccoute de Dieu. S.V. all irme: "Dieu a promis de se communiquer
aux petits et aux humbles, et de leer rani/ester ses secrets. Pourquoi done tie croirions-nous pas, que ce qui est dit es! de Dieu, puisque c'est dit et par des petits, et a des petits? Oui, mes soeurs, Dieu
Arend an tel plaisir que, on petit dire, c est son grand plaisir de se
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faire connaitre aux humbles ... 11 n'a que faire de la pompe et de
I'ornentent exterieur; mais it plait clans tine dine humble, clans tine
dme qui es1 instruite de lui soul at tie fail point de cas de la science
du monde" (IX, 400).
Accueillant avec joie I'annonce messianiquc, Ic simple est celui
qui acreptc d'etre eduque par la Sagesse divine et qui sail profiter
des experiences humaines. Simple cst "Ie juste", celui qui vin en
se livrant a Dieu, qui le cherche avec rectitude, sans se surcharger
d'oeuvres, d'exercices, de chores, ayant pour but seulement Dieu
dans toutes ses actions.
S.V. ecrit: "Notre Seigneurlesus-Christ demandant de nous la
simplicite de la colombe, qui consisie a dire les clnoses tout simplenient, commie on les pease, sans reflexions inutiles, et a agir tout
bonnernent, sans deguisernent, ?it artifice, me regardant que Dieu seal,
pour cela chactin s 'e f forcera de faire Unites ses actions duns ce meme
esprit de simplicite... " (XII, 167).
S.V. estimait le Seigneur Jesus comme "noire tnodele parfait
de simplicite". Cette vertu devenait ainsi une espece d'itineraire,
une croissance very la maturite dans Ic Christ. Le missionnaire qui,
comme Lui, est envove it evangeliser et servir les pauvres, doit sentir
et vivre la simplicite comme particulierement convenable a la mission qui lui est confiee.
S.V. dit: "Les sentiments les plus Brands de Notre Seigneur out
ete le soin des pauvres pour les gtierir, les consoler, les secourir et
les reconnrotitle r; c'etait la son affection. Et lui-meine a voulu nai1re pauvre, recevoiren sa compagme des pauvres, servir les pauvres,
se rnetire ii to place des pauvres, jusqu'a dire que le bien et le nial
que nous ferons aux pauvres, it le tiendra fait a sa personne divine.
Quel plus tendre amour pouvait-il lemoigner pour les pauvres! Et
quel amour, je vous prie, pouvorts nous avoir pour lui, si Pious
n'aimons ce qu'il a aime! Tant v a, Mesdames, c'est l'aimer de la
bonne sorte que (Painter les pauvres; cast le bien servir que de les
bien servir, at c'est !'honorer comma il fat+t que de 1'itniter" (XIII,
811-12).
Le missionnairc doit se presenter, parler et agir avec un style
de vie emprcint de la plus grande simplicite, pour gagner la confiance et l estime justement par son desinteressement, par I'absence
de recherche de tout genre d'avantage , de fat;on que les personnes
ne sc sentent pas jugecs , mais accueillies . En un mot , une attitude
transparence.
S.V. disait a ses confreres: 'fe sais biers que la sintplicite en
general se prend pour la verite, on pour la purete d'intention: la
verite, en cc qu'elle fait que noire pertsac est con forme aux paroles
et autres signer avec lesquels noun 1'exprintons; to purete (!'intention, en ce qu'ellc fait que tous nos acres de vertu tendent droit a
Dieu. mais, quand on prend la simplicite pour une vertu particu-
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Here et proprement Bite, elle comprend non seulement la purete et
la ver-ite, mais encore une propriete qu elle a d'eloigner de nos paroles
et actions route irornperie, ruse ei duplicite; et c'est en ce sens que
noire regle en pane et que je pretends vows en entretenir. Et pour
le faire plus clairement et utilentent, noes la diviserons en deux: en
la simplicite qui regarde les paroles, et en cello qui regarde les
actions.
Celle qui regarde les paroles consiste a dire les choses cornme
noun les aeons au coeur, remarquez ceci, contme elles sons au coeur,
corrnrte on les pense...
Quant a t'auire pantie de la simplicite qui touche les actions,
elle a cola de propre, cornme nous avons dit, qu'elle fait agir bonnement, droitement et toujours en la vue de Dieu, dans les a f faires,
dans les emplois et les exercises de piete, a 1'exclusion de toute sorte
d'hYpocrisie, d'artifices et de vaines pretentions"(Dodin, 589-591).
S.V. ecrivait a un confrere pas asscz soucicux de la simplicite:
"Si nous voulions suivre le monde quani aux habits, cela montre
que notes en aeons quelque petit echantillon dans le coeur et que
si nous n'v prenons garde, nous laisserons entporter a 1'esprit du
;monde. De dire qu'on nous prendra pour d'auires, c'est orgueil et
vanite d'esprit que de changer de fawn poor cela. 0 Monsieur, que
qui saurait bier J.-C. cruci fie serait bien aise. de passer, contme lui,
pour le inoindre des actions personneIles, mais meme pour celles
de noire condition! Eli! que nous profitera d'avoireu quelque huniilite selon la personne, si nous aeons de la vanite dans notre condition! O Monsieur, qui nous donnera la grace de nous mettre a la derniere place des honnnes et de nous v tenirselon l'etat de noire personne et selon celui de noire vocation! Si nous voulons nous preferer aux autres et avoir des choses qui nous distinguent deeux, tenet
pour certain, Monsieur, qui Notre-Seigneur nous fera tonther clans
telle con fusion que nous serons a rnepris a ceux-la et a tout le monde.
Je crois eerie verite cornme je crois qu'il taut que je meure"(I, 534).
Pour S.V. cc n'cst pas suffisant d'ctre simple individuellement,
mais tour les confreres, en tans que communaute, doivent vivre dans
la simplicite, de sorte qu'il n'y alt rien de spect.aculaire et de voyant
clans le style de vie communautaire; au contraire, it exhorte a fuir
tout cc qui s'oppose a cette vertu et tout cc qui fait du bruit pour
se faire connaitre.
'Si nous regardons notre prochain, cornme nous devons l'assister corporellentent et spirituellernent, bon Dieu! qu'il se Taut donnet, de garde de paralire cauteleux, adroit, ruse, et surtout ne jarnais
dire unto parole a double entente!Ah! que cola doit titre eloigne d'un
rnisionnaire! 11 sernhle que Dieu, en ce temps, a voulu qu'une Conipagnie et cette vertu, a cause que le monde sur nape de duplicite.
A peine voit-on aujourd'hui un hornme qui pane contme it pense;
le siecle est tellernettt corrompu qu'on ne voit partout qu 'artifice et

435

I
deguisement; cela passe menie - le dirai-je? - cela passe la grille.
Or, s'il v a tine communaute qui doive faire profession de simplicite, c'est !a noire, car, voyez-vows bien, rates freres, la duplicite, c'est
la peste du missionnaire; la duplicite lui ote son esprit; c'est le venin
et le poison de la Mission, que de n'etre point sincere et simple aux
veux de Dieu et des honvnes. La vertu done de siniplicite, rues freres, la siinplicite, Hies freres, ah! que cela est beau!" (XII, 302-303).

L'Hunillite
Si la sirnplicite etait pour S.V. "7a vertu que j'aime le plus", it
considerait I'humilite fondamentale, au point que cela a attire I'interet de plusieurs de scs biographer. S.V. jugeait ces deux vertus inseparables et par-ticulierement necessaires et caracteristiques: une
espcce de qualites professionnelles.
S.V. est tellement convaincu du l'importance de I'humilite,
jusqu'a dire: "Messieurs, ne nous irontpons pas, si Woos n'avons
1'huntilite, nous n'avons rien"(XI, 440). Les R.C., avec grande nettete et determination, affirment: "C'est ici le fondement de la perfection evangelique et le noeud de toute la vie spirituelle. Qui aura
point sera prive aussi de celles qu'il parait avoir et vivra dans des
inquietudes continuelles" (11, art. 7).
Le missionnaire, appele it continuer la mission du Christ sur
la terre, doit se revetir de Lui et se mettre a son ecole. "Apprenez
de nioi que je suis doux et humble de coeur". D'autre par, I'hurnilite devient pleinement comprehensible seulemcnt a la lumiere de
('Incarnation, Passion et Mort. Le point de repere nest pas l'homme,
mais Dieu, qui s'est fait comme un de nous. L'humilitc "c'est la vertu
de Jesus-Christ" et doit titre "la vertu des inissionnaires".
"Messieurs, si nous considerons Bien ce beau tableau que nous
avons devant les veux, cet admirable original de l'lunilite, NotreSeigneur Jesus-Christ, se pourrait-il faire que nous donnassions
entree en nos esprits a aucune bonne opinion de nous-menses, nous
vovant si fort eloignes de ses prodigieux abaissentents? Serions-nous
Si teineraires que de nous pre ferer aux autres, vovant qu'il a ete postpose a un ineurtrier?
Aurions-nous quelque crainte d'eire reconnus pour miserable,
vovant l'innocent traite conzme on inalfaiteur, et tnourirentre deux
cri;ninels contrite le plus coupable? Prions Dieu, Messieurs, qu'il nous
preserve de cet aveuglement; demandons-lui la grace de tendre toujours en bas; con fessons devant lui et devant les honvnes que nous
tie sonnies de nous-memes que peclte, qu'ignorance et que malice;
souhaitons qu'on le croie, qu'on le dise et qu'on nous meprise. En fin
Pie perdons aucune occasion de nous aneantir par cette sainte vertu.
Mais ce West pas encore asset de s'v a f fectionner et de s'v resoudre,
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contuse plusieurs le font; it Taut se faire violence pour venir a la pratique des actes; et cest ce qu'on tie fait pas asset" (XI, 394).
L'humilite est une facon d'etre de la foi, d'une foi confiante,
qui se livre, qui laisse faire a Dieu.
L'humilite est la verite sur Dieu, sur nous-memes, sur les
autres; elle permet donc d'cnvisager I'histoire, les evenements
humains en general et les notres, dans leur juste importance, sans
les surestimer ni les sous-estimer.
L'humilite est charite, elle. "conserve la charite.. ., 1'ltumilite
engendre la charite (X, 530 ), Ia fait croitre et murir , en developpant
le don de Dieu en nous, pat-cc que , en creusant dans nos cocurs,
cite nous perrnet de faire place a faction de Dieu. De cette facon,
cc quc nous faisons ne nous appartient pas, inais c'est a Dieu qui
se sert de nous.
"C'est par ce nsoven que tout reussira; c'est par l'hunsilite, qui
nous fait desirer la confusion de nous-menses. Car, crovez-ntoi, Messieurs et rtes freres, crovez-ntoi, c est une ntaxinse in faillihle de JesusChrist, que je vous ai souvent annoncee de sa part, que d'ahord qu'on
coeurest vide de soi-mente, Diets le remplit; c'esi Dieu qui demeure
et qui agit la dedans; et c'est le desir de la confusion qui nous vide
de nous-menses, c'est l'luunsilite, la sainte huntilite ; et alors ce tie sera
pas nous qui agirons, nsais Dieu en nous, et tout ira hien"(XI, 312).
S.V. parle souvent de I'humilite de corps (collective), cette idee
est one des plus caracteristiques et originates de la spiritualite vincentienne et doit completer I'humilite individuelle. "El/e consiste
a accepter la ntauvaise reputation qui West pas tneritee " et cacher
le bien que la communaute fait. L'humilite dolt titre "le mot de
passe" de route la Congregation.
"C'est quelgtue chose qur'un particulier s 'a f fectionne au tnepris
de soi, mais ce West pas assez, it fast qu'il s'v a f fectionne aussi pour
el/e. 11 tie fact ,as que nous acceptions /es humiliations a l'egard
d'un chacun seulement , nsais de tous en general, titre bien qu'on disc
quc la Mission esi inutile a /'Eg/ise, qu 'elle est consposee cue pauvres
gees, qu'elle fait anal tout cc qu'elle fait, que ses emplois de la campagne se font sans fruit , les seminaires sans grace, les ordinations
sans ordre . Vovez-vous , noes freres, si nouns aeons /'esprit de Dieu,
it faut agreer que la Compagnie soit reputee Celle que nous venons
de dire et noise au - dessous de routes les Contpagnies , hien loin de
souhaiter quu'on en disc mervei / les, ni qu'on sache qu'elle fait ceci
et cela, quelle est estimee des grands et hien vote des evegtues. Oh!
Dieu nous garde de cette folic ! 11 n'' a quc: 1'e.sprit du monde et la
malice de l'orgueil qui nous puissent suggerer telles pecsees. Nous
devons, au contraire, desirer et nous rejouir qu'el/e soil ac iuc/lensent
meprisee; et quoiqu'en disent la nature et la prudence du siecle, notes
atacher a ce mepris, taut qui 'il plaira a Dieu qu'il lure et pour
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grand qu'il soil"(XI1, 203-204). II pout-suit plus loin: "Notre-Seigneur
tie Jut pas seulernent !tumble en soi, ntais aussi en sa petite Co^npagnie, qu'il coniposa de pets et de pauvres Bens rustiques, sans science
iii entitle. qui tie s'aceordaient pas merne entre eux, qui e)ifin l'aha ^ tdotirii'rerit toes, et qui, apres sa rnort, furent traite conirne lui, chasses, nieprises, accuses, condamnes et supplicies. l ntr'aidons-noes,
mes freres, pouretre sous participants de leurs humiliations; ils en
ont recu les premiers /instruction et 1'exemple de leer Maitre;
ii'avons pas ho ^tte de les suivre" (XII, 205).

Douccur
Le Seigneur Jesus, qui est le maitre "doux et humble de coeur",
est la revelation supreme de la douccur du Pere, et la source et le
nmdcle de notre douceur. S.V. affirmait a ce propos:
"C'est donc tore /e4-on de Notre-Seigneur Jesus Christ, qui noes
enseigne que noes apprenions de lui qu'il est doux et humble de
coeur. 'Apprenez de rnoi, dit-il. 0 Satn'eur, quelle parole! Mais quel
ho ^ nteur d'etre vos ecoliers et d'apprendre cette le(-on si courte et
si energique, mats si excellente, gu'elle noes rend tels que vows etes!"
(Dodin, 602).
"Apprenez de moi, dit-il , a titre doux". Si c'etait seulentent tin
saint Paul on tin saint Pierre qui, par lid-nteme, nous exhortait a
apprerrdre de Itci la douceur, nous pourrions peat-titre nuns en excuser; mais Ines freres, c'est tin Dien fait honnne, qui est venu sur lit
terre pour nous ntontrer comme it Jaw que nous sovons faits pour
titre- agreables a son Pere; c'est le maitre des ntaitres qui noes enseigrte... quoi? que je soi.c doux; et... quoi encore? que je sois humble.
Donne;-bolts part, anon Seigneur, a noire grande doticetir; Woos vows
en supplions parelle-nterne, qui tie pent rien refuser". (Dodin, 603).
La douceur est humble et confiante soumission a Dlcu, fondee
et enracinee dans son amour. Cette humble douceur doit caracteriser ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur, avec la certitude qu'il les sauvera dans n'importe quelle circonstance.
Dieu conduit le missionnaire qui est soumis docilement a sa
Parole, it Ic soutient, it I'envoie pour Ctrc un signe de sa tcndresse
de Pere.
Celui qui vit cn communion avcc le Seigneur et qui est docile
a I'action du Saint-Esprit, qui fait exprience de sa douccur de Pere,
celui-la est doux envers les hommes ses freres, et surtout enviers
Its pauvres. la douceur est une force qui agit sur Ia maniere de parIcr, d'ecrire, dc faire. C'est un sentiment de bienveillance et do
clarte, d'amabilit& et do cordialite; en tun mot, qui met tout Ic monde
a son aisc. De sorte que ceux qui nous rencontrent se sentent
accucillis et consoles.

438

La douceur est particulierement necessaire pour la construction dune communaute parce qu'elle favorise I'accueil reciproque,
la joie et la paix dans son milieu. Elie nous aide a surmonter les
inevitables difficultes qui pcuvent nattre, a valoriser enfin les charismes presents dans les autres.
"It tie se faut nullemetn etonner des petites mesintelligences qui
arrivent; les angel et le apotres sour tornbes en di f ferend; et NotreSeigneur le,permet dedans et dehors les comrnunautes pour no plus
grand bien; rnais c'est a nous den eviter les suites facheuses et a
nous rallier le plus tot et le plus intimernent qu'il est possible. Que
serail-ce, Monsieur, si tout le monde approuvait noire procede en
toutes clroses et si jamais nuts tie trouvions a redire aux deportements des autres? It faudrait que Dieu changedt la nature humaine.
Je sais que ces deux messieurs ont bonne intention el que !'union
se conservera entiere entre eux, s'ils veulent donner, comme je n'en
doute pas, quelque chose a la douceur et an support tant recommandes par Notre-Seigneur" (III, 468).

Mortification
Le Lazariste qui vent exercer les vertus de simplicite, humilite, douceur, doit aussi etre mortifie, c'est a dire maitre de luimeane, de ses emotions, pulsions, sensations: seulement ainsi it sera
capable de porter des fruits dans son apostolat.
"Plaise a Dieu nous faire la grace de nous rendre semblables
a un bon vigneron qui porte no cottteau en sa poche, avec lequel
it coupe tout ce qu'il trouve de nuisible a sa vigne! Ft puree qu'elle
bourgeonne plus qu'il tie veut, et qu'elle bourgeonne sans cesse du
Bois inutile it a toujours le couteau pret, et souvent le tient a la main
pour oter toutes ces superfluites a meme temps qu'il les apercgoit,
afin que la force de la seve du cep ntonte tome aux sarments qui
doivent porter le fruit. C'est ainsi que noes devons couper incessarnrnent avec le couteau de la mortification, les mauvaises productions
de la nature gatee, qui rte se lasse jamais de pousser des branches
de sa corruption, a fin qu'elles n'errtpechent Jesus-Christ, qui est compare au cep de la vigne et qui nous compare aux sarments, de nous
faire fructifier abondarnment dans la pratique des saintes vertus"
(XII, 225).
Sous cet aspect, S.V. fut un homme equilibre et mesure, meme
au milieu des austerites excessives de son temps, de la rigueur du
Jansenisme. II montre unc version humaine et humanisante, mais
qui West certainement pas depourvue d'un style exigeant et engage.
"11 ne fait pas de la mortification une valeur en soi". Il West pas
I'honmne des penitences extraordinaires ou sensationnelles; it desire
que les missionnaires soicnt des hornmes interieurement libres,
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I
capables de se maitriser, s'adaptant aux differentes situations dans
Icsquellcs ils vont se trouver dans leur taches, acceptant leurs propres defauts et les defauts des autres, les limiter que le quotidien
en entraine. En un mot, des hommes libres, qui liberent.
La mortification est partage et solidarite avec les situations
des pauvres, de ceux qui souffrent; une facon d'etre de la charite
et de I'esprit de service, qui dolt animer I'activite des tnissionnaires.
La mortification c'est donner a sa propre vie le sens du pelerinage, une dynamique du provisoire qui rend interieurement libres.
La mortification c'est une facon de participer a la croix aux
souffrances du Christ, qui complete en nous ce qui manque a sa
passion.
"C'est un Conseil que Notre-Seigneur donne a ceux qui veulent
Ic suivre, a ceux qui se presentent it lui pour cela. "Vous voulez venir
apres moi? A la bonne heure. Vous voulez conformer votre vie a la
rnienne? A la bonne heure encore. Mais savez-vous qu'il taut commencer par renoncer ti vous-ntemes et continuer a porter votre
Croix?" (XII, 212-213).

Le Zele
S.V. avait eu la possibilite de connaitre, d'admircr et aimer un
homme a la saintete seduisante, en qui les 5 vertus s'etaient incarnees, Francois de Sales, qui avait cornme devise episcopale "Da mihi
animas caetera toile".
Outre la pratique de la simplicite, de l'humilite et de la douceur, Francois de Sales a et6 un Me missionnaire dans Ic Chablais,
capable de rencontrer et de dialoguer avec les Calvinistes au
moment ou l'oecurnenisme n'etait certainements pas de mise.
S.V. voulait des ouvriers apostoliques qui mettaient dans leur
travail la passion pour le Regne de Dicu les memes sentiments
qu'avait le Christ en servant et en aimant les hommes, jusqu'au don
total de soi. Missionnaires capables dc donner le gout et la saveur
de Dieu aux choses qu'ils font et aux personnes qu'ils rencontrent,
annoncant et temoignant avec force de la beaute et de la nouveaute
de 1'Evangile. Des hommes engages et ardents, capables d'entrainer et d'eclairer. C'est pour cela que S.V. emploic I'image de la
flamme et des rayons.
S.V. disait a propos du zele: "Y a-t-il rien au monde de plus parfait? Si Lamour de Dieu est an feu, le zele en est la flamme; si
('amour est an soleil, le zele en est le rayon. Le zele est ce qui est
de plus pur daps l'arnour de Dieu".
Et it ajoutait: "Mettons la main a la conscience... senions-nous
cela? Si noes le sentons, oh! quel bonheur! Si nous ne le sentons
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pas... disons que noun ne somrnes pas missionnaires, car les vrais
missionnaires sons simples, humbles, mortifies, et pleins d'ardeur
pour travailler" (XII, 307-308).
Cc zele n'avait rien de lourd, d'indiscret, et encor moins de fanatique. S.V. avait assiste au spectacle d'un zele inconsidere, furieux
et sauvagc, capable de rendre une main meurtriere au nom de Dieu.
A ce propos it ecrivait: "Cest 1'esprit malin qui inspire les zeles
moths discrets et tout ce qui choque le respect, l'estime et la charite" (II, 72).
S.V. est hien convaincu quc lc style de vie et la pratique de versus sont la meilleure fa4on de temoigner un zele sur et de bon aloi.
II raconte son experience:
"11 a plu a Dieu de se servir de ce miserable a la conversion de
trois personnes, depuis que je suis parti; mais it fact que j'avoue que
la douceur, l'humilite et la patience, en traitant aver ces pauvres
devoves est 1'dme de ce hien" (1, 66).
Et voici l'exhortation a un confrere:
"La bonne vie et la bonne odeur des versus Chretiennes rnises
en pratique, attire les devoyez au droit chemin et y confirme les
Catholiques" (II, 683).
II Taut donc etre des missionnaires non pas de "petite peripherie" rnais aux larger horizons, non pas des hommes replies sur euxmcmcs, mais capables de scruter aver intelligence et amour les
signes de Ia presence de Dieu dans les hommes, dans les evenements
et data, I'histoire.

Conclusion
Hier comme aujourd'hui, les 5 vertus que Vincent de Paul propose a ses confreres gardent intacte leur actualite, meme si sous
un aspect ou sous un autre, sous une fa4on dc parler ou sous une
autre, elles peuvent paraitrc depassees. Cc ne sont certainement
pas des vertus passives ou celles des decus de la vie, mais plutot
des vertus dynamiques, capables de fa4onner des hommes accomplis dans la mission que Dieu leur a confiec. Nous serons des hommes nouveaux toujours en chemin seulement si nous sommes revetus do I'Esprit de Jesus-Christ c si nous pratiquons ces vertus; des
hommes saisis par le Christ et engages dans la construction du
Royaume. Jesus, missionnaire du Pere, dans sa vie, dans ses paroles, dins ses gestes, a etc transparence de Dieu. Nous aussi nous
sommes transparence de Dieu si la "vie de Jesus Christ est la regle
de notre vie". On sous demande, non seulement personnellement
mail aussi comme communaute, un fort engagement, un radicalisrne de vie et de choix; c'est ainsi qu'on peut construire des Communautes Renouvelees qui soient des foyers qui temoignent qu'on
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on aime Dieu, qu'on s'aime, qu'on aime et on sert les freres, particulierement les plus pauvres.
Nous devons visor a nous eduquer nous-mcmes et nos communautes a croitre dans ]'amour, dans le service, dans le don, dans
une attitude de changement continuel, de constant devenir. La pratique des 5 vertus a le but de Woos aider a rendre plus transparente
et libre notre communaute, de sorte a faire resplendir en tout cc
que noes faisons "la gloire du Pere qui est dans les cieux".
Cola est le vrai style vincentien, fait d'humilitc et de douceur,
de simplicite et de prudence, de don genereux. Les hommcs nouveaux et les communautes renouvelecs, seront done en mesure de
proclamer l'Evangile par la vie et la parole. Seulernent des hommes et des conununautes hat-dies, avant une vie interieure intense,
pourront poursuivrc une Nouvelle Evangelisation, capable
aujourd'hui de renouveler l'Eglise et la socicte, comme S.V. a fait
de son temps.
Pour sous, aujourd'hui, les 5 vertus peuvent aussi signifier le
desir de recupcrer 1'authenticite evangelique et les motifs fondarnentaux de la vie. La simplicitc, c'cst Ic refus des soutiens humains
pour devenir la voix des sans-voix. L'humilite est une acme contre
f'arrogance des riches et des puissants. La mansuetude est la vraie
force de celui qui ne veut pas dorniner, mais servir. La mortification, c'est le retour a 1'essentiel, a ]'harmonic interieure et exterieure, la liberation du desir affrene de la consummation. Le zele
est unc facon d'aimer les hommes, daps une attitude de solidarite
et de service.
La tache qu'on nous a confiee, la vocation a laquelle nous
devons rcpondre et la mission que noun sommes appeles a accomplir, mettent devant nous Ics limites et les pauvretes de chacun de
nous et de nos communautes, mais it me semble que les paroles
que S.V. 6crivait a Pierre De Beaumont sont encore valahles:
"La mortification, non plus que les autres vertus, ne s'acquiert
que par les actes reiteres, et encore mains cello de cette espece, qui
est la plus di f ficile. Il taut donc se contenter d'v mener vos gens pas
a pas, sans pretendre d'y arriver de longtemps, par ce qu'il v a bien
du chemin ci faire, si ce nest quand it plait a Dieu de dispenser des
voies ordinaires"(V, 436-437). Si " il y a Bien du chemin a faire" it
ne nous rests done plus qu'a hater le pas avec serenitc et joie, dans
la certitude de n'etre pas souls sur cc chemin.
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SOME HOPES FOR
THE WORLD -WIDE CONGREGATION
OVER THE NEXT FIVE YEARS
Robert MALONEY C.M.

The prophet Joel tells us (3:1) that young men will see visions
and old men will dream dreams.
As brothers in the Congregation, I hope that we can dream the
same dreams so that together we can bring them about. Let me
share with you sonic of my hopes for the Congregation over the
next five years.
1. Over the next five years, I would like to see the Congregation of the Mission, as a whole, grow to be much more missionarv, mobile, flexible, responsive to the needs of the world-wide
Church.
To that end, as you know, I made an appeal last October for
volunteers for the missions. I was delighted with the response. This
year we will begin new missions in Albania, Tanzania, and the Solomon Islands. We will also stregthen significantly the Province of
Cuba and the Vice-Province of Mozambique.
Next year we hope to focus on the Ukraine and to do something
in regard to China.
I want to say publicly that the confreres have been most generous in their response to my appeal. I also want to say publicly that
the Visitors as a whole have been wonderfully cooperative and support ive.
But this renewed flexibility involves not only the willingness
of Confreres to go to new, unknown places. It involves a supple mentality in regard to evangelization itself. Today more than ever we
are conscious that lay people have an essential role in announcing
the good news (Christifideles Laici, 7). One of the principal tasks
of the priests and brothers of the Congregation, as missionaries,
is not only to evangelize the poor, but to form others - priests,
brothers, sisters, lay men and women - to participate more fully
in the evangelization of the poor (C 1).
2. Over the next five years, I would like to see all the Confreres
of the Congregation engaged actively in on -going Vincentian formation.
All our recent documents emphasize the need for on-going formation. The Constitutions affirm (C 77) that formation in the Congregation is a life-long process.
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The last four General Assemblies have discussed it at length.
The most recent Assembly states "that the Congregation and each
Province should be committed to putting in place as soon as possible plans for ongoing formation , which will be paths of conversion
that can lead Confreres to deepen their Vincentian charism and vocation and aquire the competency required by new evangelization"
(New Men, #4).
To that end , we are establishing an International Center of Ongoing Vincentian Formation in Paris. The team has already been
named : John Rvbolt from the Midwest Province, Jean-Pierre Renouard from Toulouse , and Luis Alfonso Sterling from Colombia.
This project has been greeted with warm enthusiasm not only
in Paris, where it will bring about considerable change in the life
of the Mother House, but by the Visitors as a whole, whom we consulted about it.
Each year we will sponsor two four-month programs. Two
groups of 30-50 Confreres will take part in them . We hope to offer
a program of integral formation embracing the various aspects of
Vincentian life : our heritage , our spirituality , apostolic life, community life, human development.
3. I would hope that the Congregation, during the next five
years, could open several significant works among the clergy. We
receive man requests, particularly from Africa and Asia. Flexibility
is crucial in our response to these requests.
The new missions that we are undertaking in the Solomon Islands and in Tanzania have possible links with further involvement
in the formation programs in both those countries. ]'he appeals that
we have received from Russia and China, moreover, are also linked
to our involvement in formation.
One of the principal problems we face, however, is that those
who have been trained for formation work come, for the most part,
from other cultures and speak other languages. Is there sufficient
flexibility within the Congregation to make the adaptation that is
necessary if we are to respond to the appeals that we receive? 1
think so, but we will have to work hard at it.
Beyond these appeals from Africa, Asia, and sometimes Latin
America, within each culture we must ask ourselves: what are the
deepest needs of the clergy today here and now? Can we Vincentians minister to those needs in some significant way?
4. 1 would hope that the Congregation over the next five years
could respond to Pope John Paul's call to us "to search out more
than ever, with boldness, humility and skill, the causes of poverty
and encourage short and long-term solutions" (Address to the
Delegates of the 37th General Assembly, 1986).
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I think that our educational institutions, because of their very
significant resources, particularly in the universities, can be an effective instrument in responding to that call. To that end, I have
convoked a meeting of the three university presidents in the United States, and the two Visitors of their provinces, on October 17-18,
to examine ways of responding to Pope John Paul If's appeal.
Along the same lines, I would hope that man individual Confreres would develop an expertise in regard to the social teaching
of the Church (S 11 §3) and would develop effective methods of communicating it.
5. I would hope that the Congregation over the next five years
could develop prayer forms which are "something beautiful for
God" and attractive to the young. I intend in the near future to look
for ways of embarking on this project. What do I mean concretely
when I say this?
My experience after six years of visiting the provinces is that
our common prayer leaves much to be desired. It is often far from
beautiful, far from attractive to young people. On the other hand,
I have visited new communities whose prayer is strikingly beautiful and to which young people flock.
I would like to have the following principles guide the revision
of our common prayer:
a. it should be beautiful
b. it should be simple
c. it should be attuned to the prayer of the Church
d. it should be flavored by the Vincentian tradition
e. it should be flexible (adaptable to various situations).
In a revision of our prayer, I would envision:
a. a form of morning and evening prayer adapting the structure of the breviary to our own tradition (one could also think of
having this approved by the church, if that seemed advisable)
- using a modified cycle of psalms that might be grouped
around certain themes linked with our tradition and the needs of
the universal Church
- using some readings from St . Vincent
- providing time for meditation and sharing after the
readings
- modifying the petitions to focus on some of our Vincentian concerns
- integrating some of our traditional prayers, like the De
Profundis and the Expectatio Israel
b. models for sharing our faith and our prayer, as recommended in article 46 of our Constitutions
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- meditating on readings from St . Vincent and then sharing our thoughts. as above in # I
- meditating on the Sunday readings and preparing the Sunday homily together
- some form of revision de vie
c. compendium of Vincentian hymns, of revised Vincentian
prayers
d. suggestions as to ways in which our Vincentian prayer
would be open to others.
We have just named an international committee, which will
meet for the first time in December , to propose ways of making
our common prayer " something beautiful for God": Manuel Nobrega, Luis Alfonso Sterling, John McKenna , Urban Osuji, and Bernard Shoepler.
6. I would hope that over the next five years we can develop
renewed forms of community living.
My concern is this.
In recent years, it seems to me , we have been able to find a
considerable number of renewed , creative ways of serving the poor.
But, along with many other Congregations , we have had much
difficulty in finding ways of significantly renewing our community living.
Many of the practices and structures that gave shape to community living in an earlier era have disappeared . In the majority
of cases, we could surely not now return to those same structures.
Most of them served their purpose in their own time, but gradually became over - formalized , inflexible, and out-dated. Still, they often
aimed at values that have abiding validity: unity with one another,
common vision and energy in the apostolate , prayer , revision de
vie, penance and conversion.
With the passing away of former practices , we have not yet,
unfortunately , come up with sufficient contemporary means for
forming "New Communities".
What do 1 envision might be some elements toward a solution?
One of the principal means that Our Constitutions propose for
the building up of a living community is the local community plan
(C 27). This plan is, in a sense, a covenant entered into by the memhers of the local community , by which they pledge to work toward
certain common goals and engage in certain common practices. It
is to include ( S 16): apostolic activity, prayer , the use of goods, Christian witness where we work , on-going formation , times for group
reflection, necessary time for relaxation and study , and an order
of day . It is to be evaluated and revised periodically.
But often the concrete forms for revitalizing these means are
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lacking in local communities . To find or create those forms we need
creativity, the ability to listen to each other , and fidelity to the common plans we agree on.
In some ways I find this the most difficult of the challenges
to come to grips with.
7. 1 would hope that the Congregation over the next five years
will develop active, vital contact with the various Vincentian lay
groups and that we will he able to contribute to their formation.
as has often been requested of us.
How many people do you think there are in these lay groups?
There are surely between one and two million ! That makes for quite
a large Vincentian family! There are more than 240 , 000 members
of the A.I.C., the group we formerly called the Ladies of Charity.
There are more than 850,000 members of the Vincent de Paul Society in more than 122 countries. Besides that, there are very numerous Vincentian Marian Youth groups. The one in Spain has at least
30,000 members.
Our Constitutions (C 1) call us to be involved in the formation
of the Laity and to assist them toward a fuller participation in the
evangelization of the poor. Are we actively involved with these lay
groups? Do we play a significant role in their formation?
8. 1 would hope that the Congregation over the next five years
would learn to use the media effectively in its evangelization.
Is this a vain hope? Maybe. But I think we should give it a try!
There are countless documents on the need to use the media in evangelization , catechesis, teaching . Catholics were certainly pioneers
in the use of television as a tool for ministry. Many in the ijtited
States remember the days when everybody (Catholic and nonCatholic) was glued to the TV to watch Bishop Sheen. Since that
time, however, we have made little progress. Protestant groups now
certainly outshine us in the use of the media. Even more significantly, those who have values contrary to the Gospel use the media very
effectively to communicate their point of view. They consistently
communicate the need to have store, the need for immediate gratification . They communicate a concept of love that is frequently overly
romantic, overly casual , and sometimes quite irresponsible.
If we were half as effective in using the media to communicate the values that are most important to us , we would make enormous progress in the new evangelization.
We have just named an international committee, which will
meet in January 1994, to suggest ways in which the Congregation
can use the media more effectively: Augustine Towey, Victor
Groetelaars, Lourenco Mika, and Attilio Mombelli. Those are my
hopes. Will you join me in making them become a reality?
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LES VOEUX
ET LA MISSION
Leon LAU `VERIER C.M.

Prcliminaires
Le sujet qui m'a etc propose, s'inscrit en prolongement des conferences faites sur "St. Vincent et nous, a la suite du Christ Evangelisatcur" (B. Koch), sur "la Perfection et la Mission" (Escobar),
sur "les Vertus du missionnaire" (Nuovo). Cc themes sont proches,
et lies a cc que je pourrai dire sur "les Viceux et la Mission". S'il
v a des repetitions, vous m'en excusercz. Si quelques differences
apparaissent sur un point ou un autre, elles pcuvent venir du fait
d'une autre approche de la question ou de diverses interpretations
possibles des textes et du contexte. Cc quc je dirai, se voudrait alors,
plutot complemetaire, ou objet de reflexion ultericurc plus approfondie, que prise de position opposee.
Mon propos portcra sur cc qui a determine M. Vincent a vouloir les voeux pour la mission et fera echo aux multiples demarches faites dans cc but.
une fois les vocux approuves, M. Vincent s'est exprime sur la
nature des voeux , nous verrons en quels termes.
Les motivations que M. Vincent a mis en avant pour introduire
les Vcxux ont-elles encore une actualize pour le dynamisme de la
Mission?
1° - C'est 1' experience qui a amene M. Vincent a vouloir les
voeux pour quc la Congregation assure au micux la mission, et a
les vouloir avec les particularites que noun leur connaissons, pour
que les membres de la CM. soient de saints et zeles missionnaires,
- ensemble - et qui continent, avec fidelite, - la mission du Christ
Evangelisateur des pauvres.
Cet expose voudrait mettre en relief quelques aspects de nos
va ux, et vivifier le don de nous-memes a Dieu par les voeux, et faire
de nous des "Hommes Nouveaux", en des "Communautes Nouvelles", pour participer a la Nouvelle Evangelisation a laquelle toute
I'Eglise est conviee par le Pape Jean-Paul 11, et a laquelle nous sommes appeles par I'Assemblee Generale de 1992.
2° - Ici commc pour d'autres su.jets, it est important de distingucr dans les ecrits de M. Vincent, cc qui releve de sa corres-
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pondancc circonstanciee avec tel ou tel confrere, ou quelque autre
personne - cc qui concerne des dcmarches Faites aupres des autorites religicuses et qui a debouchc sur des textes officicls, - et cc
qui est de son enseignement dins ses conferences aux missionnaires. La portee des affirmations peut varier beaucoup.
Mon travail est limits aux vccux en general dans leur rapport
a Ia mission, et a cc qui est des propos de M. Vincent aux missionnaires. Une investigation de cc qui est dit de chacun des veeux et
de cc qui est dit aux Filles de la Charite, serait un prolongement
enrichissant et completerait utilement cc qui est dit ici.
3° - M. Vincent a voulu un lien tres etroit entre lcs Vaeux et
la Mission . Les voeux ont ete voulus pour realiser au mieux la mission. Solon notre Fondateur et nos Constitutions, nos voeux ont une
dimension missionnaire pour repondre a cc que l'l ✓ glise est en droit
d'attendre de la CM. et de ses membres, engages pour la mission
dc Jesus-Christ a poursuivre dans le monde d'au.jourd'hui.

I - La Congregation pour la Mission
A. - Cc qui est premier, fondamental: c'est que la Congregation a ete fondee et approuvec pour la Mission du Christ a poursuivre en faveur des pauvres
- Le Contrat de Fondation du 17Avril 1625 est tres explicate:
it s'agit dune "picuse association de quelques ecclcsiastiques de
doctrine, piste, et capacite connues qui s'appliqueraient entierement et purement au salut du pauvre peuple , allant do village en
village... precher , instruire , exhorter et catechiser ces pauvres gens
et les porter a faire tine bonne confession gcncrale..." (XIII, 198).
A cc moment, H Y a Fondation dune Association pour precher...
- L'acte d Association des premiers missionnaires, du 4 Septembre 1626 exprime la meme Finalite. C'est M. Vincent qui choisit, elit , agrege et associe lcs ecclcsiastiques pr-opres a cet emploi...
pour ensemblement vivre en maniere de Congregation , Compagnie
ou Confrerle ... Tous font promesse d'observer la Fondation, le reglcment a ctahlir, et d'obeir a M. Vincent et a ses successeurs (XIII,
203-205).
L'aspect de lien et de communaute pour la mission, apparait
ici (se lient et unissent ensemble), cc qui cst normal puisqu'il s'agit
de I'Acte d'Association.
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A cc moment la Congregation existe officiellement sans les
vctux.
La Bulle dErection de la CM. "SalvatorisNostri"du 12Janvier
1632, donnee par le Pape Urbain VIII approuve la CM. et laisse a
M. Vincent de prevoir le reglement interieurde la Congregation, avec
1'obligation de le faire approuver par I'Archeveque de Paris (XIII,
257). La Congregation a exists avec une approbation du Pape
Urhain VII sans quit soit question de vaeux.
- Les Regles Communes distribuics en 1658 par M. Vincent,
indiquent des le Chapitre I a.l. que la fin de la Compagnie est: 1°
de travailler a sa propre perfection... 2° de precher I'Evangilc aux
pauvres, part icuIierement a ceux de la campagne, 3° de former les
ccclcsiastiques a la science et a Ia vertu.
Si les formes de realisation de cc but ont pu varier et se multiplier, durant la vie mcme de M. Vincent; la fin a rechercher a toulours etc ct reste ('evangelisation des pauvres, la continuation de
la mission du Christ Evangelisatcur des pauvres, comme l'cxpriment nos Constitutions acquellcs.
B - Les exigences spirituelles de la vie missionnaire sont exprimes par M. Vincent au chap. 11 des Regles Communes.
II faut une vie spirituelle bases sur limitation de Jesus-Christ
et sur les Maximes cvangeliqucs. Pour assurer (cur ministers, les
missionnaires doivent travailler a devenir des hommcs cvangeliqucs qui vivent Ics Beatitudes; qui se reverent de ('esprit du Christ:
qui cherchent sans ccssc a connaitre et a faire la volonte de Dieu
comme le Christ qui en a fait sa nourriture; des hommcs qui aient
une totale confiance en la Providence; qui travaillent sans cese it
acquerir les cinq vertxrs: la simplicite, I'humilite, la douceur, la mortification, et le •zelc qui sont "commc les facultcs de fame de toute
la Congregation" (R.C. 11, 14).
Manifestcmcnt M. Vincent vcut des confreres qui travaillent
a leur sanctification pour etre des missionnaires zeles qui continuent la mission du Christ. Pourtant, it n'a pas fait mention des
voeux dans les Regles Communes, et cela peut surprendre.
Darts la Conference du 7 Novembrc 1659, sur Ics R.C. II, 18,
it traits des veeux et s'explique sur cc silence:
"On na pas fait mention Bans nos regles de ces trois viceux,
parce que jamais aucune Compagnie n'en fail etas dans ses
regles co»mrunes. telles que les Ores (XII, 367).
Qnand les vcxux furent introduits clans la Congregation, Ic but
de la Compagnie est restc inchange, Jesus-Christ est et reste la Regle
de la Mission . II en fut ainsi par la suite et aujourd ' hui encore.
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C. • Apres ('approbation des Voeux par Alexandre VII, le 22
Septenbre 1655, M . Vincent precise que Ics vaeux doivent etre emis
par ceux qui deviendraient membres de la Congregation . Its sons
une condition d'appartenance . Pour ceux qui sont deja dans la Congregation, it v a le souhait fortement exprime pour qu'ils les fassent; rnais on ne le leur imposera pas. Chacun garde sa libertc et
it est des confreres (peu nombrcux) qui ne feront pas les vocux, tout
en restant dans la Compagnie et de la Congregation.
D. - Aujourd 'hui, dans le Droit Canon do 1983 (c. 731, § 1-2),
I'Eglise nous reconnait et noun situe parmi les "Societes de vie Apostolique". Ainsi notre finalitc missionnaire est clairement affirmee
comme premiere Bans 1'Eglise. Nous ne sommes pas classes parmi
les Congregations Religieuses, les "Instituts de Vic Consacree", ni
sitnplement parmi les prctres seculiers. Le mcme Canon 731 au § 2
precise que parmi ces Societes, it v en a dont les membres assument Ies conscils evangeliques par un certain lien defini par leurs
propres Constitutions. Cc paragraphe nous concerne specialement.
Nous sommes dans I'Eglisc, des missionnaires qui font des veeux
particuliers, non religieux (I).
E. - L'Eglise accueille.juridiqucrnent cc que disent nos Constitutions ( 1980) approuvees Ic 29 Juin 1984 . (Le D.C. est paru a cc
moment). Le terme "prive" (utilise dans les Const. de 1968-69, a.52)
n'a pas etc retenu dans nos Constitutions actuelles parce que ces
vczux tic peuvent etrc consideres uniquement comme etant "de
conscience", ou de "pur for interne". 11 y a tine dernande ecritc au
Supericur et une reponse est faite. Its sons cntis au cours de la
messe, presidee par le Supcricur ott son delcguc. Nos voeux sont
"perpetuels , non religieux , reserves ...". Its son t obligatoires , et c'est
un effet de I'emIssion des viceux que celui de ('incorporation a la
Congregation qui nous en fait membres de plein droit.
Darts I'Eglise nous sommes reconnus, Fils de St. Vincent, avec
notre specificite missionnaire et avec nos engagements par des
vwux preciscs dins lcs Constitutions ct Statuts. En y etant fideles, noes donnons un signe authentique de la vitalite Vincentienne
dans 1'Eglisc, pour le monde et spccialrnent cclui des pauvres.

(1) Le P. Jean Bonfils, sma (act ucllenient evequc do Viviers), ecrivait
en 1990, clans son Iivre "Les Societes de Vie Apostolique" Cerf, p. 22-25:
"La Congregation de la Mission et Ies Filles de la Charite de St. Vincent
de Paul assument (mais ne professent pas) les Conscils Evangeliques de chastete, pauvretr et obeissance clans Ic cadre do lour ideal specifique et confirment cet engagement par des vueux prives au sens strictement canonique de cc mot, c'est-a-dire 'non publics', 'non rcSus', 'non religieux"'.
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II - Les Viceux en vue de la Mission
Ni dans I'Acte de Fondation de 1625 (XIII, 198), ni dans l'Acte
d'Association de 1626 6XI11, 204 ), ni dans la Bulle d ' Erection, Salvatoris Nostri d'Urbain VIII, it nest fait mention des viceux.
Pourtant, les Voeux ont ete voulus par M. Vincent qui en a
obtenu I'approbation de I'Archeveque de Paris: Jean-Francois de
Gondi (le 15 Octobre 1641, et de nouveau en 1653), et ensuite du
Pape Alexandre VII (le 22 Septembre 1655). Its ont ete introduits
alors comme expression de ('engagement perpetuel des confreres
dans la Congregation en vue de la mission.
Voulus par notre Fondateur, les voeux ont toujours garde des
memes caracteres specifiques pour la Congregation et les missionnaires.
Les Constitutions indiquent que c'est "en vue de poursuivre
plus efficacement la fin de la CM., que les membres prononcent
les voeux de stabilite , de chastete , de pauvrete et d'obeissance, conformement aux Constitutions et Statuts (a.3, § 3).
Cette dimension missionnaire des vwux est encore precisee a
I'a.28: "Animes du desir de poursuivre la mission du Christ, nous
nous consacrons entierement a ('evangelisation des pauvres dans
la Congregation durant tout notre vie . Et pour realiser cette vocation , nous optons pour la chastete , la pauvrete et l'obeissance, dans
le cadre de nos Constitutions et Statuts".
Les viceux donnent une solidite particuliere a la Compagnie et
une fermete speciale a 1'engagement des confreres pour la mission.
Its etablisscnt un lien avec la Corpagnie et entre ses membres (precise dans les aa.53 et 59, § 2). On devient membre de la CM. quand
on est admis au Seminaire Interne mais ce temps de formation est
determine, inscrit dans un laps de temps, et doit deboucher sur le
Bon Propos, ensuite sur les Vuux ou le depart (a.54) et les droits
et obligations sont prevus par les Constitutions, les Statuts et les
Normes Provinciales (a.59, § 2).
On pout dire avec M. Dodin: " Nous entrons dans la Congregation - et nous faisons les viceux ". "L'admission se situe au for
externe; les veeux sont du for interne", precise M. Dodin (Mission
et Charite n. 35-35, Juillet-Decembre 1969, p. 132). Toutefois, on ne
peut pas dire avec l'auteur de Particle, que "l'admission est l'essentiel ", car les Constitutions etablissent clairement que l'admission
fait des membres vrais de la CM., mais provisoirement. Dans les
Const. a.57, it est etabli que ce sont les Vaeux qui ont comme effet
d'incorporer les membres de la CM. et d'en faire des membres de
plcin droit.
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"L'autorisation d'emettre les vcrux, accordee par an Superieur Majeur en reponse a la demande d'un Confrere, comporte, les vcrux tote fois emis, ('incorporation a la Congregation" (a .57, § 1).
Les Vo`ux ont dont un effet capital, constitutif pour la Congregation et ceux qui veulent en faire partie. Its sont le lien permanent avec la Compagnie et des membres entre eux. Its nous situent
en Eglise avec cette specificite reconnuc (D.C. c.731, § 2).
Leur finalite nest pas de faire de nous des religieux, ce qu'avec
une grande fcrmete, M. Vincent a toujours voulu eviter. Les Veeux
ne sous etablissent pas dans un etat de Vic Consacrec, au sens etabli par le D.C. actuel, (cc. 573, 654, 603, 604). Its sons emis pour une
consecration a la mission de ('evangelisation des pauvres . Ceci est
bien exprime dans chacune des trois formules proposees . C.a.58,
§ 2: avec plus de nettete dans les dcux premieres:
Fornude directe: "...moi... Pais le vceu de me consacrer fidelement a 1'evangelisation des pauvres..."
Formule declarative: "Moi... fais d Dieu le vcru de me consacrer fidelement a l'evangelisation des pauvres..."
Formule traditionnelle: "Moi... fais a Dieu les vGUur de pauvrete... je fais en outre le vceu de m'occuer du salut des pauvres gees
des champs..."
Dans lc Registre des Viceux , qul date du 25 Janvier 1656 (qul
se trouve au Secretariat de la Province de Paris ), apres le texte
d'approbation de la Congregation par le Pape Alexandre VII, se
trouve la Formule des voeux utilisee des ce moment et dans les
mcmes termes jusqu ' aux Constitutions " ad experimentum" de
1970. Dans les Constitutions de 1984 trots formules sont explicitement presentees , la troisieme (dite traditionnelle ) est celle du temps
de M. Vincent (a.58, e). Dans ce Registre sort notifies Ics Viceux au
temps de M. Vincent et depuis lors, pour les confreres qui ont prononces les vcrux a la Maison-Mere. Les dernieres signatures sons
celles de quelques jeunes de la Province de Toulouse, qui on fait
les voeux au cours de cette annee 1993 (Jean-Yves Ducourneau, Eric
Saint -Sevin).
Les voeux sont pour la mission a assurer. Its sont une realite
juridique et spirituelle importante pour les membres de la Congregation et pour la Compagnie elle-meme dans sa vocation et sa mission d'Eglise.
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III - Les Motivations des apparaissent
progressivement ( 1639-1655)
1° - PREMIERS PAS VE RS LES VOE1.'X
Au cours des annees M. Vincent donne diverses motivations pour
obtenir ( ' approbation des vueux , macs toujours en vue de la mission.

1° - L'experience de M. Vincent
Tous ceux qui ont etudie et ecrit la vie de M. Vincent, indiquent
que. 1'annee 1616 a marque un tournant dins sa vie. Soumis a une
trey longue et dure epreuve de la foi, M. Vincent s'en est sorti en
prenant un jour "une resolution ferme et inviolable... de s'adonncr toute sa vie pour son amour (de Dieu) au service des pauvres..."
(Abelly III, X1, 118-119). Mgr Calvet ecrit a ce propos "II fit le vcxu
de se donner enticrement et pour toujours au service des pauvres
aussitot ('obsession disparut...' (St. Vincent de Paul - Albin Michel
1948, p. 57). M. Dodin ecrit que M. Vincent Iit ace moment, "Ie vcru
de se consacrer toute sa vie durant, au service des pauvres" et que
son existence fut des lors marquee par le don total de lui-meme
a Dieu et une stabilite venue du fait qu'il a trouve psychologiquement son equilihre (Mission et Charite 1979, n. 35-36, p. 132-133).
Au lieu de Ia recherche de multiples benefices en vue "I'honncte
retirade" M. Vincent sait maintenant que sa voie est daps le service des pauvres. 11 lui reste a decouvrir les modalites concretes.
Tout laissc a penser qu'il a expcrimentc lui-meme la force du don
total, qu'il demandera par la suite a ses confreres, par des voeux.
A partir de cet engagement, M. Vincent a vecu les multiples peripcties de sa vie dans une foi inebranlable et dans le service ininterrompu des pauvres.

2° - L'experience des premiers missionnaires
Les missionnaires ont fait des vcx!ux des 1627 ou 1628. C'est
M. Vincent qui signale le fait (cf. lettre du 29 Octobre 1655, a Edme
Jolly, Sup. a Rome, V. 457 ...) et it en donne les motivations: "if a
plu a Dieu de donner a Ia Compagnie, des Ic commencement, le desir
de se mettre dans 1'etat le plus parfait ..., sans entrer en etat de religion; quia ccpt e//et nuns anions fait des vcrux en vue de nous unir
plus intimement a Notre -Seigneur , et a son Eglise ; et le Superieur
de la Compagnie a ses membres , et les membres a son chef; et que
ce fut des la 21 ou 31 annee ...". M. Vincent declare que c ' est Dieu
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qui a mis le desir des viceux au cceur des missionnaires . 11 etait heureux des bons resultats obtenus ainsi . Supericur de Communaute,
it a accueilli cc qui se vivait et se cherchait en clle , et it a entrepris
des demarches pour introduire of ficiellernent Ics vaeux dans la Congr-egation. Cc., denu-ches ont dune plus de temps que prevu; elles
se sont deroulccs de 1639 a 1655.
La question qui revint sans cesse, fut do savoir comment it
serait possible dallier he fait de faire les trots viceux ainsi que celui
de stabilite , avec le fait de ne pas devenir on Ordre religieux. Si
on reussissait cc qu'il appelle la "sainte invention " (III, 246), on
serait "en possession de tout cc que comporte un etat de perfec.
tion , sans titre canoniquement des religieux".

20 - DES VOEI. X OFFICIELLEMI-:N"I' RECONNUS PAR L'EGLISE

a - Les recherches et demarches de M. Vincent
En un premier temps (1639-1640) M. Vincent a cherche la
nranicre of ficielle tIc s'engagcr par des vaeux, comme en temoigne
ses Iettres: Tune
- a Jeanne de Chantal (14 Juillet 1639). II v parle de 4 Viceux
plus un 5e d'obeissarrce aux 6,i q es, si nous avons la permission...
(I, 563)
- et quatre Iettres a M. Lcbreton.
C'est la periods des tatonnements et de ('interrogation, de la
concertation. II ecrit
- le 15 Novembre 1639: /'tint-orr faire It, Bon Propos apres un
an de Seminaire et les voeux simples apres deux ans? II taut eviter
les vcxux solcnnels pour pouvoir renvover les "incorrigibles" (1, 600)
- Ic 28 Fevrier 1640: suffira- t-il du voeu de stabilite, et d'un
serment solennel pour la pauvrctr ct I'obeissancc? (II, 28). Mais les
Chartreux et les Benedictins ne font qu'un vwu de stabilite et sont
pourtant religieux (9 Octobrc 1640, II, 124)
- Ic 9 Aoitt 1640: Va-t-on faire le Bon Propos, la premiere annee
de Seminaire et bien plus tard , un serment solennel de finir nos
jour dans la CM.? (11. 90). Duns ce cas, ii n'%- aurait pas de Vczux
- le 14 Novembre 1640: Des dif licultes demeurent concernant
les veeux de pauvrete, chastete, obeissance; alors une autre idee
est presentee: Emettre le Bon Propos de vivre et de mourir dans
la Mission , la premiere annee du Seminaire; le voeu simple de stabilite a la seconde annee dudit Seminaire et he faire solennel huit
ou dix ans plus tard , selon que le Superieur General trouvera bon...
(II, 137-138).
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Manifestement M. Vincent est tenace mais embarrasse . L'engagement de stabilite lui parait primordial. Mais, meme avec le seul
vwu de stabilite, peut-on eviter de devenir des religieux et comment?
L'esprit de creativite, d'inventivite de M. Vincent le mine vers
une autre piste: le pouvoir recu du Pape et le recours a I'Archeveque de Paris.

b - La supplique a I'Archeveque de Paris et I'approbation:
19 Octobre 1641
La Bu lie d'erection de la Congregation : "Salvatoris Nostri" du
Pape Urbain VIII ( 12 Janvier 1632) accordait au Superieur General de Ia CM. de dirter les normes jugees par lui necessaires pour
la bonne marche de la Congregation, mais a charge de faire approuver celles-ci par I'Archeveque de Paris . M. Vincent a done presence
une supplique pour les voeux ti I Arclrereque .burr Francois de Gondi.
Celui-ci donna son approbation le 19 Octobre 1641. Dans le texte,
nous trouvons Ies raisons qui justifient Ia supplique et surtout ce
qui est prevu et qui sera retenu par la suite ct aujourd'hui encore
comme caracteristique de nos vex ux:
10 - Faire a la fin de la premiere annee de Seminaire, le Bon
Propos de vivre et de mourir clans la Congregation et d'observer
la pauvrete, la chastete et 1'obeissance.
21 Apres la seconde annee de Seminaire, faire les viceux simpies de pauvrete, de chastete, d'obeissance et de stabilite.
3° - Le vuu est simple. Cependant, it pourra ctre dispense uniquement par le Pape ou le Superieur General en charge.
4° - Les voeux se feront au cours de la messe , en presence du
Superieur General oni quelqu'un Ic representant mais "il (personne)
ne recoil pas les vaeux".
51 - Doivent faire les vaeux : Ics futurs mcmbres de la Congregation ainsi que ccux qui sont admis par "moi" et par mes successeurs.
6° - La Congregation ne sera pas considcrce comme on Ordre
Religicux it cause de ces voeux ; mais elle sera consideree comme
faisant partie du corps du clerge ( de corpore clero ). (XIII, 295).

30 - DES

'OI?UX Qt I Soil-.NT . C CUEILLIS
PAR LES NIISSI()NNAIRI-,S

A - Les reactions inattendues et fortes
Persuade que I'approbation de la supplique allait faciliter
('introduction des vwux, M. Vincent fut surpris de voir Ies diver-
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gences qui surgirent entre les missionnaires, specialement sur deux
points.
Dans la bulls Salvatoris Nostri , rien n'etait dit sur les viceux.
a) L'Archeveque de Paris peut-il changer d'identite de la Cornpagnie?
b) D'autre part, la dispense des viceux , reservee au Pape ou au
Superieur General, a-t-ells un fondement canonique?
M. Vincent essaya de clarifier la situation par des conferences,
et par des lettres, a partir de 1641 et jusqu'a I'Assemblee de 1651.
Le 4 Octobre 1647, it ecrit a M. Portail, que les confreres sortent dune rctraite a la I in de laquelle, its etaient 40 a avoir renouIcs vcrux. 'Alai- qui lques-uns ont dit qu ' ils sont nuts et avaient
dilliculte it les renouveler".
J'ai prie ceux qui ne sentaie n t pas en eux la resolution
d'v perseverer de se retirer. Dieu a Beni, cc me semble cet entretien" (III, 245).
II montre ici encore sa tenacite pour le but a atteindre.
Pour cc qui est de la dispense reservee au Pape , Ies docteurs
consultes, disent que Pon a pu faire ainsi et que I'on peut continuer ainsi . Sa conviction devient Lie plus en plus forte: "Jamais Je
n'ai mieux vu ('importance des viceux qu'aujourd 'hui". 11 faut obtenir I'approhation des vWux simples pour I'affermissement de notre
Institut - pour obvier a la legerete humaine - et pouvoir assurer
les grands travaux de notre etat (III, 244-248).
Dans une Iettre a M. Alrneras du 23 Octobre 1648, M. Vincent
developpe Ies memos arguments: "Si, comme on Ic dit, le Pape Innocent X n'aimc pas l'etat religieux:
11 fain lui faire entendre que les roux simples que nous
sollicitons. ne nous font pas religieux. (Lui, comme pape, pent
en decider). Pent-titre alors, it les approuvera. 11 /aut insister
sur le fait qu'il sera di fficile de faire subsister in Co ^ npagnie
eu egard aux divers, importants, rudes et eloignes enrplois
qu'elle a. La diversite pa rail en cc qu'on se donne au service
du pauvre peuple ei a celui des ecclesiastiques, et a cetc.x-ci
par les retraites a ceux qui sort en etat d'entrer daps les ordres,
ct d'autres pour les jeunes enfants qui asplrent a l'etat ecclesiastique, comme est celui du petit Saint-Lazare, celui de SaintMeen et du Mans, et les deux ensemble qu'on va commencer
a Agen, et en/in par les ordinands. Quant aux missions des
champs, vows en connaissez in diversite, la rudesse et l'importance des cues et des autres... Que si Sa Saintete, oft la Congregation a laquelle elle enverra in connaissance de cot a/faire,
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iniprouve ces vcrux simples, qu'elle ^vous fasse la cltarite de
nous donuer un moven pour cela. La Congregation est regie
par Sa Saintete; c'est a elle de noes Bonner les ntovens de subsister, si elle tie trouve pas bon celui que rrous proposons. Que
si, apres tout, elle tie /'agree pas, noes devons noes source tare
a demcurer err simple Congregation sous ses lots. Nous noes
v soil mettrons, et peut-etre que 1expericrrce letir fera reconnaitre It, hesoin qu'elle en a. Que si Sa Saintete pourvoit ladessus et approuve ce que nous axons fait, cela fera cesser toutes ces petites emotions et ces pretextes d'abandonner la vocation (III, 379-380).
Le 3 Janvier 1650, daps unc lettre au meane M. Almeras a Rome,
it revient sur les dcmarches a poursuivre pour l'approbation des
viceux:
'Dieu determine certaines choses a certaines heures, qu'il
tie rent pas en d'autres; et dans lincertitude du temps que Dieu
aura agreable de nous accorder cette grace, noes devons poursuirre noire pointe sans nous decourager, quelque apparence
qu'il v ail de pen tie succes, selon la tnaxirrre d'Hippocrate, qui
veal que taut que le ntalade donne quelque signe de vie, on
le sollicite (2) ef on Iui donne des rernedes. Si cet of faire ne
petit reussir en is maniere proposee, it faudra presenter tine
attire supplique en quelqu'autre temps ei par quelqu'atttre
adresse. J'en ai parle depttis pen a tine personne de grand jugement, fort intelligent et experitnente en ces inatieres, qui
estime gti'il doit v avoir quelque lien entre nous, et de noes
a Dieu, pour remedier a l'inconstance nature/le tie i'/ioninie
et enrpecher to dissolution de la Compagnie; autretnent, phtsieurs v entrerout seulement pour etudier et se rendre capables des actions publiques, et puffs s'etr al/er; et d'autres, qui
aurout ell bonne intention du commencement, tie laisseront
pas de tout quitter all nioindre degoiit, oil a la premiere occasion de s'etablir dons /e tnotide, n'avant rien qui les retiettne.
Nous u'experinie ^tons que trop, semblables injustices, et a
I'heure oti je vous ecris, noes en aeons un qui, apres /'avoir
entretnu et eleve clans les etudes depuis 13 oil 14 ans, tie s'est
pas si tbt vu pre.'re gii'il vous a dermtnde tie /'argent pour .se
retirer, e f ii 'attend que ce moven-/ti pour notts quitter. Quel
rernede done apporierons-nous it ce oral? Comment eviteronsnous que le hien qu'on noes a donee poor travailler all salut
des peoples, se consume par ces gears-lit, qui ont d'autres desseins, si notis n'avons de quoi les a f fernrir par quelque puissant motif de conscience, tel quest le vtzu de stabilite oat quel.
que serment? (IV, 134).
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B - En 1651 , une Assemblee se prononce en faveur des viceux
Les difficultes sont nombreuses et tres concretes.
M. Vincent salt ecouter, prendre conseil, rechercher, dialoguer.
11 salt l'importance d'un accord des confreres sur un point qui va
engager chacun dcvant Dieu. En 1651, it convoque une Assembke
pour sortir de Ia situation difficile. Le but est nettement defini: "connaitre la volonte de Dieu quant a la paix et Ia fermete de la Compagnie et supprimer un motif de discorde " a savoir celui des vccux.
Le probleme soumis aux participants de I'Assembl6c fut de
savoir s' il fallait conserver ou non , la pratique des vwwux, et de trouver la maniere de surmonter les difficultcs existantes.
Apres un dehat libre et aninrc, on arriva a la conclusion:
- Notre- Seigneur veut que nous fassions les vceux.
- Les vo: ux sont bons.
- Mais pour rendre plus authentique la decision prise , it faut
avoir recours a Rome pour en obtenir ('approbation . (XIII, 326-327).

40 - UNE GRANDE DETERMINATION
ET UNE LONGUE PATIENCE POUR OBTENIR
L'APPROBATION PAPALE
En 1653, M. Berthe fut charge des dcmarches a Rome. Le 25
Avril 1653, M. Vincent lui Cent qu'il demande a Dieu de benir ses
travaux " comme des plus importants que Pon puisse prendre pour
la Compagnie , puiqu'il est question de I'affermissement " de celleci; it demande a cc confrere de faire valoir les mcmes motifs que
prcccdemment: emplois divers, pcnibles, ctendus, qui dissipent,
rehutent et exponent tans... qu'il cst difficile que les missionnaires
perseverent s'll n'y a quelque lien dans la Compagnie qui les
retienne ... S'ils font ce qu ' ils veulent, la Compagnie ne peut se maintenir ni assurer la mission:
"Noun avows perdu cette annee six (I Sept personnes de la
Compagnie stir 1'avis qu 'un mauvais esprit leer avail dit que
nos vcr'tcx sort nuls " (IV, 580).
La question trainait en longueur, M. Vincent cut recours a
I'Archeveque dc Paris, et obtint une nouvelle approbation des vcreux,
cette fois accordce " en vertu des pouvoirs apostoliques ", et non
plus: par notre blenveillance, "gratia nostra " conunc I'indiquait la
premiere.
1)e plus, clans une "Etude sur les viceux cinis dans la Mission
et Ic Privilege de ('Exemption" entre 1653 et 1655) (cf. Note, bas
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de page: XIII, 365) M. Vincent expliqua cc que representent les voeux
pour la Congregation. Cc qui etait envisage en demandant ('approbation pontificate des vaeux, cetail tlapporter a la Congregation
une plus grande solidite , et egalement d'eviter que la Compagnie
tie devienne un Ordre religieux . II essava de dcmontrer que ce que
Pon desirait, etait realisable ct de repondre aux objections possibles sur la nature des voeux et sur Ics effets produits par lour emission (XIII, 365-370) (2).

50 - LETTRE A M. BLATIRON
(Sup. a Genes ) 19.02.1655 (V, 315-323)
Dans une let tre du 19 Fevrier 1655, M. Vincent expose longuemcnt a M. Blatiron, qui avail des ideas particulieres sur la question, les raisons en favour de ('introduction des vceux et it rcpond
a ses objections. Cc texte merite une attention speciale, car noun
y trouvons un expose precis de la pensee de M. Vincent et des motifs
qui lui font vouloir les vocux et lour approbation:
- La Compagnic fait les 4 vu ux pour se mettre dans 1'etat le
plus agreable a Dieu: celui de Ia perfection.
- Les vceux stimulant a travailler plus fidelement a ('acquisition des vertus.
- it v a des promesses pour tout ctat de vie pour affermir les
personnes dans Ieur vocation tout au long de la vie.
- Les vceux s'opposent a la Icgerete de ('esprit humain et donnent de la constance pour travailler a des choses rudes et difficiles vg. les exerciccs tie la mission.
- Deux Assemblees se sont prononcees en faveur des viceux.
- Apres les prieres faites et les conseils recueillis it y a lieu
de croirc que c'est la volonte de Dieu d'agir ainsi.
- L'Archevcque de Paris pense qu'il est impossible de conserver cette Compagnic, sans quelquc lien interieur et perpetuel et it
a approuve les vceux le 19 Octobre 1641, et de nouveau peu avant
sa mort en 1653.
- L'usage des vcrux existe depuis environ 13 ans ct mcme des
les premieres annees de la Compagnie. II n'y a pas lieu de changer.
(Voir Note 6, Coste V, 319).

(2) Document 110. - Arch. de la Mission. original. Cette etude, presentee a la Congregation des Reguliers, v fut approuvee. Le Bref "Ex cwnmissa
nohis" (document 113) en adopte les conclusions.
Cc document inentionne un acte du 23 Aout 1653 et precede le Bref
du 22 Septembre 1655.
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Toutes ces raisons font voir que c' est tin ouvrage de Dieu et
qu'il faut s'y tenir.
Apres avoir refute aussi les objections (au debut, it n'y avait
pas de viceux - le Compagnie deviendrait une religion - la CM.
serait plus agreable aux prelats sans ces vaux), M. Vincent conclut de fa4on tres cordiale: "le vows embrasse cependant avec toutes les tendresses de nron cceur, et suis en !'amour de N.S., Monsieur,
votre tres humble serviteur" (V, 323).

6° - APPROBATION DES VOEUX PAR LE PAPE ALEXANDRE VII,
PAR LE BREF "EX COMMISSA NOBIS ", DU 22 SEPTEMBRE 1655
Apres encore hien des demarches a Rome, faites avec une humble insistance et beaucoup de patience de la part de M. Vincent et
de ses confreres charges de 1'affaire; le 22 Septembre 1655, le Pape
Alexandre VII approuva les vceux de la CM., par le Bref " Ex Commissa Nobis".
La decision papale enterinait cc que M. Vincent avait propose
et qui se faisait hahituellement clans la Compagnie: 4 vaux, avec
dispense reservee.
La correspondance do M. Vincent indique que progressivement,
les missionnaires, a do rares exceptions pros, on accepte le Bref
et renouvele les vcrux.
Alors qu'en 1655, it ecrivait que Dieu avait mis au caur des
premiers missionnaires, le desir de sc mettre Bans 1'etat le plus parfait et que pour cela, ils avaient fait des vorux; dins sa Conference
du 6 X11 1658 sur la Fin de la CM., M. Vincent insiste sur la perfection a poursuivre et la decrit ainsi:
Travailler a noire perfection c'est une regle commune a
sous !es chretiens. "Sovez parfaits comme votre Pere celeste
est parfait"(Mi. V, 48). Ori est noire perfection? "Elie est a bier
faire touter nos actions: I' connrre honnnes raisonnables, a
bier converser avec le prochain ei lid garder la justice;
2° comme chretiens, a praliquer les vertus dons N.S. sous a
donne 1'exenrple; et 3° comme missionnaire.., a bier faire les
cyrrvres qu'i1 a faites et clans le mime esprit" (XII, 77, 78).
C'est I'appel it la Mission qui exige la perfection car comment
etre agreable au Christ et poursuivre son action si nous ne sommes pas tout donnes it lui, morts et ressuscites avec Lui, incorpores a Lui , " branches " sur Lui . L'obligation de la perfection nest
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pas reserves it quelques-uns, mais elle a une exigence particuliere
pour les missionnaires et ells se realise dans faction.
11 est interessant de noter que pour M. Vincent, la perfection
a un enracinement dans le fait d ' stre homme et Ic fait d ' etre chretien, et nest pas seulement dcmandee aux missionnaires . Quand,
dans la ligne de I'Evangile , le C. Vatican 11 dit que sous avons tous
vocation a la saintete , on peut remarquer que M. Vincent soulignait
drja ('importance de la saintete a rechercher par tous, et qu'elle
s'imposc aux missionnaires , pretres ou la'ics en vue des cruvres.
Aussi, n'a-t-il pas eu de difficulte a appeler des hommes et des femmes, tout comme des pretres it participer a la mission qui a son
fondement premier daps le bapteme qui est lui - meme, exigence do
saintete et de mission.
Le 12 Aout 1659 , par le Bref "Alias nos Supplicationibus", le
Pape Alexandre V11 cit approin'ant le Suitor Fundamental de Pauvrete, confirmait son approbation anterieure des viceux.
A partir de ce moment, la pratiquc des vcrux dans la Compagnie n'a plus fait probleme. Par la suite, en un certain nombre de
Conferences, M. Vincent s'est exprime plus explicitement sur la
nature des vcrux, et it a reaffirms plus dune foil, la motivation
missionnaire des viceux, pour lcs confreres et pour la Congregation.
11 l'a fait parlois aver tine finesse de gascon. Ainsi Ic 14 Juillet 1639,
it ecrivait a Jeanne de Chantal:
"par la inisericorde de Dieu , notes travaillons a vivre religiettsetnent , quoique nOtts tie sovons pas religieux " ( 1, 1000)
mais, darts an courrier du 26 Aozit 1641), ci la tnetne, it rectifiait:
"voire charite me dit que notes aspirons a joindre la perfection ecclesiastique et la religieuse. Oft! Pion, ma chire Mire,
Pious sonitttes trop chetifs pourcela; mais it est vrai que nous
summes en peine de trouver tot moven pour notes perpetuer
clans notee vocation " ( 11, 100).

IV - La Nature des Viceux
M. Vincent fait sicnne la doctrine classique de I'Eglise au sujet
des vcrux.
Les vceux se font a Dieu. Cc qu'il traduit dans ces paroles maintes fois adressees a ses missionnaires ( et aux Filles de la Charite):
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"Donnons-nous a Dieu, totalement " - "renouvelons le don de nousmcmes a Dieu" (engagement personnel de noire vie).
les vo°ux se font en Communaute et donnent consistance a la
Communaute . Its se font dans la Congregation , nous unissent les
uns aux autres, pour la mission (dimension vicentienne des viceux).
Les vo` ux nous situent en Eglise pour la mission. M. Vincent
a recherche et obtenu ('approbation des vcrux par I'Archeveque de
Paris et le Pape Alexandre VII (notre place et noire mission daps
I'Eglise)•
Dans sa Conference sur la nature des Viceux (7-X1-1659) M. Vincent indique que les voeux soot un nouveau bapteme , une consecration , une holocauste.
Voyons un pcu plus en detail, ce qu'il (lit de la nature des Voeux:
1 ° - Les veeux changent Ies Conseils evangeliqucs en preceptes.
Dans une Conference du 14 Fevrier 1659, traitant des "Maximes >rvangeliques (R.C. Chap. 11, art. 1) (XII, 114), M. Vincent indique que les vcrux changent les conseils evangeliqucs en preceptes
et donnent de batir solidement:
"II v a de purs conseils evangeliques qui deviennent des preceptes et cela arrive quand on a vou(i de les garder en faisant vceu
de pauvretc, chastete, obeissance, parce que les conseils evangeliqucs se referent et se reduisent a ces trois vertus".
"Solon cela, nous qui aeons fait voeu de garder ces trois conseils evangeliques, nous sommes obliges de les observer; et les
observant , nous sommes assures de batir sur le roc et de faire un
edifice permanent".
20 - Ce sont les armes de N.S. pour la mission aux pauvres.
Le 7 Novembre 1659, a partir des R.C. ch. II, art. 18, M. Vincent fait une Conference sur les VOEUX et indique de nombreuses raisons de rendre graces. II s'exprime sur la nature des viceux
et le bien que ion peut esperer de leur mise in pratique. (XII,
365-37)).
Des les premiers mots, it redit que la vocation de la Compagnic est de:
"Evangeliser les pauvres comme N.S. et en la Iacon que N.S.
le faisait. II faut se servir des memes armes pour la realiser: i.e.
" par le moyen des voeux de pauvrete , chastete et obeissance , et nous
appliquer , le reste de noire vie , au salut des pauvres gens des
champs".
Dieu nous a mis dins I'etat des religieux pour la perfection a
acquerir: "Mettons la main a la conscience' ...renouvelons ce bon
propos de nous do ^ rer d Dieu". Eloignons-nous do ce qui nous porte
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au mal... nous connaitrons le repos, ayant par les viceux renonce a
toutes choses.
11 se demande si Notre-Seigneur a fait les viceux et donne deux
opinions: selon St. Thomas: non, car faire des veeux, c'est promettre a un plus grand que soi et lui est egal a Dieu son Pere; oul, selon
Ic P. General de I'Oratoire (de Condren): Jesus a fait les viceux en
tant qu'homme.
30 - Its sont un nouveau bapteme.
"Ils operent en nous ce qu'y avait fait le bapteme. Ainsi une
personne qui vent titre parfaite, ne se contente pas d'avoir ete baptisee et d'avoir, en son bapteme, renonce au diable, a ses oeuvres
et a ses pompes; mail de plus, elle rend ses hiens, elle renonce aux
plaisirs et aux honneurs. Or nous sommes en ce etat , par la misericorde de Dieu" (371).
"D'aucuns disent que avoir fait les viceux et les accomplir c'est
un continuel martvre. St. Bernard dit que "cet etat des vcrux (est
pire) nest pas si affreux que voir le pistolet pret a titre decharge,
I'epee nue prete a (rapper, les feux allumes prets a bruler, les bourreaux en rage et furie pour nous maltraiter. Its sont de pluslongue
duree; ils sont continuels. Les tourments des bourreaux durent peu
de temps, en comparaison de toutc la vie d'un homme qui a fait
ces viceux, pour lesquels it se mortifie sans cesse et se contredit par
la destruction de lui-meme et de sa propre volonte".
4° - Its sont I ' offrande d'un parfait holocauste - une ConsecraI ion.

Par les vwux on offre a Dieu un holocauste de soi -meme. On
donne tout a Dieu... c'est un parfait holocauste, car 1'entendement
est sacrifie a Dieu , comme le jugement propre et la volonte. Nous
sommes en I'etat d'etre consacres a Dieu pour continuer la mission de son Fils et des Apotres (371-372).
Le 17 Novcmbre 1658, it ecrit a Francois-Ignacc Liebe, qui lui
demande la dispense des vwux, alors qu'il a deja quitte sa communaute:
Vous savez aussi bien que n:oi, que nul ne peut vous dispenser des terns sans cause raisonnable, que vous n'en avez
point eu pour sortir de la Cornpagnie... Je ne puis vous dispenser de ces prornesses que vous avez faites a Dieu... On dolt
faire grand etas des proniesses que Pon fait a Dieu, et encore
plus de les accomplir. 11 y va de votre salul, qui doit vows titre
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bien cher, qui doit vous faire penser avec Dieu et en votre conscience ce que vous avez a faire en cet rencontre... Vous vous
etes donne 6 ,Dieu, duns la Compagnie, de laquelle it tna donne
le soin, et par consequent des rimes de ceux qui y sont entres...
(VII, 368-369).
On decouverte ici toute l'importance que M. Vincent donne aux
veeux comme engagement a Dieu dans la CM. et leur caractcrc irrevocable a moins do raison tres grave, on ne peut en etre dispense.
5° - Cc sont des pretres seculiers qui se mettent en cet etat.
Nous ne sommes pas religieux parce qu ' il n'y a que les voeux solennels qui constitutent la religion...:
A. Al y a trois conditions pour que des voeux soient solennels:
1) acceptation par le Superieur
2) les viceux solennels ont ete de fendus par Innocent III (il y a
en iron 400 ans), sinon dans one religion approuvee...
3) it taut que 1'autorite du pape intervienne.
Donc noun ne faisons pas de voeux solennels et partant nous
ne sommes pas religieux" (X11, 372-373).
B. Quest-ce qu'un veeu simple?
"C'est tout voeu qui nest pas compris dans l'ordination, ou la
religion approuvee ... Nous sommes de la religion de St . Pierre et
pour plus grande fermete , on a ajoute les voeux de pauvrete, chastctc et obeissancc" (XII, 373).
6° - Nous ne sommes pas religieux mais nous aurons la recompense des religieux:
- Le hapteme sans solennite a les memes effets de grace que
le hapteme solennel.
- Celui qui assiste a la messe avec plus de charite que le pretre recoil plus de graces que le pretre qui nest que le ministre de
N.S. Ce West pas la qualite de pretre ou de religieux qui fait que
les actions sont plus agrcables a Dieu et meritent davantage, mais
bien la charite, s'ils Pont plus grande que nous (375-376).
Des conferences suivirent sur chacun des viceux: pauvrete, chastete, obeissance, en cette annee 1659 (XII, 377...424). On y trouve
la meme motivation de don total de soi et l'importance de les mettre en pratique pour la mission.
Par la suite, occasionnellement, des Decrets d'Assemblee Generale ont apporte des precisions sur la facon dont it fact pratiquer
le viceu de pauvrete.
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Les formulations et les exigences canoniques introduites dans
les Constitutions de 1954, pour se conformer au D.C. de 1917,
avaient une tendance a noun situcr plus proces des Religious
(vg. Vaeux temporaires).
A 1'Assemblee Generale de 1968-69 , on a beaucoup discute la
question des viceux et I'cnscmble de la revision des Constitutions
fut acheve en 1980. L'approbation des Constitutions actuelles, donnee le 29 Juin 1984, garde aux viceux, les caracteristiques voulues
par M. Vincent et qui sons de tradition dans la Compagnie. Its soot
definis perpetuels , non religieux , reserves ... (cf. Cons. a.55).
Cette nouvelle formulation ne retient pas le classement des
voeux en tant quc "non publics, privilegies, simples" mais adopte
Its mots "non religieux ". Consideres a la lumiere des C. a.55, § 2:
Ces voeux doivent titre interpretes en fidelite au projet de St. Vincent , approuve par le Pape Alexandre VII dans les deux Brefs "Ex
Commissa Nobis " et "Alias Nos Supplicationibus "... ces qualifications sont fideles a cc qu'avait voulu St. Vincent et qui avait ete
maintenu par la suite...
Une autre question abordee lors do cette Assembles de
1968-1969, et par les suivantes, fut cello du lien existant entre les
voeux et I'incorporation dans la Congregation. L'incorporation se
realise par 1'emission des voeux , elle en est un effet (C. a.52, § 1;
a.53, § 1; a. 57, § 1). L'admission au Seminairc Interne etablit
quelqu' un, membre de la CM ., mail avec des droits et devoirs limites (cf. C. & S, et Norrnes Provinciales).
L'Assemblee Generale de 1992 a demands au Superieur General de donner une Instruction sur les Voeux en vuc dune meilleure
comprehension de leur nature et de leur importance ainsi qu'une
rnise en pratique plus fidele, specialement du veeu de stabilite. Cette
Instruction est en preparation.
Ces donnees de l'histoire indiquent que M. Vincent a longuement travaille avec des confreres, a l'obtention des voeux simples
qu'ils a juges necessaires comme un excellent moyen pour assurer la mission aux exigences multiples et bien souvent eprouvantes, avec des missionnaires bien qualifies spirituellement et tres
fermes dans leur engagement total a Dieu dans la Congregation.
Le veeu de stabilite lui a paru indispensable a la Compagnie comme
telle, pour qu ' elle puisse se maintenir , assurer les engagements pris
et repondre aux nombreux appels missionnaires de I'Eglise. Ne
nous voulant ni religieux, ni diocesains mais du corps du Clcrge,
de la religion de St. Pierre, M. Vincent ne voulait pas que les Pretres de la Mission echappent sirnplement aux exigences de la vie
des religieux, ni aux astreintes des pretres de paroisses. II faut une

466

grande mobilite, une liberte d'action mais avec des droits, des obligations, des engagements precis pour exprimer de fagon permanente le charisme propre dins I'Eglise. Ceci peut eclairer la tenacite avec laquellc a cte recherchee 1'existence des voeux.

V - Comment faire le lien entre les Voeux
et la Mission , aujourd'hui?
Au niveau de la pensee et des demarches de M. Vincent, comme
des textes des Constitutions, la motivation missionnaire des voeux
est clairement affirmec.
Aujourd'hui la Congregation existe et comporte les viceux.
Mais dans le concret , comment donnons • nous aux Viceux toute
leur place pour le dynamisme missionnaire que M . Vincent voulait y puiser pour realiser la vocation de la Compagnie et donner
a ses missionnaires les armes les meilleures en vue de continuer
la mission meme de Jesus - Christ sans pour autant devenir des
religieux?
Voici simplement quclqucs reflexions, suggestions, et propositions en vue de stirnuler Ies vOtres... Elles se limitent a cette perspective d'un monde et d'une Eglise qui evoluent et a l'influencc dc
certaines donnees des sciences humaines. D'autres approches sons
possibles et seraient utiles.
Dans an contexte de societe et d'Eglise qui evolue fortement
les voeux ont une grande valeur aujourd'hui pour nous affermir
dans notre vocation , nous qualifier spirituellement pour la mission,
pour conserver la Congregation dans ses engagements missionnaires et repondre aux appels de 1'Eglise pour ('Evangelisation des
pauvres...
Au temps de St . Vincent , la societc monarchique , et 1'Eglise,
de type esscntiellement hicrarchique , donnaient quasi tout pouvoir
a l'autorite et tie laissait a la plupart des pcrsonnes que peu de place
au dialogue et a ('initiative. On peut certainement admirer la f'acon
dont M . Vincent sut ctablir lc dialogue et la recherche commune
pour que les vcrux trouvent place dans la Congregation . Au C. Vatican II , I'Eglise fut presentee comme un Mystere et comme le I'euple de Dieu ou la hierarcltie a sa place de service. Actuellement c'est
I'Eglisc comme realite de Communion qui cherchc de plus en plus
a s'cxprimer dans la ligne do la rcncontre , du dialogue , dc la priere
et de la responsabilite partagee pour batir en commun , le Corps
du Christ.
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La vocation commune a sous est la saintete , et comporte une
participation a la mission. La relation do I'Eglise avec Ic monde,
et avec les autres religions a heaucoup evolue et se modifie encore.
L'attention porte d ' abord sur ce qui est commun , avant l'echange
sur les differences, et cela avec un grand souci de respect et de comprehension, reconnaissant la place de l'Esprit-Saint a l'cruvre dans
les personnel et les grouper. Ccci n'a pas ete sans remettre en cause
aussi la maniere de situer dans I'Eglise, les Ordres Religieux et Congregations. C'est le bapteme qui est fondamental et c'est en reference a Iui que se situent les charismes et les ministeres.
Apres Ic Concile, toutes les Congregations Rcligieuses ont ete
appelees a se renover. Le travail de revision, et d'adaptation des
Constitutions a pu se faire en un laps de temps determine, mais
la renovation spirituelle, communautaire , rnissionnaire , doit se
poursuivrc sans cesse, car it taut annoncer l'Evangile et en temoigner dans Lill monde toujours changeant, avec des personnes qui
ont un style different tie vie et de relations, et des attentes particulieres. (Nouvelle Evangelisation).
Nous savons que des realites, comme les communautes chretiennes, l'urgence de la mission, ou ('existence de la pauvrete materielle et spirituelle demeurent et se renouvellent sans cesse, mais
les possibilites qui existent dans les domaines de production, de
transformation, de communication, de relation sont telles, que les
methodes doivent evoluer et la presentation du message, s'adapter. 11 v a quelque 40 ans, le P. Congar pouvait ecrire un petit livre
au titre quclque peu provocateur a l'epoque: "Vaste Monde, ma
paroisse". Aujourd'hui, les ties nombreux voyages du Pape, les
synodes des eveques et les diverses Conferences episcoplacs nationales et multinationales , temoignent de fa4on renouvelee de la mission universelle de l'Eglise, a I'echelle mondiale.
Les conditions de vie dans le monde, les solidarites, les investigations faites par Ies sciences humaines, et une Eglise, ou les Imes
ont une place de plus en plus grande et des responsabilites mieux
reconnues, remettent en question hien des styles de vie et d 'action,
valables en un temps, mais inadaptes aujourd'hui. St. Vincent avait
vecu deja cette realite et conscient de la dignite du bapteme it sut
mobiliser hien du monde pour la mission.
L'Evangile n'a pas perdu de sa force d'interpellation, ni de sa
capacite de faire vivre ou d'engager totalement des vies. Mais it taut
ouvrir des chemins nouveaux, par le temoignage de vie, le dialogue, l'annonce de la Parole et ('engagement des personnes et des
groupes que noun formons, pour que les gens a qui nous nous adressons, puissent se sentir concernes. Nous devons donner le Christ
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mail aussi Le recevoir en reconnaissant l'Esprit deja a 1'oeuvre en
chacun.
Quel peut etrc et quel dolt titre l'impact de nos viceux, aujourd'hui
en nous et autour de nous, dans un monde qui pout s'organiser sans
faire reference a Dieu et ou d'autre part les integrismes de toutes
categories (Islam, Sectes) se presentent commc des absolus. II nous
faut temoigner d'une foi qui engage toute la vie par amour et pas seuletnent par soumission a uric loi. Les voeux que nous faisons sont-ils
suffisamment 1'expression dune vie toute donnee a Dieu, pour aller
very les autres et ouvrir un chemin do lumiere, de vcritc, de vie, quelles que soient les exigences et les difficultes? L'ignorance religieuse
est r6cllc et les deviations existent. La mission est difficile d'une
maniere difference, mais tout aussi reelle, et les viceux peuvent nous
armer contre l'inconstance et le decouragement...
Uric rcflexion sur les vcrux et la mission tie petit ignorer Ic fait
des sciences humaines qui renouvellent un regard sur 1'homme et
sur les motivations de ses comportements et de ses engagements.
De ce fait des mentalites changent.
Les sciences humaines evoluent sans cesse et offrent des approches divcrscs sur I'homme. Elles ne sont pas parole d'Evangile (et
ne pretcndent pas l'etre), niais clles peuvent eclaircr des questions
vraics sur I'honune, et ctrc ties benefiques. Nous tie pouvons lcs
ignorer pour noire vie ni pour notre action devangelisation, cues
peuvent aussi faire mieux percevoir la richessc spirituelle et missionnaire des viceux.
Dans un passe encore proche, nous avons commu une presentation et uric vision de I'homme situce daps uric perspective de stabilite. L'homme est un animal raisonnable, crcc a l'image de Dieu.
Il a une nature structured, hierarchisee, universelle. II est appele
a se sanctifier grace a 1'Evangilc recu et vecu dans un cadre de vie
qui ouvre un chemin de conversion et de pratiqucs precises qui font
entrer en communion avec Dieu, avec les autres, et participer au
bonheur eternel, ce qui est le but a atteindre par tous.
Sans avoir a rejeter ni a renier cc qui a etc recu et vecu grace
a ces donni•ds; aujourd'hui nous ne pouvons ignorer des approches
anthropologiques (3) qui ntodifient prolondement la vision que

(3) Fondement Evangclique des Vcrux et anthropologic moderne - Valadier sj - Rondet sj - Matura ofm (Centre Sevres - 35 rue de Sevres - 75006
Paris - 1980):
Dans one anthropologie classique:
- L'hommc s'est del ini commc tin animal raisonnable, avec la raison
commc specifiquc de cet animal no avec. Aristote, commc tin titre politi-
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I'homme a de lui-mime, qui impregnent beaucoup la mentalite de
nos contemporains, et sans doute la noire, plus ou moins consciemmcnt. On met cn avant l'idee de gcnese ou de genealogie pour
decrire la realite humaine. L'etre hummin apparait essentiellement
comme une realite en devenir, un titre en construction , structurellement constitue pour se developper a travers une serie complexe
de relations , au sein dune histoire qui echappe cn grande partie
a la conscience de la personne. tine tclle anthropologic met en premiere place une analyse des processus phvsiologiques, biologiques,
psychologiques, sociaux, qui structurent Ic devenir de I'ctre humain
de facon inconsciente.
Des lors, la connaissance de I'Ctrc humain nest pas tellement
assuree. L'homme qui s'inscrit clans une histoire, ne sait pas bien
qui it est, ni qui it dolt devenir. La crise d'identite s'exprimc beaucoup: au niveau personnel, mais aussi par rapport au groupe, a la
nationalite, It I'Eglise, a la Congregation... "Que dis-tu de toi-meme?,
qui suis-je, Hari-menu et clans le groupe? La foi, les engagements
Ics Vc rux ont a apporter une lumiere, une parole prophetique.
L'homme cherche ses racines, se pcrc;oit comme toujours en
devenir, en developpernent. Quand devient-on adulte? est une question tres actuelle. Quand est-on vraiment capable de s'engager avec
suffisamment de maturite? D'ailleurs, peut-on s'engager vraintent
pour toujours?, alors que tout evolue sans cesse et si rapidement.
Cc qui fait question pour une prise de responsabilite de soi-meme,
pour une insertion clans Ic travail, Bans la vie tie couple et clans
la societe, ne I'cst-il pas tout autant, par rapport It un engagement
de vie avec Dieu par le bapteme, clans le saccrdoce, ou par des
vacux? Un engagement clans la foi, ne peut faire fi des realites vecues
que la foi doit engager. Mais notre foi trouve sa realite et sa force
en Dieu. Un don total de soi a Dieu vient ati -i cclaiter et
que, c'est-a-dire capable de parole, on image de Dieu. II faut que I'homme
passe par Dieu, par Ia raison, pour se connaitre, se comprendre. L'homme
peat se definir, et connaitre le lens de sa vie: se conduire par la raison, devenir fils de Dieu. 11 est fait pour le bonheur et peut ainsi unifier, ordonner
son existence.
- Cette anthropologic implique presque necessairement un dualisme
plus ou moms fort. L'homme a un cote animal, mais sa vraie nature nest
pas la, elle est du cote do la raison. La sensibilite doit etrc dominee par
('intelligence. Voue a la mort, it est appek' a In vie divine. La vie ainsi percue est faite de tensions: sensibilite-intelligence; corps et amc (esprit); vie
it mort; individu it Societe...

- Dans cette perspective, on salt a quoi s'en tenir pour cc quest
I'homme et it est possible de designer les moyens a prendre pour qu'il atteigne sa fin.
- On peut aussi trouver aussi comment I'homme se situe clans I'evoIution des especes. L'homme est "en progres" sur les especes animales, et
a l'interieur de I'espece humaine, iI y a une hierarchic manifestee par la
raison (inspire de p. 10).
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fortifier la vie de tous les jours. Cc n'est pas en evitant toujours
de dire oui, rneme s'il y a des inconnues et des risques, que I'on
trouvera tin sens a sa vie.
L'homme qui se construit par relations, est marque par la
science qui experimente, qui passe dune decouverte a une autre,
d'une technique avancee a une technique plus performante. La tentation est forte de tout relativiser: cc qui est vrai, et valable
aujourd'hui, sera sans intcrct demain parce qu'autre chose apparait cornnie meilleur, preferable. Dans cc contexte, que veut dire
le viceu de stabilite ? La fidelite peut elle se vivre autrement que par
des experiences successives et diverses?, que veut dire: fidelite a
soi-mcme... a un groupe... Bans une institution ... alors que tout
change? Dieu est - il un roc solide , au sens d'un titre immuable, fige
auquel it taut se soumettre? II s'est revels en son Fils, comme un
Vivant, avec qui et pour qui , on peut engager sa vie , parce qu'iI
ouvre a un present et a un avenir auquel en pent se Fier? 11 est Celui
qui fait vivre et le maitre de impossible (mort, resurrection). II
nous donne en Jesus-Christ de rester fermes dans nos engagements
a travers les diverses stapes de notre vie, les situations et les evenements, les joies et les souffrances, aux heures obscures comme
aux periodes lumincuses. Notre fidelite, notre stabilit6, West pas
seulement repetitive, mais creatrice et engagee dans notre vie et
dans la Congregation. Elle trouve sa force dans la fidelite meme
de Dieu qui nous aime le premier et nous appelle a poursuivre la
mission pour cc temps de I'histoire.
L'homme souhaite profiler de bien des possibilites que presente
la societc de consommation, et it v est incite par de fort belles realisations mais aussi par toute une publicite. Les biens materiels
semblent devoir combler son aspiration au pouvoir, au savoir, a
la possession, au bicn-titre el au bonheur. Mais it faut toujours plus
et du dernier modcle. Les possibilites d'argent sont limitees ct Ic
chomage, la maladie, la desunion etc. viennent perturber cc qui
avait etc entrevu dans tin rove. 11 faut sans cesse remettre ses connaissances Ajour pour tenir une place dans le travail et la societc
(formation permanente).
On petit ctre aux prises alors avec le desarroi, la depression,
tomber thins tin certain fatalisme. Comment exprimer dans un tel
contexte, la lot-cc missionnaire a travers Ic temoignage individucl
et communautaire du voeu de pauvrete , qui revele d'autres realites et d' autres valeurs ? Jesus-Christ pauvre, la dimension spirituelle
de l'homme, la gratuite, la solidarite, la fraternite, la justice, la paix).
D'autre part, la science et la technique ne satisfont qu'un aspect
de la vie humaine. A cote de la recherche intellectuelle, scientifique, technique, personnelle et de groupe, it y a un aspect de la vie
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qui est celui de l'affectivite, de la relation, de la sexualite qui s'expriment avec force et se presentent comme des valeurs tres recherchees. Mais elles s'averent plus complexes qu'il n'y parait au premier ahord. II arrive que bien vite la relation se brouille, devienne
conflictuelle, que ('engagement par amour si vivement recherche
et desire, en reste au stade de ('experimentation, de l'ephemere ou
de la deconvenue. Si ('amour appelle la duree; ses exigences de gratuite, de don de soi, d'ouverture et d'accucil de I'autre, de communion et d'union se revelent difficiles et quelque peu utopiques. Les
ruptures laissent desempares et blesses pour longtemps, parfois
irremediablement . Le vaeu de chastete est-il credible , meme vecu
en des communautes fraternelles , engagees pour les autres? (se garder libre pour aimer largement, se donner sans se rechercher,
entrer en communion simple et vraie, et titre signe du Royaume
present et a venir...). Cc veeu doit titre et devenir sans cesse, une
Parole d'esperance, de lumiere, la bonne nouvelle d'un amour donne
sans reserve et fidele.
Dans cc monde socialise, l'aspiration a la vie de groupe est vivement ressentie. Elie apparait comme un besoin et Ies multiples
grouper aux finalites diverses en temoignent. Mais la necessite
d'etre soi-meme, d'etre respecte dans sa dignite, reconnu avec ses
talents et ses capacites, traite avec justice, s'expriment par la
volonte de vivre de facon epanouie. La diversite des personnes et
la variete des moyens a decouvrir ensemble pour realiser un but
commun, rendent la relation et I'echange tres enrichissants mail
plus dune foil difficiles a I'interieur d'un groupe, dune communaute, ainsi qu'avec I'autorite, et de I'autorite avec les autres. Comment le veeu d ' obelssance s'inscrit - il dans un tel style de vie et de
mission a realiser ensemble? Comment reconnaitre la volonte de
Dieu et s'y soumettre a travers la mediation humaine et des projets etablis ensemble? Comment exercer valablement I'autorite?
Comment se sentir taus appeles a s'engager personnellement avec
d'autres et pour d'autres, dans le respect de chacun, selon le charisme du Fondateur et avec une volonte de service communautaire
de la mission revue?
Nos veeux comme signes dune vie toute donnee au Christ pour
continuer sa mission aux pauvres peuvent ouvrir a I'esperance en
presentant des points de reperes a ceux qui cherchent, reveler
I'absolu de Dieu et de son amour. Its sont capables de nous engager gratuitement, par amour, pour toute la vie et d'offrir des raisons de vivre a bien d'autres.
II nous rendent disponibles pour repondre a I'urgence actuelIe de la mission (Encyclique: "Redemptoris Missio" Jean-Paul II,
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1990) (4) et a accueillir les orientations (lineamenta) donnees en vue
du Synode stir la "Vie Consacree et sa Mission dans I'Eglise" et
dont le pro jet est d'aider "a ctre un ferment evangelique et evangelisateur des cultures du troisieme millenaire et des systemes
sociaux des peuples" (Doc. Cath. 3, Janvier 1993, no 2063).
"Aujourd'hui comme Kier, la mission reste dillicile et complexe,
elle requiert le courage et la lumiere de 1'Esprit... 11 Taut prier pour
que Dieu noun donne I'audace de proclamer I'Evangile; it faut scruter les voles mysterieuse do I'Esprit, et se laisser conduire par lui
a toute la verite" (Red. Missio 87).
Actuellement, nous voyons s'amenuiser la Congregation en des
pays ou elle a vu le jour assez rapidement aux origines, et nous la
voyons se developper en Asic, en Afrique, en Amerique Latine.
Commc au temps de M. Vincent, ou les viceux furent perqus comme
les meilleures armes pour assurer durablcment la mission, ne
pouvons-nous pas trouver la, une source du renouveau auquel nous
sommes invites par 1'Eglisc et les dernieres Assemblees Generales
pour la mission, la Nouvelle Evangelisation?
( 4) L'urgence de la mission est encore tres grande aujourd'hui.
Dans son Encvclique "Redeniptoris Missio" de Decembre 1990 le Pape
Jean-Paul 11, rend un bel hommage a sous ceux qui ont oeuvre a la mission
"Ad Genies". II souligne I'ampleur actuelle de la tache missionnaire: "La,
Mission du Christ Redempteur, confiee a I'Eglise en est encore a ses debuts
et nous devons noun engager de routes nos forces a son service" (N° I).
L'urgence do ('evangelisation missionnaire, c'est qu' elle "constitue le premier service que 1'Eglise peut rendre a tout homme et a I'humanite entlere
dans Ic monde actuel " (N° 2). "Le nombre de ceux qui ignorent le Christ
et ne tont pas partie de I'Eglisc augmente constamment, et meme it a presquc double dcpuis la fin du Concile" (3). L'activite missionnaire est "Ia charge
la plus importante et la plus sacree de l'Eglise " (64). Dans cette meme encyclique Iv Pape clargit la notion de mission: 1 ° Mission AD GENTES: l'activite de l'Eglise aupres des peuples des groupes humains, des contextes
sociaux-culturels dans lesqucls lc Christ nest pas connu. 2° Temoignage
de communautes chretiennes en faveur de I'Evangile de maniere rayonnante
dans lour milieu: activitc pastorale de I'E.glise. 3° Dans des pays de vieille
tradition chretienne... ou des groupes entiers de baptises ont perdu le sens
de la foi... La it faut une "nouvelle evangelisation" (33).
- Au chap. VIII: La spiritualite missionnaire, it serait facile de trouver les axes vincentiens et comment les vo: ux voulus par M. Vincent y trouvent la dimension missionnaire (87.91). Le Pape conclut son Encyclique: "Je
vois le lever I'aube dune nouvelle ere missionnaire qui dcviendra un jour
radieux et riche de fruits si tous les chretiens, et en particulier les missionnaires et les jeunes Eglises , repondent avec generosite et saintete aux appels
et aux delis de notre temps" (92).

Comment des lors ne pas noes sentir fortement concernes, et nous mettre a I'ecoute et a la suite de M. Vincent pour realiser la mission avec les
moyens qu'il a mis en auvre?
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De nouveaux engagements missionnaires "ad gentes" ont ete
pris et sont en preparation avec des conununautes internationales. Les vcrux que noun faisons, nous met tent dans le meilleur etat
de perfection: nous unissant plus intimement au Christ et les uns
aux autres, nous dit St. Vincent. Its nous aident a realiser la mission en communaute I raternelle et a endurer avec patience et perseverance les inevitables difficultes qui existent deja ou qui surgiront inevitablement?
La priere de St. Vincent it la fin de sa conference sur les viceux
peut guider la notre en cc moment: "Je prie la Compagnie de remercier Dieu de ('institution de la Compagnie, de la vocation d'un chacun en icelle, de nous trouver en cet etat de la religion de saint
Pierre , ou plutot de JESUS-CHRIST . 0 mon Sauveur, vous avcz
attendu 1600 ans pour vous susciter une Compagnie qui fit profession expresse de continuer la mission que votre Pere vous avail
envoye faire sur la terre, et qui se servit des memes moyens (les
v(rux) dont vous servites , faisant profession de garder la pauvrete,
chastete et obeissance " (XII, 376).
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"AS GOOD FRIENDS"

Reflections on the Development of the Concept
of Fraternal Life in the Congregation
of the Mission
John E. RYBOLT C.M.

Introduction
This presentation intends to examine the concept of fraternal
life in the Common Rules and Constitutions. To accomplish this,
I have chosen (1) to examine the Common Rules and several additional documents to reveal, at least in part, the mind of Vincent
de Paul, (2) to go beyond documents to actual experiences, and (3)
to trace the development of the concept of fraternal life in our
modern documents. 1 will conclude with a reading and some questions for reflection and discussion.
1. The experience of Fraternal Life in the time of Vincent de Paul
As is well known, Vincent de Paul published the Common Rules
of the Congregation of the Mission in 1658, only two years before
his death.To trace the development of his thinking, it would be good
to examine earlier rules and documents.
I begin with the foundation documents of the Congregation (1).
These documents, the Act of Association, 4 September 1626, and
the bull "Salvatoris Nostri", 12 January 1632, both specify priests
living in common, but do not mention how this was to happen.
However, one important view of community life comes from the
remarks which the founder made at the retreat of 1632. He called
for "tender and cordial friendship" with all the confreres, and then
spoke about times of recreation:
We are to have a great respect for each other. At recreations, although we should act with gaiety, we should nevertheless do so with respect. For this reason, it is very advisable
not to touch each other, not to use "tit "(tutoyer, that is, to
use the familiar forth in speaking), and not to speak bad Latin, which gives rise to silliness (2).
(1) These documents are taken from Coste. Correspondence, Entretiens,
Documents 13, unless noted otherwise. Much more could be gathered, of
course, from his leiiers and the accounts of the earliest conferences and
repetitions of prayer. ( For these , see Coste, I1).
(2) Coste, CED 11:101.
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In ten years, at the assembly of 1642, the first official meeting
of this type, the earliest confreres had more experience. Vincent
had prepared drafts of the rules and explained to the other confreres present there the motives and means for working on these
rules. The first of these motives, and for our topic the most important, was "to unite divers spirits and men from different nations".
In other words, confreres had joined the Congregation with different outlooks, and the founder hoped to generate unity among them.
This would be accomplished, he continued, by "putting aside one's
affections, inclinations, and particular aversions" (p. 291).
In various rules given to those going to work with the armies
or to the missions, the founder urged observance of the rules, of
course, but also counseled observance of humility, mortification,
and obedience. Without saying so, he expected, I believe, that the
practice of these special virtues would lead to a smoothly functioning community for the mission (pp. 270, 306, 363).
The confreres at the second assembly held in his lifetime, in
1651, faced issues coming from the lack of charity and consequent
disunion among them. These issues were many, but a sample will
give the sense of Monsieur Vincent's concerns: the desire for goods,
honors, pleasure; rash judgment; self-love; speaking of the defects
of others; lack of mutual respect; envy, pride, anger; lack of uniformity and compassion , etc. (p. 349).
From my point of view, Vincent's thinking about the Tuesday
Conferences parallels his thinking about his own confreres in community. His rules for the members of the Tuesday Conferences contain this remarkably modern paragraph:
They will understand that Our Lord hound them together
with a new bond of his love and that lie binds them with great
perfection. Thus they will love one another, visit and console
one another in their problems and illness. They will attend the
funerals of those who die, and each of the priests will say three
masses, if lie can, for the solace of the soul of the departed, and
the others will receive communion once for his intention.
Out of all this experience, both positive and negative, grew our
Common Rules.
By chance we have a preliminary edition of the Common Rules,
dating from 1655 at the latest. Father Angelo Coppo, C.M., discovered them in a document he called Codex Sarzana , in the library
of the house of the confreres of the Turin province at Sarzana, Italy (3). For our purposes here , the text of Codex Sarzana differs lit(3) John E. Rybolt, C.M. ed., "Codex Sarzana", Vincentiana 33 (1991):
307-406.
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tle from that which eventually became the Common Rules, published three years later, 1658.
To define how the confreres should live together, Vincent de
Paul enshrined his thinking primarily in chapter eight. The following list shows the organization of this chapter:
Introduction: The example of Jesus (I)
Relationships: to one another (2), to superiors (3)
Silence and Speaking: e.g., when and where to keep silence
(4), daily conversation and topics to avoid (7-9), secrecy (10).
Interestingly, issues of speaking and silence occupied twelve
paragraphs, while the specific issue of relationships with one
another occupies only one. It is worth reading (4):
Love, like that between brothers, should always be present
among us, as well as the bond of holiness, and these should
be safeguarded in every possible war. For this reason there
should be great mutual respect, and we should get along as
good friends, always living in community. We should particularly avoid exclusive friendships, as well as any sort of ostracism, as experience has shown that these give rise to factions and destroy Congregations.
We can gather more information from elsewhere in the text:
10, 12, on the topics for conferences, in this case "getting along well
together like brothers"; 12, 3-4, on praise for one another; 12, 6,
on the virtues to be exercised in dealing with students and ordinands, and presumably our own confreres, and 12, 10, on our corporate humility.
Surprisingly, the constitutions contained in the Codex Sarzana,
with the rules for the superior general, the visitor, and the local
superior, are nearly devoid of further comments on our life
together (5).
How are we to interpret the Common Rules? Besides the conferences which Vincent gave on the rules, two official explanations

(4) Translations are from the English edition: Constitutions and Statutes of the Congregation of the Mission, (Philadelphia, 1989).
(5) These constitutions were not published until 1847, and then only
in a revised form. They, too, show almost no concern for fraternal life. Collectio Builarum, Constitutionum ac Decretorum quae Congregationis Administrationem spectant, 1Paris], 1847). Emilio Molina Rios, C.M., researched
the role of the local superior in 1960, but failed to address the question
of fraternal life, since it had not been an issue in previous documents. See
his doctoral dissertation in canon law, El Superior local de la Congregaci6n de la Misibn, (Salamanca, 1960).
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were published, but only in this century (6). These works had the
advantage of pulling together in one place materials from decrees
of the general assemblies, rules of office, etc., concerning each topic
in the Common Rules . Unfortunately, this new information adds
little to our understanding of the rules of Saint Vincent on fraternal life . About the only significant change involved an insistence
on taking common recreation , found especially in the directories
governing missions , major seminaries , and parishes.
A second source is the document with the rules of the internal
seminary (7 ). The earliest remaining text of the rules has marginal
comments in the hand of Vincent de Paul , and for this reason can
be taken as his personal version . These rules open with a section
on the spirit of the internal seminary . Number 5 reads : " A great
respect for each other, which shows both in words as well as in
marks of respect and greetings , as much as simplicity allows". This
is, as far as I can tell, the only observation made on how the novices
were to deal with each other (8).
A third , and so far unknown , source contains instructions for
those giving ordination retreats (9). This document in the section on
the time for recreation after meals parallels the rules for the internal seminary . In addition , it instructs the confrere in charge to have
the ordinands avoid loud talking , songs, discussions of food, drink
and lodging, profane or impolite speech , etc. It is difficult to imagine
that the candidates for the Congregation of the Mission would have
been much better mannered than these diocesan ordinands.
By the year 1888 , when , under Father Antoine Fiat, C. M., the
superior general , the rules for the internal seminary were redacted in a better form , the original statement from Saint Vincent on
the spirit of the novitiate had been greatly expanded ( 10). Neverthe-

(6) Explications sonnmrires des Regles Communes de la Congregation
de la Mission , (Paris , 1901); and a second edition, Paris, 1912.
(7) "Regles du scminairc, comme elles ont commence d'etre observees
au premier mois de I'annee 1652, conformement aux intentions de Monsieur
Vincent et a I'etat present du Seminaire ", pp. 3-49 of the (untitled)
manuscript with the heading " Directeur du Seminaire interne", Archives
of the Congregation of the Mission , Paris.
(8) These rules also contain " Avis pour l'office de la Conversation et
lecture", rules for the confrere deputed to oversee the novices ' daily conversation and reading at table . Topics were to be selected to guide their
discussions or sharing.

(9) "Istruzioni per tutti quelli, the s'impiegano nelle Funzioni degli
Esercizi spirituali de' ss . ri Ordinandi, ed Esercitanti Secolari ", manuscript
in the Archives of the Province of Turin. This document appears to be a
translation from an early French version from Saint Lazare. reflecting prerevolutionary conditions . The section cited here is from section 10, pages
55-57.
(10) Regulae Senrinarii lnterni Congregationis Missionis (et) Monica ad
Curatores , ( Paris, 1888).
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less, terms such as the following indicate the concern of our ancestors of a century ago for how we are to get along "as good
friends": reverence, praise, joy, propriety, tender and cordial friendship, cheer, mutual respect. On the negative side, and similar to
the director v for the ordination retreats, one was counseled to avoid
the following faults: a worldly spirit, singularity, being disorderly, too grave, giddy, arrogant, contentious, satirical, critical, suspicious, tepid, violent, or duplicit. Also, throughout all Vincent's
documents, the issue of avoiding particular friendships occupies
a central place.
To summarize this section, our founder's original inspiration
of living together in community for the mission continued to guide
his thinking throughout his life. As with all initial ideas, the usual
human problems and crises arose. The issues, frankly, sound very
contemporary.

H. The Community ' s experiences of Fraternal Life
Examination of official documents will show us how community life is supposed to be lived in the ideal order. It is, however,
also important to examine other authentic materials to uncover the
actual experiences of community life. I would like to begin with
Saint Vincent. As Father Thomas Davitt, C.M., recently pointed out
(11), close study of these texts reveals much about how the confreres
lived. For example, the students (scholastics) enjoyed the large
garden at Saint Lazare for walks and probably games. Yet they
sometimes extended this permission to take their recreation at a
larger estate of some 100 acres belonging to the community. What
Vincent objected to was the scandalous impression of luxury or
a delicate life which could be given to the ordinands and the mentally handicapped. He said:
Instead of taking recreation in the garden on days which
are not free days then take it out in the estate; I'm talking of
what I've seen; I recently went out into the estate, for the third
time this year, and was surprised to see them (the students)
there. Is this garden not enough for us? Is it not big enough,
top and bottom? Very few gardens in Paris are as big as ours
(Corte, CED 11, 197).
Even more interesting is this next glimpse of the confreres left
(11) Thomas Davitt, "The 'Repetitions of Prayer' in Volumes XI and
XII of Coste", Colloque 27 (Spring 1993): 186-93. The translations which follow are those of Father Davitt.
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to themselves eating and drinking away from the austere motherhouse refectory:
When someone returns from the country he is brought
either to the infirmary or to another room. Dinner or supper
is brought up to him, and there are some who have had this
treatment for two or three days running. This is an abuse and
the source of much evil, because there is talking and laughing, and people being encouraged to drink. One will say:
"Drink to my health!", and the other does so. There is no limit
to the wine brought along, and for that reason much evil can
arise. Theres cackling and gossip. It's lamentable (Coste, CED
11, 327).
This contrasts sharply with the much-repeated expression
found first in Abelly, about the confreres living "like Carthusians",
i.e., hermits, at home (12).
it was not at all uncommon for community houses to have
gardens to provide "a bit of air when needed" (13). The houses were
to be simple, but at the same time be suitable for the apostolate.
Even newspapers were allowed at times - not for enjoyment, of
course, but only to help in the mission. A special heated room was
provided in most houses, since other rooms had no heat year round.
Detailed descriptions are available in several sources concerning
one's physical needs, and the cleanliness of the toilets was a matter of great concern.
Although the normal confrere was generally modest in his dress
several abuses crept in: long hair, the use of wigs and perfumes,
pocket watches, elaborate snuff boxes, and even colored undergarments (culottes).
As is well known, Monsieur Vincent watched carefully over the
quantity and quality of food, and was generous in his regulations
to maintain the health of the confreres.

(12) "In this connection Monsieur Vincent said several times, 'The life
of a Missionary ought to be the life of a Carthusian in the house, and an
apostle in the countryside. The more he cares for his own interior development the more his labors for the spiritual good of others will propser' ".
Louis Abelly, La Vie du venerable serrviteur de Dieu Vincent de Paul.... (Paris:
Florentin Lambert, 1664), bk. 2, sect. 1, part 3, p. 16.
(13) Much of what follows is taken from Felix Contassot, "Notes
d'histoirc interne de la Congregation de la Mission des origines a la Revolution (1625-1792). If. La vie materielle des missionnaires". Typed
manuscript, Archives of the Mission, Paris, 1959. In addition, sec Luigi Mezzadri and Jose Maria Roman, Storia della Congregazione delta Missione. 1.
Dalla fondazione alla fine del XV11 secolo (1625-1697), (Rome: CLV, Edizioni Vincenziane, 1992) ch. 14, "La vita per la missione".
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For recreations, community regulations forbade the use of musical instruments. These violated poverty. The rule of 1786 for the
seminary of Lu4on proscribed musical instruments, as well as having dogs, birds, and vases of flowers on the windows. Seminarians,
and probably the confreres, were to avoid all of these, but the rules
would not have specified them if the students and priests had not
already had them.
The issue of games is difficult to trace, but certainly card
games, billiards, and nine-pins (quilles) enjoyed some popularity.
Superiors regularly forbade them when the confreres gambled for
money.
Lastly, Vincent saw to the care of sick confreres, (see Common
Rules 6:3-4) and later generations, too, provided good care for the
sick and aging. There are some anomalies, however. The use of
tobacco could be allowed, provided a doctor prescribed it. Bathing, however, was not countenanced, except, again, when a physician ordered it, and then only in the infirmary. Consequently, swimming for sport or recreation was unheard of.
In summary, the confreres did develop a life together "as good
friends", and their ways of being together extended beyond simply prayer and the works of the apostolate. Yet, official sanction
of ways of "building community", as we would say today, did not
exist. This was left to the present century.

III. The Community's experience of Fraternal Life as reflected in
its modern constitutions
On 25 January 1954, Father William M. Slattery, C.M., the superior general, promulgated the thoroughly revised constitutions
of the Congregation of the Mission which the Code of Canon Law
had mandated in 1917 (14). Two great wars and numerous other
delays had prevented their publication until 1954. We begin the
third part of this study with these constitutions because from them
in some way modern Vincentian life has developed.
The 1954 constitutions are mostly silent about fraternal life.
For example, the paragraphs specifying the rights and duties of the
visitors say nothing about the lives of the confreres of their
provinces. The text concentrates instead on the apostolate, rules,
and so on. In speaking of local superiors, paragraph 231, 2 points
to the "great humility and charity" with which the superior is "to

(14) Constitutions and Rides of the Congregation of the Mission, (Paris,
1954). All citations are from the English translation.
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take care of his subjects, both in spiritual and temporal matters".
This is not much (15).
On the positive side, however, paragraphs 222 and 223, (with
231, 4-5) repeat the Common Rules concerning modesty and cheerfulness in conversation and recreation, and the union, reverence
for one another, and manner of living "after the manner, however,
of dear friends" (223, 1) so familiar to us from Saint Vincent. Also,
the common exercise of the Friday chapter of faults, mentioned
in paragraph 245, would purify and in some way help fraternal
life to grow. This section does not, however, mention repetition
of prayer, another exercise with potential to strengthen fraternal
life.
The same silence mentioned above is also evident in examining the revised collection of decrees of previous general assmblics
published in 1964 (16). The assembly of 1963 had mandated this collection, but it had nothing special to say about fraternal life.
By 1968, however, matters had changed considerably. The Second Vatican Council had concluded, and had called fora thorough
revision of religious life in the Church. As a result of many meetings on the subject, a special commission consisting of ten confreres
from different provinces developed a text based on documents
presented by various working groups. Their text, a draft of constitutions and statutes, became known as the "Black Book" from its
black cover (17). This volume became a cause celebre at the assembly, since its work was largely discarded.
Nevertheless, the section "De vita communi in Congregatione
Missionis ", paragraphs 58-69, marks the first time that the Community laid down specific details governing our common or fraternal life. Some of the details may amuse us now, such as norms for
reading at table (parag. 65), but other paragraphs sound very contemporary, speaking of the use of radio and television, recorded
music, cars, traveling, and home visits. Although little of this work
in the Black Book, as I mentioned, made its way into the constitutions of 1969, it had opened the door to a more systematic and official treatment of fraternal life.
The work of the extended 1968-1969 general assembly introduced the expression "fraternal communion" into our thinking

(15) The draft form of these constitutions, printed and distributed in
1947, took nearly the same perspective, largely restating chapter eight and

the relevant sections of chapter twelve of the Common Rules. "Schema Constitutionum Congregationis a Missione approbationi Conventus Generalis
XXXI subjiciendum". Paris, 1947.
(16) "Decreta conventuum generalium in Congregatione Missionis
vigentia", 4th ed. (Rome, 1964).

(17) "Schemata constitutionum ac statutorum Congregationis Missionis", Rome, 1968.

482

about common life (18). Paragraph 7, in Part II on the nature of
the Congregation, reads:
The members of the Congregation, both clerics and
brothers, living and working in community, devote themselves
to the pursuit of perfect charity through the practice of the
evangelical counsels, and they strive to practice that same
charity in genuine fraternal communion, in the service of God,
and in their missionary activity for the salvation of men, especially of the poor.
"Fraternal Communion" became the title for the entire section
known previously in the draft, the Black Book, as "Common Life".
That expression is certainly richer and more theological. In this
section, paragraphs 29-38, much more interest is shown than ever
before to personal development, personal dignity, and privacy. At
the same time, terms such as respect, understanding, trust, support, and forgiveness (parag. 33) appeared. Elsewhere, the proposed
constitutions called for fraternal fellowship, shared decision making, friendly dialogue and the like, and ended with this paragraph:
Because God has commanded everyone to watch over his
neighbor, and because holiness in the Congregation can never
he considered a merely personal gift, the common life of confreres carries with it the obligation of charity, whereby each
of us must be prepared both to help his brothers and to be
helped by them (parag. 65).
The next assembly , 1974, contented itself with proposing
modest changes in the 1969 text , and in producing a series of declarations (19). These declarations , a set of commentaries on the constitutions and statutes , made even more explicit that common life
is "our ordinary way of life" (20), even though some confreres lived
alone, for whatever reason . The entire section obviously reflects
some uncertainty in the provinces about just how confreres were
to exercise their common life on the basis of fraternal union. The
assembly urged , quite simply, that confreres spend time together
in prayer ( parag . 46), in work and in a community of goods (parag.
47). Subsequent documents , to be noted below , will develop this
last expression.

(18) Vincentiana 13 (1969): 85-137; all texts are cited from the English
translation published, anonymously, in the Western Province, U.S.A.
(19) Vincentiana 18 (1974): 283-396. All translations are from the text
prepared by the Western Province, "thirty Fifth General Assembly of the
Congregation of the Mission".

(20) Parag. 42.
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In that period, my own province, the Midwest Province, attempted, with greater or less success, to become goal oriented. The
provincial leadership mandated an extensive study of the province,
and from this study, called the COTA (Committee on the Apostolate) Report, several goals emerged to guide the province's development. It is remarkable to me to see that the entire text opens not
with the vows or the apostolate, but with community life. This section was followed by one on the growth of the individual. Some of
the issues developed in the Black Book of 1968 appeared once again,
since they were, obviously, of great interest to the confreres of my
province. In the next two provincial assemblies (1982, 1985), the
members reviewed these same goals and even altered them somewhat, but the centrality of community life remained (21). Although
I do not have access to the work of other provinces during this period, my hunch is that similar trends were at work elsewhere.
The next general assembly, 1980, thoroughly reworked the constitutions of 1969, as revised in 1974 (22). The result was that these
were more theological, and continued to emphasize community life.
The title "Fraternal Communion" disappeared, replaced by "Community Life", a simpler but less theological expression. This formed
the second section of the constitutions, immediately after "Vocation". thereby demonstrating again the centrality of the concept
of common life for the Congregation of the Mission . Indeed, paragraph 33 sums up the concept best:
Community life has been a proper characteristic of the
Congregation from its very beginning. This was the clear will
of St. Vincent. Therefore, this is our ordinary way of living.
This fraternal life together, nourished continually by the mission , forms a community which promotes both personal and
cotrmtunitarian good and renders the work of evangelization
more effective.
Gone from this version were the overly detailed prescriptions
concerning the development and centrality of the individual confrere, and the members of the assembly took care to distinguish
between personal and communitarian matters. The "Five Virtues"
specified by Saint Vincent also appear (parag. 36), together with
love, as the animating characteristics of community life.
One of the decrees coming from the 1980 assembly was the

(21) "Vincentians. Goals, principles, directives, norms", Saint Louis,
Missouri , 1979; revised, I982; revised, 1985 (under the title: Vincentian Goals,
Principles . Directives , Norms").

(22) Vincentiana 24 (1980 ): 193-304. All translations are taken from the
English translation printed in the Midwest Province , " Constitutions and
Statutes of the Congregation of the Mission . 36th General Assembly. Rome.
1980", (Perryville, Mo., 1981).
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directive for the superior general and his council to compose a
directory ("Ratio Formationis") for the internal Seminary of the
Congregation. This document, published in 1982, bears the title
"The Basic Program for the Internal Seminary" (23). This document
is important as a witness to how the community would expect its
future candidates to live out the constitutions, with their expanded and focused understanding of community life.
The objective for formation in community life sums up best
the perspective of this document:
The seminarists will learn to live in community "as dear
friends" and will come to appreciate concretely that the Vincentian mission is realized in common (page 239).
To make this happen, several means are specified, such as
mutual service, listening, sharing, active participation in prayer and
work, recreation, etc. These are probably all terms familiar to us
now, but they were new for the Congregation on the official level.
On 27 September 1984, Father Richard McCullen, C.M., superior general, promulgated the constitutions and statutes which the
1980 assembly had prepared (24). In the area of our interest, little
had been changed after study and review by the Holy See, apart
from the addition of 24, 2, and 26, 2 (25).
Father Jaime Corera, C.M., prepared an important study of
community life in the Common Rules (26). He demonstrated, from
a sociological viewpoint, that the institutional mechanisms used
in the begining to hold together the community were the superior/subject relationship, uniformity, and community of goods. In the
preliminary drafts for the 1980 (1984) constitutions, much of that
had changed. Active participation, co-responsibility and dialogue,
and the role of the superior as servant all gave a new perspective
to the old superior/subject relationship. Uniformity was called for,
for example, primarily on the level of the basic nature and purpose
of the Congregation, together with a commitment to the Five Virtues. Much else was left to local detcrminat ion. The communitari(23) Vincentiana 27 (1983): 227-80 (published simultaneously in English,
French, and Spanish).
(24) Constitutiones (et Statuta) Congregationis Missionis, (Rome, 1984).
Note that this publication includes the Common Rules of 1658.
(25) For a thorough history of the text, see Miguel Perez Flores, C.M.,

"De ]as constituciones de 1980 a las de 1984", Vincentiana 29 (1985): 84-146;
reprinted in Anales (Madrid) 93 (1985): 102-58.
(26) Jaime Corera, C.M., "La comunidad en las Reglas Comunes",
Anales de la Congregacion de la Mision v de las Hijas de la Caridad, 84 (1976):
319-40. This study was expanded to be one of the six studies prepared for
the general assembly of 1980. The English title is: "Community life in the
time of St. Vincent and in the present", but the name of the author was
not given.
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an ramifications of prayer, liturgy, eucharist, chastity, poverty, etc.,
missing from the Common Rules, were also stressed.
In brief, the developments which Corera noted have continued
to receive attention in several documents from the assembly of 1986
to that of 1992. The "Lines of Action" coming from the 1986 assembly grew from responses from the provinces to certain questions
concerning the constitutions (27). For example, "The responses of
the Provinces manifest an ever sharper focus on the idea that community is for the mission" (p. 39). Several examples were given of
positive factors, but negatives were noted as well, such as individualism, lack of organization, a superficial manner of living together,
formalistic uniformity without interior change, and functionalism.
The address of Pope John Paul II to the members of the assembly
contained one especially important observation in this regard. It
could be the basis for much fruitful thought.
I offer you lively encouragement to set aside a special time
every week or every fortnight to search more deeply into the
mystery of prayer, to irrunerse yourselves in the writings, so
contemporary, of your Founder, to evaluate calmly your
apostolic activities, to examine carefully your community life.
The superior general and his council examined the danger of
disunity in community life, and published their study as " 'One
Body, One Spirit in Christ'. Reflections on the Unity of the Congregation of the Mission" (28). Here, too, several means, not previously sanctioned in the Congregation, are suggested: co-responsibility, cooperation in solidarity with one another, and in-depth sharing.
The next year, 1988, brought yet another document, this time
the "Program for Vincentian Formation in the Major Seminary of
the Congregation of the Mission" (29). In this, the section on formation for community life repeats the affirmation: "our community is for the mission" (parag. 47). Of major importance because
of its clarity is paragraph 49,a:
(Steps toward achieving the objective... reciprocal relationships): The attempt to create fraternal communion among the
members of the community, which should be manifested in
mutual appreciation and esteem, openness to dialogue, cordiality, offering and receiving pardon, respect and confidence,

(27) Vincentiana 30(1986):549-605, (published simultaneously in Spanish, English, and French).
(28) Vincentiana 31 (1987): 223-85, (published simultaneously in Spanish, English, and French).
(29) Vincentiana 32 (1988): 155-238, (published simultaneously in Spanish, English, and French).
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and the quest for unity, along with the acceptance of diversity, among persons.
Clearly, these means are not proper only to formation programs. They are important in every community house.
In 1991, the superior general published a directory, or "Ratio
Formationis", for the brothers of the Congregation, "Hermanos
para la MisiOn" (30). This document stressed the communitarian
nature of the formation of the brothers.
In the same year, an evaluation of the "Lines of Action" appeared (31). This preliminary document for the 1992 general assentbly pointed, in 3.1, to notable improvements in fraternal communion, such as better communication, mutual sharing, and planning
and evaluating our lives and works. Negatively, it became clear in
the responses to the questionnaires sent to the provinces and houses
that modern life styles pose increasingly serious problems for community life:
The young confreres belong to a new generation which
values a life style that is more affective and more personal.
The_' will need to be supported along these lines.
Open and serious reflection is also needed on our lifestyle,
in regard to community for the mission, which should include
an openness to creative forms of communication and comnrittnent to social justice (pa rag. 3.6).
Lastly, the 1992 assembly, in both the sections on new men and
new communities, pointed to the renewal taking place in the Congregation of the Mission (32). More details are listed to help local
communities to grow in fraternal communion. Following the expression of Saint Vincent, the members of the assembly reminded
us once again: "We should get along as good frineds".
This study has attempted to show the development of an idea
from the time of Saint Vincent to our own day. The single main
idea which can be taken away from this presentation is that the
explicit emphasis on fraternal life and community building is new
to the Congregation of the Mission. It is also new to the Church,
which has been facing issues of the importance of the human subject and how he or she lives in community. In many local communities and provinces the question has arisen of the balance among
personal needs, community life, and the apostolate. Some older con(30)

Viucentiana 35 (1991): 77-85, (published in Spanish only).

(31) "Synthesis of the Responses from the Provinces for the XXXVIII
General Assembly, 1992". Vincentiana 35 (1991): 525-64. (published simultaneously in French, Spanish, and English).
(32) "The Thirty-Eighth General Assembly of the Congregation of the
Mission. Letter to the Confreres", Rome, 25 July 1992. (Duplicated letter).
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freres are more likely to emphasize the apostolate and downplay
personal needs and even community life, while the younger men
are more person oriented. What is needed is balance. We are in community, after all, for the mission. In our community, we are called
to "get along as good friends".

IV. Readings and Questions for Reflection and Discussion
The first text comes from Father McCullen's "A Reflection on
the State of the Congregation", in 1986 (33):
There is a desire in many provinces to improve the quality of community life, to live more deeply that Communio to
which we are called by our vocation as members of the Congregation. In our Constitutions it is made abundantly clear
that community is for mission. The quality of community life,
then, should give tone or color to our mission. The adoption
of the principle of consultation, as well as the formulation of
community projects, has contributed to improving the quality of community life. Much, however, remains to be done. Individualism needs to be cut back and a greater willingness
to transcend oneself and ones preferences needs to be cultivated, if the community mission is to become a deeper reality
in the life of the Church and if the Congregation is to be seen
more clearly as Unum Corpus, Unus Spiritus in Christo.
The second selection is questions from the reflections on the
unity of the Congregation (34).
* Do we listen to and celebrate the Word of God together?
* Do we show one another signs of esteem and pardon?
* Do we accept what is given us and give what we have and
challenge one another to be faithful to what our vocation and common mission demands?
* Do we accept one another as we are, with our gifts and limitations, with our distinctive ways of thinking, but without losing
sight of our common end?
* Do we open our horizons beyond the local community to the
whole Congregation?
* Do we help those who exercise the service of authority so
that they might succeed in maintaining and promoting what is
proper to the Vincentian community?
(33) Vincentiana 30 (1986): 435-75, (published simultaneously in English, Spanish , and French). The selection is from pp. 443-44.
(34) Vincentiana 31 (1987): 240-41 (English version).
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VIDA FRATERNA Y MISION
(Puntos de vista biblicos y vicencianos)
Benito MARTINEZ

Tres aspectos de la sociedad actual
Mision quiere decir enviar a alguien a realizar un encargo. En
la Iglesia, y por ello mismo en la Congregaci6n de la Mision, lo identificamos con enviar a evangelizar, con el envio que hace Jesus,
Begun los evangelios, a anunciar la Buena Nueva. La evangelizacion es algo esencial a la Iglesia N. a la Congregaci6n. Las primeras
comunidades, tal como leemos en los Hechos de los Ap6stoles, son
comunidades evangelizadoras, en estado de mision; se proyectan
hacia fuera y esto les hace crecer.
Vida fraterna y mision en la actualidad lo entiendo, por lo tanto,
como la vida fraterna en una comunidad que se interesa por evangelizar de una manera nueva a esta nueva sociedad nuestra. Es la
nueva evangelizacion de la que habla Juan Pablo II y que asume
la Asamblea General del 1992 (1).
Teniendo claro que alli donde se anuncia la Buena Nueva o no
ha Ilegado el Reino de Dios o se le conoce do una manera insuficiente o no se le tiene en cuenta. Es decir, la NE va dirigida prinwrdialmente a los hombres que han sido bautizados en su mayoria y, todavia no hace mucho, conservaban la fe, pero ya la han abandonado v se han alejado de la Iglesia. Hemos Ilegado entonces a
la situacion en que, hace ahora medio siglo justo, Godin y Daniel
llamaron a Francia "pals de mision" (2). Hay que admitir que esta
situacion abarca tambien al mundo de los pobres.
Brevemente recuerdo el panorama de la sociedad de hoy a la
que sc empenan en evangelizar nuestras comunidades, tal como la
retrata la exhortacion apostolica Christifidcles Laici:
"Enteros paises v naciones, en los que en un tiempo la
religion v la vida cristiana fueron florecientes v capaces de
dar origen a comunidades de fe viva v operativa, estdn ahora
sonretidos a dura prueba e incluso alguna que otra vez son
radicalmente transforrnados por el continuo difundirse del
indi ferentismo, del secularisnto v el consunrismo... inspiran

(I) Chi. 34; EN 18; Carta a los Coherrnanos ( Vincentiana Jul-Oct 1992,
ps. 382-388).
(2) H. GODIN - Y. DANIEL, la France pays de mission, Lyon (Edit. de
1'abeille) 1943; viers tambien L.J. SUENENS , La Iglesia en estado de mision,
Bilbao ( Dcsclce) 1955.
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y sostienen torn existencia vivida 'comp si no buhiera Dios'
(n. 34).
Rcalidades que recoge asimismo la Carta a los Cohermanos de
Ia AG 92 (Vincentiana, 384-385).
Indi ferentisnto producido, no cabs duda, por la frustacion laboral y profesional, pero tambien, y seguramente con mayor insistencia, por el pluralismo v los medios de comunicacion que ciertamente han aportado a la sociedad infinidad de adelantos y de compression para la convivencia humana, pero ha dcpositado en el interior de los hombres un sentimiento dc impotencia y de indiferencia, un convencimiento de que todo es igual , de que todo vale lo
mismo en religion y en moral. Ha resurgido asi el individualismo
en cuanto el individuo es la norma de to bueno v de lo malo.
Consumismo apoyado en la masificacion y manipulaci6n de la
opini6n ptiblica y sustcntado por el ncgocio de las ganacias que crea
necesidades ficticias y superfluas, desvaloriza la asccsis y genera
dependencias e incoherencias entre to que se dice v lo que se hace.
El consumismo crcce con el falso progreso y propone como lev
la eficacia que margina a los menos dotados o a los mas desfavorecidos en lo econ6mico, en lo fisico, en to intelectual y en lo cultural. El activismo, la tccnica y la eficacia dcvora a los personas. Aunque aparenterncnte produce puestos de trabajo, en realidad genera
pobreza v aurnenta el nOmcro de pobres, a los que cnvuelvc en cl
desengano v en Ia frustraci6n de las desigualdadcs sociales.
El consumismo se hermana con el hedonismo pronto, pasajero
v cambiable. Pone todo al servicio de ideologias en el podcr, fomentado fomentando o afianzando permanentemente injusticias sociaIcs.
Iucreencia que dcstierra a Dios de Ia sociedad como algo innecesario y anula Ia transcendencia dc los valores rcligiosos y morales. Rechaza las ideas absolutas v da, especialmente a los j6venes,
un sentimiento dc superficialidad, permisividad y deshumanizaci6n.
La sociedad se ha descristianizado y la gente se aleja de la Iglesia.
Se intenta convencer, como serial de modernidad v de progreso, de
ser agn6stico o arrcligioso.
La incrcencia ha destrozado el optimismo y ha traido cl desencanto y la desilusi6n al no encontrar inotivos transcendentes para
la existencia y la vida. La solidaridad ha quedado abandonada y
se ha perdido la militancia en defcnsa do los probres (3).

(3) Ver Documento de Trabajo de la AG- 92, Comision preparatoria,
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Pero esta sociedad es Ia nuestra y hemos do amarla. No podemos encerrarnos en el pesinusmo ni en la anoranza; tampoco idolatrarla o asurnirla en su totalidad. Se nos impose dialogar con ella
v evangelizarla.
bluchos historiadores escriben que hemos entrado en una
nueva historia. Tambien la Congregacion si pertenece al mundo
actual. Asi lo aclara la Asamblea General cuando expone nueva
evangelizacion, hombres nuevos, comunidades renovadas.

COMUNIDADES \IISIONERAS

Nueva evangelizacion
A esta sociedad nueva nos encargan misionar de una manera
diferente a como la hernos evangclizado hasta ahora. la clave de
la nueva evangelizacion es la comunidad renovada. J.A. Pagola, Vicario General en la diocesis de San Sebastian, explica la dinamica
de la nueva evangelizacion (4): Hasta ahora evangelizar se cntendia corno "dar a conocer la doctrina de Jesucristo a aquellos que
todavia no la conocen o la conocen de una manera insuficiente".
Para ello "la primera preocupaci6n sera asegurar los medios eficaces que garantizan la propagaci6n adecuada... Por otra parte
scran necesarios hombres v mujeres biers formados, que conozcan
perfectamente el mensaje cristiano y sean capaces de transmitirlo
de manera persuasiva y convincente", asi comp estructuras eficaces. "Por ultimo, sera importante el mimero de personas comprometidas en la acci6n pastoral". 0 sea, evangelizar era ensenar una
doctrina.
Pero hay que aclarar "que el evangelio no es solo, ni sobre todo,
una doctrina. El evangelio es la Persona de Jesucristo y la salvaci6n que en el se nos ofrece: esa experiencia hurnanizadora, salvadora, liheradora, que comienza con Jesucristo".
Es decir, para trasmitir esa experiencia salvadora y esa vida
nos sentimos comprometidos a usar los mismos medios que emple6
Jesucristo (5): "solidaridad con los mas olvidados y marginados;
acogida c:ilida a cada persona; ccrcania a las necesidades mas vitales del ser humano; creaci6n de relaciones mas juntas y fraternas;

(4) J.A. PAGOLA. Accion pastoral para una nueva evangelizacion, Santander (Sal Terrae) 1991. ps. 50-52.
(5) Mi. 11, 4; 21 , 31: 28, 19 ; Mc. 2, 17: Lc. 4, 16. 21; 6, 20-22; 7, 21. 37-39;
15, 2.
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defensa de la verdad; ofrecimiento de perdon y rehabilitacion;
ofcrta'de sentido ultimo de la vida y esperanza definitiva ante la
muerte". Concluimos, si para transmitir una doctrina se necesitan
maestros competentes, para comunicar una vida, una experiencia
se necesitan testigos creyentes. Los maestros no son suficientes sencillamente porque la sociedad ya ni siquiera escucha el mensaje.
En los hombres modernos es escasa la influencia de una doctrina,
mas eficazmente influye la vida y el compromiso del testigo que
lo vive,

Comunidad y nueva evangelizacion
Ante todo to expuesto pienso que la evangelizacion individual
queda minimizada, que no es suficiente. Se diluye en medio de la
sociedad masificada. Apenas genera impacto que produzca interrogantes y menos que de respuestas. El desvalimiento cultural cristiano no es un ambiente propicio para el evangelizador particular,
at estilo de francotiradores.
Una de las novedades de esta sociedad posmoderna radica en
la proliferacion de acontecimientos, en la multitud de sucesos que
nos abisman, de individualidades o personas que transitan por infinidad de lugares sin dejar huellas, como son agencias, aeropuertos, trenes, clinicas, restaurantes, etc. Ninguno, como individuo,
hace historia. Solo es pasar el anonimato de personas y de relaciones sin identificar; la pura soledad en la mayoria de los casos.
En esta epoca el testimonio individual unicamente tiene
influencia en la sociedad si lo reflejan personas a quienes la historia califica como Grander Hombres, y la Iglesia como Hombres carisrnkticos. Pero estos escasean.
En una sociedad acostumbrada a individuos an6nimos, la labor
de un misionero entre los pobres aumcnta en cuanto miembro de
una comunidad y se multiplica si la labor es de la comunidad entera.
Me atreveria a afirmar que uno de los aspectos mas relevantes de
la nucva evangelizacion es que sea comunitaria. Hoy la evangclizadora profunda es la comunidad. Ella asume nitidamente el papel
de presencia testimonial y de fuerza activa del evangelio, indicando
que el Reino de Dios ha comenzado en la tierra. Solo el tcstimonio
comunitario adquiere el relieve que lo hace visible. La comunidad
impacta en la calle, en los barrios, en las familial y, en general,
en el entorno como una respuesta cristiana a los interrogantes cxistenciales de los hombres v como un signo de paz y de esperanza.
Es lo que Maritain llamaba "minorias profeticas de choque". La
vida comunitaria y el trabajo entregado a los pobres es una respuesta firme a los problemas mas cruciales de los hombres: sexo,
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dinero y poder , o to que es igual , amor, solidaridad y defensa de
los humildes. No cabe duda que es significativa la castidad de
unpersona en solidaridad con los pobres , lo mismo que la pobreza
participativa o la obediencia cornunitaria , pero si la vive todo un
grupo de personas produce una reflexion inquietante.
Sin ninguna duda , mayor admiracion causa el amor entre amigos que forman una comunidad . Descubrir un grupo de personas
que viven el amor de la amistad para amar desinteresadamente a
los pobres contagia la universalidad y se convierte en expansivo.
El P. Claffey conto en la AG - 92 una anecdota en la quc concluia que
la brasa separada del fuego se apaga sin dar Iuz ni calor.
La comunidad se convierte asi en una plataforma de envio al
crear un ambiente de reposo acogedor , donde los misioneros se
recogen para el descaso , el estudio v pars preparar nuevas misiones. Era la mentalidad de San Vicente ( XI, 368s-256s ), como tambien lo era de Jesus , cuando invita a los apostoles , despues de una
mision , a it "aparte , a un lugar solitario para descansar un poco"
(Mc. 6,31).
Igualmente , cuando se wive en grupo, la comunidad puede seleccionar ventajosamente a las personas segun sus cualidades para
las necesidades oportunas, como indicaba San Vicente en la conferencia del 12 de dicientbre de 1658 v San Pablo se lo escribia a
los romanos ( 12, 3-13). De este modo las peculiaridades de cada
misionero coca ,jan facilmente en una sociedad programada tecnicamente segun unas especialidades para especialistas.
Con todo to expuesto no quiero anular la labor de los individuos . Quienes actuan en comunidad v quienes encierran los valores son las personas; sin embargo es en la comunidad donde se
potencian mutuamente y se robustecen inscparablemente, formando Ia comunidad que en determinadas cpocas son las tinicas
capaces de dar un vercladcro impacto evangelizador . Tampoco
rechazo que pueda haber algun lider carismatico que iguale o
supere el apostolado de la comunidad . Pero son pocos.

Relaciones entre sociedad y comunidad

Es accrtado aplicar a la comuniadd lo que los ns. 14 y 80 do
Evangeli Nuntiandi dice de la Iglesia: "Evangelizar constituye la
dicha v la vocacion de la Iglesia (comunidad), su identidad ma's profunda. Ella exists para evangelizar". La razon de ser de la comunidad no hay que buscarla dentro de ella misma, sino fuera. Ni la
vida ni la accion de la comunidad vicentina tiene pleno sentido si
no provoca admiracion y conversion. Es decir si no son evangeli493

zacion (6). Buscar la identidad dentro de fa comunidad seria convertirla en un ghetto condenado a desaparecer.
El anuncio del Reino de Dios intenta trasformar la escala de
valores que dominan la sociedad. El primer paso es vivirlos en la
pcquena sociedad que Ilamamos comunidad donde se practican las
relaciones comunitarias. El segundo es colaborar en solucionar sus
problemas, pues una caracteristica de la NE es comprometerse en
el amor, en la solidaridad y en la j usticia.
Entre la sociedad y la comunidad se produce un intercambio
de influencias. La sociedad penetra en la comunidad con su lenguaje, sus tecnicas, modas, costumbres, ideas, y la comunidad
influye en la sociedad con su vida, sit testirnonio, mensaje cristiano,
su programa viccntino. Si el influ,jo de la sociedad es mas potente
que la influencia de la comunidad, esta se mundaniza, languidece
v muere . Por el contrario , si la comunidad influye positivamente
en su entorno v da mas que to recibido, tiene vida, es una comunidad evangelizadora.
La comunidad evangeliza al tnisn1o tiempo con la fucrza del
envio v con el testimonio de su vida dentro de las estructuras comunitarias, necesarias, decia Vicente de Paul, "para poder vivir todos
juncos y Ilevar cierta uniformidad en nuestras tareas" (XII, 9 [XI,
3281). Las estructuras son incuestionables en un grupo y deben ser
admitidas por todos los miembros si estan animadas por el elemento carismatico o mistico. No podemos olvidar que la comunidad es creativa en su base cuando la tension entre el espiritu carismatico v las estructuras es dinamica. Nunca las estructuras pueden ahogarel ambiente ni a las personas. Flexibilizadas por el espiritu carismatico la mision saca a fa comunidad de un encerramiento
mortal. La luz se enciende para que ilumine N. no para esconderla
dentro de unas estructuras inadecuadas que la alwgan por falta
de oxigeno (Mt. 5,15).
Sin querer introducir en la comunidad las formas y metodos
de la sociedad ni aceptar su dinamica de seleccion deshumanizada
o el rol que impone a las diversas categorias sociales, debemos
recordar, sin embargo, que muchos sociologos e historiadores recalcan el poder de Ias fuerzas universales o de grupos dirigidos por
excelentes profesionales y donde los individuos son meros instrumentos. Dc igual mancra convicne tener presente como en la Iglesia estan en augc los movimientos de apostolado buscando la vida
de comunidad dirigida a la mision , v como en la sociedad brotan
movimientos de comunas v sectas emocionales.

(6) Ver C. BRAGA , La vita spirituale delta "missione ", Vincentiana (JulAug 1983 ) ps. 298-299.
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FUNDAMENTOS DE LA VIDA FRATERNA

Fundamentos vicencianos
Nuestras Constituciones indican claramente que "la vida comunitaria es un rasgo propio de la Congregacion" (C 21) y "esta ordenada a preparar la actividad apost6lica, fomentarla y ayudarla constantemente" (C 19). Todo en ella se ordena a la mision, desde el mero
hecho de congregarnos a impulso de la Trinidad hasla seguir a Jesucristo guiados por el Espiritu Santo (C 20). Las Constituciones no
hacen sino plasmar la mcntalidad del fundador.
En los comienzos, de 1617 a 1625, San Vicente concibio la Congregacicin como una asociacion de "buenos sacerdotes" para misionar las tierras de los senores de Gondi. La fundacion de Margarita
de Silly se centraba en la obligacion de misionar sus tierras mas
que en la creacidn de una comunidad (XI, 171 [961).
No obstante, pronto, en 1625, cuando se firm6 el contrato de
fundacion de la Congregacion de la Mision, se dice que "viviran en
comun bajo la obediencia clef senor de Paul" (XIII, 200 [X, 240]).
La idea pudo scr del mismo Vicente, pues en el Acta de Asociacion
(1626) Vicente de Paul expresamente decide que los asociados deben
"observar el reglamento particular que sobre la misma (fundacion)
hemos escrito" (XIII, 204 [X, 243]). Sin duda alguna, el reglamento
y la vida en comun sc ordenaban a la mision.
La vida de comunidad es una realidad firme en la aprobacion
papal de Urbano VIII (1632) donde se habla va de Reglas (7).
En los comienzos no aparece el elemento mistico-carismatico
que dinamice v aglutine la vida en comun. La raz6n primera de la
vida comunitaria es la eficacia en la mision. Pienso que no es contrario a la mcntalidad de San Vicente afirmar que la comunidad
es el primer embri6n, acaso sin pretenderlo, del voto de estabilidad: no ahandonar a los pohres y evangelizarlos mas facilmentc.

Comuniclades anteriores a la Congregacion de la Mision
Vicente de Paul al delinir la comunidad vicenciana esta influenciado por la sociedad francesa y por las congregaciones religiosas
ya existentes, como se puede ver en un recort-ido somero de los
movimientos comunitarios:
Pacomio descrubrio en cl siglo IV que los anacoretas no reflejaban en su totalidad el seguimento de Jesus, pues descuidaban las

(7) SV. XIII, 259-261, 264, 266 (X, 306, 315-319).
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relaciones con los demas. Y les reuni6 en comunidad guiados por
una regla basada en la mortificaci6n ascctica, en el trabajo, en la
pobreza v en comunidad de bienes. Queria imitar la vida de los primeros cristianos de Jerusalen, tal como la describen los Hechos
de los Ap6stoles (2, 42-47; 4, 32-35).
Benito de Nursia tuvo presentc las reglas de Pacomio, San basilio, Casiano v Ia Regula Magistri, pcro dominado por cl problerna
de los girobagos regul6 una comunidad donde se establecia la estabilidad de lugar en el monasterio. Aqui se dedicaban a la Obra de
Dios (Opus Dci), oraban y trabajaban. El monasterio era una
pequena ciudad donde el monje encontraba todo lo necesario sin
necesidad de salir de el v una escuela donde aprendia la santidad
personal a travcs de la ascesis, la contemplaci6n v la alabanza diving
estructurada a lo largo de la jornada.
La comunidad benedictina race en un cruce de culturas - la
grecorromana v la sajona - y en un cambio de los ticmpos - de
la ciudad romana at campesinado medieval -. Sin pretendcrlo
expresamente San Benito, la comunidad benedictina acepta la
misi6n que Ic encomienda el pueblo: civilizar y evangelizar a unos
pueblos "barbaros". Alrededor de los monasteries nacen poblados
y los monjes les ensenan la agricultura , fundan escuelas monacales, copian y transmiten los escritos grecorromanos y los evangelizan. Pero no se olvide que, ante todo v sobre todo, el monasterio
es una escuela de santidad personal.
En la Edad Media aparecen unas congregaciones Ilamadas de
" Can6riigos regulares". Viven segun las reglas de San Agustin, como
los Premonstratenses, o se inspiran en ella como los Dominicos.
Este movimiento canonical introduce en la vida comunitaria la vida
apost6lica, creando la vida mixta : la mision adquiere carta de naturaleza en la vida comunitaria.
Por la misma epoca se presentan los mendicantes centrando
la vida de comunidad en el desprendimiento y la pobreza, pero
anadiendo a la acci6n apost6lica la itinerancia, necesaria en una
sociedad construida con ciudades y comercio.
San Ignacio, en unos arios de ruptura de la Iglesia, concibe una
Compania fuerternente estructurada para la lucha, de apostolado
viviendo en comunidad. El voto do obediencia ata ferreamente a
cada individuo con la cabeza-superior V. por ello, con la mision.
A veces da la sensaci6n do prevalecer los individuos mas que la
comunidad, como si estuvieran unidas las personas en la Compania
mas que en la comunidad.
Comunidad viccnciana
San Vicente vive en un siglo franccs de guerras externas c internas. Exteriorni me Francia batalla por hacerse con sus fronteras
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naturales - el conocido exagono de la actualidad - y en el interior lucha por const ruir un podcr absoluto quc domino a la nobleza
disgregadora y unifique en una cola conciencia nacional - el estado
- las multiples conciencias nacionalistas.
Tanto la situacion politica como las congregacioncs cxistcntes se reflejan en la comunidad vicenciana: una comunidad de fuerte
vida fraterna en unidad, hasta Ilegar, segun el fundador, a la uniformidad posible (8). El ministerio de los misioneros era mas comunitario que personal. De ahi la frecuencia de los destinos y la ubicacion do las comunidades, de ahi que los misioneros procuraran
llevar vida comunitaria durantc las misiones y que el superior o
el director pudieran "cambiar temporalmente a los predicadores
y catequistas o sustituirlos por otros" (RC. XI, 3). Solo teniendo
en cuenta esta mentalidad se nos haven asequibles los consejos que
dio San Vicente en los retiros anuales de 1634 y 1635 para vivir
en comunidad (XI, 100-104 [27-30]), o la vida comunitaria de los
misioneros, nimiamente detallada, que explico a Santa Juana Francisca de Chantal (1, 562-565 [550-552]). La historia de las congregaciones puede ser5alar religiosos viviendo y ejerciendo el apostolado
sin comunidad, pero raramente, en tiempos normales, nombra a
un misionero fuera de la comunidad. La mision, en la mentalidad
de San Vicente, no puede ser individualista lino colectiva; es decir
eclesial.
La cornunidad v la mision en la CM estan intimamente entrelazadas. No se puede considerar ni estudiar la una sin la otra. Las
dos forman una unidad que constituyc el ser del misionero Paul.
Lo carismatico - influjo de la mision - queda intrinsecamente
asimilado por lo institucional en la estructura comunitaria. La
cornunidad vicentina no es un sistema cerrado cuyo punto de referencia sea la fraternidad, sino un estilo abierto, subordinado siempre a la evangelizacion de los pobres.
Asi nos explicamos aquellas frases v aquella mimica de Vicente
de Paul hablandoles a los misioneros, cuando ternia que despues
de su rnuerte algunos "espiritus mal nacidos... esqueletos de misioneros... espiritus libertinos, libertinos, libertinos" quisieran abandonar algunos ministerios v arruinar "los cimientos de la
Compania" (9). Porque, aunque la comunidad es la fuerza impulsora de la mision, la evangclizacion es el espiritu vital de la convivcncia. Una de ]as claves de la union corn unidad-mision es la situacion estrategica en que San Vicente coloca las comunidades. Emplazarniento estrategico en funcion de los pobres y de los seminarios,

(8) Conf. del 23 de mayo de 1659; RC It, 11.
(9) San Vicente trae cinco citas biblicas en XII, 89-93 (XI, 395-398).
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aunque tenga en cuenta la formacion y la viola espiritual de los
misioneros.
Los padres paules misionaban los carnpos , pero vivian en ciudades; por lo general en capitales de provincia ode diocesis, o con
facilcs vias de comunicacion o en ciudades donde la influencia de
la nobleza era transcendental para los pobres . Desde estas ciudades las comunidades derraman su actividad en la region campesina y en las bolsas de pobreza o en las condiciones del clero. Siglos
antes San pablo realizo parecidas fundaciones : Antioquia, Efeso,
Tesalonica , Corinto, hasta llegar a Roma.

Fundamentos biblicos
La conversion de Vicente de Paul comenzo en 1609 cuando le
acusaron de ladron. En 1617 salio de una noche mistica promctiendo dedicarse a los pobres. En esta ascension Ic habia ayudado
el Cardenal Berulle y de este recogio el centrismo de Jesus. En adelante San Vicente se considera continuador de la mision de Jesucristo. Es el ideal que anima a la CM. La Introduccion a las Reglas
y la mayoria do sus articulos estan salpicados rcpetidamente por
el convencimiento de ser continuadores de la actividad salvadora
de Jesucristo entrc los pobres. Mensaje explicado de viva voz en
las conferencias y repeticiones de oracion. "Jesucristo es la Regla
de la Mision" (XII, 130 [XI, 429]), pues "nadie puede poner otro
cimiento que el ya puesto: Jesucristo" (I Cor. 3, 11) (10).
Pero no somos continuadores unicamente de la mision de Jesucristo, lo somos tambien de la comunidad apostolica: "Cuando
Cristo, nuestro Salvador, rcunio cn comunidad a los Apostoles y
Discipulos, etc." (RC. VIII, 1).
Despues de todo lo expuesto, concluvo que nos reunimos en
comunidad para mejor haccr presente el mandato del Senor: "Id
por todo el mundo v anunciar la Buena Nueva a toda la creacion"
(11). Pero nuestra convivencia se basa de igual modo en la comunidad evangelica. Una Buena Noticia consiste en proclamar que Jesus
predico cl Reino de Dios (Mc. 1, 14-15) quo ciertarnente tendra su
plenitud de justicia, de amor y de paz al final de los tiempos, aunque ya ha comenzado imperfectamcntc en la tierra. Los que viven
el Reino aceptan un nucvo estilo de fraternidad quc libera a los
hombres y construven una sociedad rnas justa y humana inspirandose cn el modelo evangelico.

(10) SV. V, 59-60 (58); VIII, 238 (226); X1, 23-24, 107-109 (226, 33-35);
All, 73-94, 130 ss (XI, 381, 428 ss). Comentarios a Lc. 4, 18: XI, 108, 135,
315 (XI, 33-34, 56, 209); XII, 3-4, 32, 79, 90, 367 (XI, 323, 386, 395, 639, 725).
(11) Mc. 16, 15; Mt. 28, 19; U. 24, 46-48; Hch. 1, 8.
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Para dernostrarlo Jesus reuni6 un grupo de discipulos y formo
una comunidad dispuesta a vivir anticipadamcnte y a reproducir
aqui y ahora el Reinado de Dios. Impactarian de tal manera a la
sociedad que quienes les vieran comprenderian que algo parecido
a esa vida scria cl Rcino anunciado; que valia la pena vivirlo.
En el llamado "sermon dc la montana" (Mt. cps. 5-7) les dio
las claves de la convivencia y un programa de vida o proyecto comunitario: postura ante las normas, ante la piedad, ante el dinero y
ante los hermanos. En el capitulo 10 present6 la anion intirna que
existe entre comunidad y misi6n, resaltando la pobreza y el posible rechazo a los enviados. En las parabolas del Reino indic6 la realidad dc una vida en comun: no todos dan el ciento por uno. Unos
no aceptan los roces de la convivencia o son fragiles o buscan la
comudidad; otros solo dan cl 30 o el 60 por uno. No se debe usar
con ellos la intolerancia. Dejemos a Dios quc recoja al final la cizana
v scparc los peces. El grupo, corno la levadura, fermentara la sociedad. No podemos desanimarnos porque toda comunidad es una joya
y un tesoro poco conocido. Vale la pcna intentarlo.
Mas adelante (cp. 18) da los fundamentos de una vida fratcrna:
misericordia, perd6n, correcci6n fraterna, la oraci6n y el arnor.
La comunidad puede ser rechazada y perseguida hasta la cruz.
Tambien to fue el Maestro. Para vivir anticipadamcnte el Rcino en
nuestras comunidades no es suficiente scr Ilamados, hay quc estar
dispuestos a acoger cl misterio de la muertc y resurreccion y anunciarlo al mundo (cps. 16, 17, 20) (12).
Esta comunidad evangelica es el fundamento do to comunidad viccntina, la nuestra. Nuestra vida hace presente y visible los
valores del Reino mientras provoca a intcgrarse en el Reino ya
iniciado.
Bastantc pronto Vicente de Paul hahl6 del aspecto carismatico
o mistico de la comunidad, es decir, de la vida fraterna o del amor
que une a los miernbros del grupo y hace que la comunidad sea algo
mas que la surna o yuxtaposicion de los individuos, al tiempo que
se convierte en el punto concreto y visible dc referencia dc los misioneros. (Conf. a H.C. de 31-7-1634). Si dcsde la firma do la fundacion
dc la CM en 1625, reflexion6 en la necesidad de vivir en comunidad, comp el medio mas apropiado para sacar fruto dc las misiones, poco a poco tomb conciencia de una intima vida en comun como
natural a la CM v la abrazO de tal manera que desde 1641 se esforz6
en ordenarla v Iasi uniformarla con normas que pasaron luego a
las Rcglas connrnes (Conf. 23-5-59).

(12) J.L. SICRE DIAZ, Jesus y la Iglesia, Madrid (Fundacion Santa
Maria) 1984.
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LA MISION DETERMINA EL TALENTE
DE NUESTRAS COMUNIADES

La comunidad y la mision forma natural de nuestra vida
Despues de todo lo expuesto no es necesario dccir que la vida
comunitaria y la mision ni se oponen ni se enfrentan. Tampoco
podemos afirmar que existan para complementarse. Sencillamente
la Vida fraterna es la forma natural de vivir los misioneros paules
como la familia lo es de los hombres, aunque la vida en comun de
los misioneros tienda hacia la mision: "San Vicente reunio dentro
de la Iglesia a unos companeros que, con una nueva forma comunitaria de Vida, se dedicaran a evangelizar a los pobres" (C 19). No
entramos en la Congregacion para vivir en comunidad, sino apra
evangelizar a los pobres viviendo en comun (13). La comunidad y
la mision se refuerzan y se unifican, quedando, no obstante, claro
la precedencia de la mision sobre la Vida en comun.
Leyendo a San Vicente es facil descubrir una dicotomia aparente. Por un ]ado la Vida fraterna aparece Como un medio, como
un instrumento eficaz para la evangelizacion, y por otro el Santo
habla de la vida fraterna corno si tuviera entidad v fin en si misma
y por si misma: ]a union y la alegria a traves del amor mutuo de
amigos. Si Vicente de Paul quiso que la Vida fraterna en tension
hacia la mision fuera la forma propia de vivir en la Congregacion,
podemos concluir que tambien la mision es nuestra forma propia
de vivir ]a Vida fraterna. Un modelo de relacion intrinseca entre
mision y vida fraterna la leemos en los Sinopticos, cuando Jesus
compadecido de la gente envio a los apostoles a procalamar la
Buena Nueva del Reino. Les envio de dos en dos, les habla corno
a un grupo comunitario, exigiendoles pobreza, gratuidad y aguante
en ]as persecuciones. A la vuclta les invita a recogerse en comunidad. Mision y comunidad aparecen mezcladas como un todo Onico
(14). Sin querer indagar si la comunidad es un medio o no, instrumen to o no, hay que afirmar con toda seguridad que si esta al servicio de la mision.
Igualmente hemos de afirmar que la mision transforma la
comunidad e imbuye la Vida de las exigencias de la evangelizacion.
Y no solo en el sentido de que madura y perfecciona a sus rniembros, ni tampoco solo en el sentido de que estimula el crecimiento

(13) Ver to que dice SV. sobre las condiciones de los candidatos, sobre
la observancia de las Reglas, sobre los actos de piedad: 11, 355 (301s); VI,

156, 284 (149, 275s); VII, 102, 216, 323 (94, 197, 208); XI, 316 (210); XIII, 144
(X, 184); cool. del 17-5-1658; Introduccion a RC, etc.

(14) Mt. 9, 35-10, 42; Mc. 6, 30-32; Lc. 10, 1-24.
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de la vida fraterna, sino que determine ademas la forma, el estilo
de Vida de las comunidades en cada lugar y en cada epoca.
Toda mision se basa en la mision de Jesucristo, y esta consiste en hacer que el mundo le reconozca como el enviado del
Padre. Quien le acepta como enviado se incorpora al Reino y
comienza a vivirlo en la tierra. Muchos le aceptaron y "el Senor
agregaba cada dia a la comunidad a los que se iban a salvar"
(15). Muchos otros no le reconocieron, sin embargo, y hay que
tenerlo en cucnta cl Padre no espero a que el mundo estuviera
preparado o a que hubiera condiciones favorables para enviar
a su Hijo. Vio la necesidad mas que las disposiciones (Jn. 1, 11-14;
3, 16; Hb. 1-2).
El Hijo enviado se encarno, es decir, se inculturizo en un pais
de los hombres. Vive un estilo de Vida plenamente coherente con
su mision. El envio, la mision determine su forma dc villa: come
con pecadores, arranca espigas y sana en sabado, cambia la doctrine de lo puro y lo impuro (16). Parecida es la practica de la
primitive Iglesia. San Pablo se hace todo a todos para ganarlos
a todos y se enfrenta a Pedro porque su forma de comportarse
impedia la convivencia en las nuevas comunidades gentilescristianas (I Cor. 9, 22; Gal. 2, 11-14). Los apostoles rcunidos
decrctan la Vida de las nuevas comunidades en funcion del apostolado (Hch. 15, 635).
Tambien las comunidades de la CM, desde su fundacien, se
esforzaron por scr rcconocidas como enviadas del Senor, pero
sin examinar si las condicioncs eran favorables para recihir o
aplaudir a los rnisioneros. La sepal y la oportunidad las indicaban las necesidades de los pobres, por lo general a traves de los
obispos que si dicen "id alla, alla vamos; venid aca, venimos;
haced esto, y to hacemos; y esto por lo que se refiere a las fundaciones indicadas" (I, 553 [550]) (17).
En cuanto a la Vida en las cornunidades San Vicente dicto
una copia enteramente parecida a la de las comunidades apostolicas: "Por eso hemos intentado basarlas (las normal) en el espiritu, obras y vida de Jesucristo, pues quienes ban lido llamados
a continuar Ia mision de Cristo, mision que consiste en evangelizar a los pobres... debieran lienarse de su mismo espiritu y seguir
fielmente sus huellas" (RC. Saludo). "Por eso nuestra Compania
que quiere seguir las huellas de Cristo y de sus discipulos, debe
tenor algunas normal para la convivencia entre nosotros" (RC.
VIII, 1).
(15) 11ch. 2, 47; Jn . 7, 27; 17, 8.25: 20, 21.
(16) Mt. 9, 10 -1I; 12, 9-12; 15, 1-20; Mc. 2, 23-28, ...
(17) SV. I, 252 (286); 309 (341); VII, 515 (438); XI , 38(731 ); 103-104 (30);
XII, 7 (XI, 326).
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Nueva evangelizacion y el estilo de vida
Nos es crucial, por lo tanto, analizar la evangelizacion cn la
sociedad actual a la que hemos sido enviados y deducir el estilo
de vida que nos pide la mision (C. 21, 1).
Primero, el Enviado puso su morada entre los hombres, este
es el primer critcrio quc rccibimos los paules: ubicar al menos
algunas comunidadcs alli donde viven los pobres, donde puedan
pasar algUn tiempo misioneros v estudiantes de teologia; lo contrario impide la inculturacion, la encarnacion. Solo viviendo en
medio de los pobres se comprende su mentalidad y se aprecia el
csfurzo por salir de la pobreza. Las Comunidades de Base, reconocidas oficialmente en la EN 58, en Medellin v en Puebla, son
cientos do miles en Latinoamerica porque son el pueblo y por el
pueblo. Su entrelazado se ha tejido con la comunicacion do relacioncs nominativas, inmediatas v afectivas. Los inlegrantes se
reconocen, sc ayudan y participan de la misma fe y del mismo
amor.
Segundo, aunque esta superada, a veces brota la antigua discusion sobre las ventajas de las comunidades grandcs o pequenas.
Definitivamente hay que aparcarlo. No hacerlo equivale entrc nosotros a crear comunidadcs por si mismas y para ellas mismas. Por
cl contrario, la comunidad vicentina exists en funcion de la mision.
Es la evangelizacion la que disponc el tamai o de nuestras comunicfades. Nuestras comunidades no pueden convertirse en "cuarteles do invierno", condenadas a ser reductos, clubs de actividades
privadas, o a lo mas, de bonitas celebraciones liturgicas y de algunas catequesis, sino mision de compromiso liberador.
Tercero, La mision define el estilo de vida. Hay que tenerlo en
cuenta y examinar las realidades de la sociedad que nos pide nucva
evangelizacion y exige comunidades renovadas. Puede suceder que
algunos misioneros esten emocionados y convencidos de que el
"producto" que ofrecen - el Evangelio - es de calidad, pero "la
Casa" que lo anuncia... esta dcsprestigiada en estos ambientes... (es)
una institucion decadente, fragmentada, resistente al cambio social,
adherida a parcelas dc poder quc adn conscrva, distante de los
pobres" como los obispos vascos senalaban de algunas iglesias locales (18). Respetando siempre los valores que ya posee la sociedad
v ]a convierte en tierra de esperanza, hemos de ser sensibles a los
signos de los tiempos (GS, 4). Tan solo me detengo cn las tres realidadcs que he enumerado al principio: individualismo, consumismo
c incrccncia.

(18) La Iglesia, comunidad evangelizadora (cuaresma, 1983) ps. 5-6.
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Individualismo
Los pobres sienten el desinteres de la sociedad. Se respira un
individualismo insolidario. Cada uno se preocupa exclusivamente
del bienestar de su casa v los Estados, del progreso de su nacion.
No importan los pobres ni ]as naciones del tercer mundo, y a los
emigrantes se les hloquea la entrada o se les expulsa. La nueva evangelizacion se dirige a la universalidad y la solidaridad, frutos del
amor cristiano. "Yo he sido enviado no solo para amar a Dios, lino
para hacerlo amar. No me basta con amar a Dios si mi projimo no
to arna" (XII, 262 [XI, 553]), decia San Vicente. ;Ay de mi si no evangelizare! era el lema de San Pablo, cl dc San Pedro hacer una ticrra
nueva v el del discipulo Juan anunciar lo quc vi6 y oyo al Senor:
anunciar el Reino, declarar el amor de hermanos y pasar haciendo
el Bien (19).
La misi6n tiene, pues, dos vertientes: primero, evangelizar hacia
la solidaridad universal; y segundo, estimular la vida de comunidad hacia la union y el arnor entre sus miembros. Es asi comp la
mision transforma a la comunidad en un hogar, en una escuela y
en un taller.
Un hogar caldeado por el arnor, donde cl debit es acogido amigablcmente con los mismos derechos y oportunidades que los bien
dotados, porquc los hombres son iguales e hijos del mismo Padre.
Como en la primitiva Iglcsia todos miembros, clerigos o laicos, son
corresponsables, segirn los carismas recibidos del Espiritu de Dios,
asi lo declaraba Vicente de Paul en la conferencia del 13 de dicicmbre de 1658. La gente contempla al menos un lugar en la tierra
donde se derrumban las barreras quc imponen las fortunas, las
etnias, las nacionalidades o la religion; en el que ya no hay "judios
o griegos, siervos o libres, porque todos son uno en Cristo Jesus"
(Gal. 2, 27). Un lugar convertido en un hogar de "amigos que se quieren bier y han clegido una vida en comun" (RC. VIII, 2); que se ayudan mutuamente en las adversidades y se unen en la alegria. ",Como
podriais atraer las almas a Jesucristo - nos preguntaba San
Vicente - si no estuvieseis unidos entre vosotros y con e1 mismo?
De ninguna manera", respondia el Santo (20). Todo esto es cosa
requetesabida, pero hay quc recordar que a los motivos naturales
y cristianos o vicencianos se ariade la razon misionera: nos to exige
el entorno para ser misionado. No resulta ajeno que San Vicente,
quc obliga a sus cornpaneros a ensenar el misterio de la Trinidad
a los pobres, proponga la union trinitaria como modelo de la vida
intima de las comunidades (XII, 257 [XI, 548-549]). Pues la comu-

(19) 1 Cor. 9, 16; 2 Pdr. 3, 13; 1 Jn. 1, 1 ss.
(20) ABELLY, II, cp. 1, p. 145.
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nion es vida compartida que brota de la vida trinitaria compartida
por las tres Personas divinas, cuya fuente es el amor y que se comunica hacia fuera en la creacion, en la Enearnacion y en la accion
diaria del Espiritu Santo en los hombres. Todos los que nos incorporamos a ]a Trinidad participamos de su amor en la comunidad
que nos lanza a la mision.
Una escuela donde se aprende a convivir respetandose mutuamente, se dcscubren los valores de cada persona, se comprenden
]as diferencias y se acepta a cada uno tal como es, mientras cada
uno se convierte en maestro y discipulo de su companero al que
ensena y de quien aprende (Xl, 386 [271]). En el dialogo cada persona descubre su caracter, se accpta y se ama tambien tal comp
es. Es to que San Bernando definio afortunadamente como "Escuelas de Amor". Ciertamente, tambicn conocemos todo esto, pero
acaso no aceptamos que en la comunidad encontremos personas
molestas; y sin embargo, dcbcmos saber que tiene que ser asi, que
quienes asisten a una escuela carecen de unas perfecciones que
desean adquirir para modelar el caracter. En Corinto habia injusticias y fraudes entre hermanos, fornicadores, avaros e idolatras,
con Eucaristias sin amor; en Tesalonica hay desordcn, las siete Iglesias del Apocalipsis no son todas dechado de pcrfeccion. San Juan
dice quc todos tenemos pecado. Pero no son comunidades instaladas sino en camino de mision, que en un mundo hostil vixen ]a alegria y la fe (21).
Es una de las razones por la que necesitamos aprender en
comunidad las cinco virtudes caracteristicas de nuestro espiritu.
Si son caracteristicas, son parte de nuestro caracter, de nuestro
ser vicenciano, son una parte integrante del yo. San Vicente y las
Constituciones las poncn como la expresion del Espiritu de Jesucristo - el Espiritu Santo - necesarias Para evangclizar a los
pobres. En la actualidad el espiritu es nuestra identidad y nuestra
diferenciacion con otras instituciones religiosas. Los pobres apenas ya nos diferencian, porque, gracias a Dios, la Iglesia ha descubierto, por fin, que evangelizar a los pobres es natural a todo cristiano. En comunidad ejercitamos, como alumnos, el caracter, la
identidad que tiende a ]a mision por la que nos hemos congregado (22).
El espiritu - la sangre que nos da la vida vicenciana - no es
pasivo. Las cinco virtudes son creativas y dinamicas: la sencillez
es la veracidad, la autenticidad, y la humildad no es sino el servicio solidario, asi comp la manscdumbre se identifica con el amor

(21) Cor. 5, 11; 6, 8; 11, 20-22; 2 Tes. 1, 3-5; 3, 6-14; Ap. cp. 2-3; Hch.
1, 6-8.
(22) RC II, 14; C 7; SV. XII, 109 (XI, 411); Conf. 22-8-1659; XII, 298 ss
(XI, 583 ss).
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tolerante. Las tres cualidades se apoyan en la mortificacion, en el
aguante, o sea, en la responsabilidad. Asf vivimos el celo expansivo (23).
Utz taller donde se forjan las personalidades. Los hombres
ansfan encontrar grupos donde las relaciones humanas se desarrollen en fratcrnidad transparente a pesar de las dificultades y
de los conflictos. Los conflictos son humanos, casi naturales en cualquier grupo. Lo que es inhumano v destruve al grupo es el conflicto
ocultado, silenciado. Pero el conflicto, cuando se confronta en un
dialogo fraterno es constitutivo de una vida sana y dinamiza el crecimiento de Ia comunidad. Tan pernicioso es disimular o callar los
prohlemas y no afrontarlos en on dialogo como el mismo enfrentamiento agresivo. Lo constructivo es cncontrar cauces apropiados para afrontar en caridad los problemas. Las Constituciones los
senalan. Vienc a ser el tema de la conferencia del 5 de julio de 1658
sobre las necesidades de soportar a los demas.
En la sociedad individualists y, en aparente contraste, masificada, una comunidad de amigos dialogantes comunica espcranza
a los hombres en los conflictos familiares y sociales.
Antes de continuar quisicra sacar dos consecuencias: Primera,
si la Iglesia - la comunidad - es sacramento de salvaciun, hay
que dar maxima importancia a la Eucaristia v a la recreacion, donde
de verdad se expansiona cl arnor comunicativo. Vienen a ser el
soporte del grupo cristiano. Si ellas faltan, la comunidad no existe:
Segundo: una comunidad es un regalo que Dios da a un lugar si
se pone humildement al servicio del pueblo. La humilad en la actualidad se llama servicio. El orgullo se llama insolidaridad espiritual
o egoismo de dominio. Humildad-servicio resuena constantemente
en los escritos de Vicente de Paul inspirados en el mensaje de Jesus
y en el Magnificat de Maria. La presencia mss hermosa de la comunidad vicenciana entre los pobres es el servicio humilde, mientras
confiesa que es siervo inutil (24).

Consumismo
No solo en cuanto produce derroche e induce al hedonismo
superficial, rapido y pasajero, ni solo en cuanto provoca una eco-

(23) Ver L. MEZZADRI, L'humilite dans le dvnamisme apostolique de
Saint Vincent, Vicentiana (Mai-Iun 1978) 128 ss.; R.P. MALONEY, The Way
of Vincent de Paul. A Contemporary Spirituality in the Service of the Poor,

New York (New City Press) 1992, ps. 37-69. Hay trad. espanola: El camino
de Vicente de Paul. Una espiritualidad para estos tiempos al servicio de
los pobres, Salamanca (CEME) 1993, ps. 45-87.

(24) Conf. 18-4-1659; Mt. 20. 24-28; 24, 45, 51; Lc. 1, 47-55: 17, 7-10.
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nomia de producir para vender v consumir para producir, sino, y
es lo mas lamentable, en cuaurto desencadena escandalo,
desenganos, injusticias y desigualdades sociales. Todos sabemos
que las comunidades vicencianas no pueden permanecer impasibles. Dentro de la mision de la Iglesia entra, junto a la protesta de
las desigualdades humillantes v al compromiso en favor de los
pobres, la manifestacion de un estilo de vida sencillo cuyo ideal
sea el "dichosos Jos pobres porque vuestro es el Reino de Dios"
(Lc. 6, 20). Suenan duras las frases con quc Jesus condena el consumismo en ]as maldiciones a los ricos y a los hartos, cuando envia
a los discipulos a mision, en la advertencia que hace al joven rico
por no vender sus bicncs v darselo a los pobres y en la parabola
del rico N. el pobre Lazaro. San Pablo recuerda la doctrina de Senor,
al condenar la desigualdad de comidas en los agapes (25).
En una repeticion de oracion, repleto de emocion, de coraje,
casi de irritacion continua, Vicente de Paul exclama o grita a sus
75 arios: ";.Es eso scr misionero, toner Codas las comodidades?...
Vivimos del patrimonio de Jesucristo, del sudor de los pobres... je
has ganado el pan que as a corner, ese pan que to viene del trahajo de los pobres?" (XI, 201 [120-1210. La respucsta a estas preguntas tan hirientes solo puede ser un estilo de vida secillo, austero y pobre, si no queremos quo nuestra evangelizacion sea falsa
e inutil. Hay que compartir lo quo cada uno posee. Y el pobre solo
es ducno de la pobreza. No se la podemos rechazar. Nos hernos comprometido a ello en las Constituciones (C 12, 3; 33).
La raiz hay que encontrarla en la kenosis de Cristo. No tanto
en la substancia de la kenosis: "Cristo, a pesar de su condicion
divina, no hizo alarde de su categoria de Dios, al contrario, se despojo do su rango ", cuanto en la hurnillacion de la vida cuotidiana
hasta morir en la crux: "Tomo la condicion de esclavo pasando como
uno de tantos y... se rebajo hasta someterse incluso a la muerte y
una muerte de crux" (FIp. 2, 6-8).
Sin tratar el terra do ]as injusticias o de las pobrezas, mas propio de una charla sohre la evangelizacion, podriamos, sin embargo,
sacar una doble conclusion . La primera es la misma quo saco Ellacuria: "hacerse cargo de la realidad" de los pobres y "cargar con
ella". La segunda: Si la comunidad tiene en cuenta la sacralidad
de los pobres, asimilara la relacion est recha que existe entre Dios
y el pobre, entre pohreza y oracion. Nos cs imposihle contemplar
it Dios si antes no lo contemplarnos en los pobres. Nadie que no
se presente pobre, desenganchado del ansia de bicnes, puede presentarse ante Dios en la oracion. Idea tan vicenciana que es la clave
de nuestra espiritualidad v de nuestra mision.

(25) Lc. 6, 24 s ; 9, 1-5; 1 2 , 33s: 1 6 , 9-13.19-31; 1 8 , 18-27; 1 Cor. 1 1, 20 s.

506

Increencia
Estamos viviendo unos anos en los que la increencia crece y
aumenta el nOmero de gente que se aleja del evangelio. La crisis
religiosa ha Ilegado a una prolundidad tal que la Iglesia ha Perdido parse de su presencia en la sociedad. La practica de la religion ya no entra en las perspeclivas de los proycctos juveniles. La
crisis afecta a las conciencias, al sistema de valores y a la misma
etica o moral.
Y debe afectar a la comunidad. Si la comunidad no se manifiesta como un grupo de creyentes, avanza la critica a nuestra vida
y a nuestra pastoral v la evangelizacion no convence. La comunidad es ante todo un testigo de la fe; su testiminio garantiza la verclad de la Fe, porque presenta la autoridad de haber visto y haber
experimentado la fe cn su vida.
El camino a seguir es configurar la vida de comunidad iluminada por la mision. Es en el horizonte de esta increencia donde se
situa la nueva evangelizacion que, por su parte, guia las revisiones
de vida comunitaria para recogerlas en el Proyecto de vida. La
mision siempre ha ocupado el centro del provecto comunitario. Pero
debe ocuparlo no solo como evangelizacion lino tambien como parte
constituvente de nuestra vida fraterna. La manifestacion de nuestra Ic - manifestar la presencia del anior del Padre primordialmente it los pobres y conliar en El - pide entrar en el proyecto
cones una parts constitutive de la vida interna do la comunidad y
simultancarnentc de la vida misioncra. Nuestro fundador decia que
fui•ramos cartujos en casa y apostoles en campana. Acaso hava Ilegado el tiempo de ser apostoles en casa y en campana, si aceptamos quc cl misionero es un hombre de oracion.
La oracion y la liturgic - sosten N. expresion de nuestra fe ocupan un lugar natural en nuestra vida ordinaria, pero se necesita que scan visibles. El pueblo exige que mostremos nuestras
crecncias porque representamos a Dios. La presencia de Dios en
un lugar frecuentemente solo se manifiesta a Craves de nosotros.
Las personas pueden comprender nuestros fallos, pero les es incomprensible que no manifestemos la fe, pues nos yen como a seres
que hemos respondido a una Ilamada divina y hemos asumido una
vida que encierra la presencia de Dios.
En una sociedad de increencia nuestras comunidades corren
un riesgo. Aunque se hava marginado a Dios, no quiere decir que,
a su modo, el mundo no tenga su religion secular, sectaria, naturalists, etc. El riesgo reside en la intension buena de dialogar con
Cl mundo, pero de tal mantra que diluimos nucstra identidad y acomodamos la fe a su religion. No dcbieramos olvidar a Jesus, que
no vino a cambiar la ley o los profetas, pero su persona, su vida
y su mensaje dieron origen a una nueva cultura y a una nueva reli-
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gi6n que, apoyandose en el judaisno, se aleja de el. Por eso le crucificaron, para sentirse mas tranquilos, creyendo que habian aniquilado el "movimiento" que El hahia iniciado. El cristianismo no
se cimenta en sistemas idcologicos concretes lino en experiencias
vivenciales del Espiritu de Jesus, con valores absolutos que son
forma universal de vida v quc individualiza cada comunidad (26).
Igualmente podriamos sacar cuatro conclusiones para este
apartado: primera, la comunidad no es una alternativa ni cultural
ni religiosa; es anuncio de Jesus rcvelacion del amor del Padre y
anunciacion de la I raternidad universal. Nuestra postura debe asemejarse a las comunidades apost6licas clue estaban continuamente
en proceso de catequizacion, pasandose las "cartas apost6licas" y
recihiendo del Espiritu Santo los carismas necesarios (27). Hoy lo
identificariamos con la " formacion continua". Segunda, la comunidad, como la evangelizacion, no es exclusivista ni de clases sociales, ni de razas, ni de nacionalidades en este mundo de xenofobias.
Tercera, la comunidad presenta los valores absolutes vividos en
formas concretas y limitadas. Y cuarta, el hombre nuevo es el unico
capaz de renovar las comunidades animado por la mision, con tal
que lleve profunda vida interior y sepa recogerse para escuchar
at Espiritu de Jesus. Hay que actualizar cauces centenarios que aun
conservan vitalidad renovadora, corno son los Ejercicios EspirituaIes, vividos en seriedad.

CONCLUSION FINAL
Termino repitiendo que son las personas las portadoras de los
valores y quienes anuncian, y que su labor es significativa, pero
en la sociedad actual su testimonio v su eficacia religiosa se multiplica agrupadas en comunidad.
La comunidad, corno la ciudad del evangelio, tiene la mision
de evangelizar directamente y de testimoniar su fe y su amor. Por
ello, ni se cierra ni se oculta; se abre a los demas, se construye sobre
el monte para ser vista y su "Luz brille delante de los hombres"
(Mt. 5, 14-16).

(26) Ver J. MARTIN VELASCO, Increencia y evangelizacion . Dialogo
al testimonio , Santander (Sal Terrae 1992 p. 135.
(27) Col. 4, 16; 1 Cor. 12, 28; 14, 1.5.
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VINCENT DE PAUL:
WHAT AND HOW TO READ ABOUT HIM
Thomas DAVITT, C.M.

Article 5 of our Constitutions says that the spirit of the Congregation is the spirit of Christ as proposed by St. Vincent. Article
8 says that all the members should continually strive for a deeper
knowledge of this spirit, by returning to the gospel and to the example and teaching of St. Vincent.
In his letter to all confreres, dated 25 January 1976, James
Richardson, the Superior General, wrote:
There is a growing impression that numerous confreres of
all age levels do not really remember St. Vincent: his life, his
works as related in biographies, and his teaching contained
in the Common Rules, in his letters and in his conferences.
My personal opinion is that at previous Vincentian Months the
title and content of many talks were chosen from the point of view
of the speaker rather than from that of the listener. Also, again in
my personal opinion , the content of many of the talks seemed to
be for the few confreres who might be doing some research on Vincent or the Congregation, rather than for the ordinary confrere who
wants to deepen his knowledge without being either an expert or
a specialist.
When I was asked, by the Secretary General, on the telephone
from Rome , to give this talk I was asked to give it on the bibliography of St. Vincent. When I saw the printed schedule of the Vincentian Month the title had become "Resources for Vincentian
Studies". The title I had chosen from the start was "Vincent de Paul:
What and how to read about him".
I accepted the invitation to give this talk in order to help the
ordinary confrere to do what the Constitutions say we should do
and to avoid being guilty of what Fr. Richardson complained about.
You who are listening to me today come from different countries and from different language-groups. I do not know what books
or articles are available in each of your languages, so each of you
will have to adapt what I say to the resources available in your own
Province.
The largest amount of printed material concerning Vincent is
in French , so I would encourage any of you who have even a small
knowledge of French to try to improve that knowledge so as to be
able to read more in that language.
Part of our initial formation in the community was to read a
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biography of Vincent. From this we learnt the main events of his
life, what he did. We were teenagers at the time, and therefore
gained a teenager's view of Vincent. Some confreres may never have
progressed beyond a knowledge of the events of Vincent's life and
a teenager's understanding of them.
Two areas of progress and development are required. First,
progress from a knowledge of rv/rat Vincent did to a knowledge of
what sort of a rnan he was. Remember, a person is canonised as
a saint because of the sort of person he or she was, not because
of what he or she did. Second, progress from a teenager's understanding of Vincent to that of an adult. This progress is a lifelong
development, as we need to keep coming back to Vincent all the
time in the light of our own lived experience.
After we have got to know what Vincent did and what sort of
a man he was we should have become sufficiently interested in him
to want to know what were his views on various matters, what lit'
wrote and what lie said.
Reading biographies
There are many short and medium-length biographies of Vincent available in various languages, many translated from the major
European languages. It is useful to read, or re-read, these from time
to time, or at least to read parts of them. Very often something fresh
will strike us, or we will see something in a new light.
Confreres from each language group will know which are considered the best in their own language. " The World of Monsieur
Vincent " by Mary Put-cell, an Irish laywoman, was published in 1963
and re-printed in 1989. Many people think it is the best book in English on Vincent. It has been translated into Indonesian. Jean Calvet's biography, published in French in 1948, was translated into
English in 1952. Luigi Mezzadri's short biography came out in 1989
and has been translated into French, English and Spanish.
The three major biographies are those by Louis Abelly, Pierre
CosIC and Jose-Maria Rornan.
Abelly
Abellv's book was published in 1664, four years after Vincent's
death. It has several defects. In quoting from Vincent's letters or
conferences lie often changed paragraphs, sentences or words, because he regarded Vincent's style as lacking in literary quality. He
also had a pre-conceived idea of what a holy priest should be like,
and he tried to fit Vincent into this framework. He gives the impression that Vincent was a saint from childhood, and he omits any-
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thing which lie considered unsuitable for the pre-conceived image
which he had.
On the other hand there are two important positive aspects of
Abelly's hook. First, he was writing about a man whom he had
known personally. Because of this we get glimpses of the real Vincent. Second, Abelly was able to draw on the memories and impressions of other people who had known Vincent personally, especially
Brother Bertrand Ducournau, one of Vincent's secretaries.
Various editions of Abelly's work have been published since
1664, with various alterations. In 1986 a facsimile re-print of the
1664 edition was published, and an English translation of this has
just been published in America.
In 1985 Andre. Dodin CM published a book on Abelly's biography: "La Legende et l'Histoire: De Monsieur Depaul a Saint Vincent de Paul": [Legend and History: from Father Depaul to St. Vincent de Paul]. In the Autumn 1993 issue of' Colloque , the Journal
of the Irish Province, there will be an article on Dodin's book by
Andrew Spelman CM.
Coste
Coste's three-volume biography was published in 1932. It contains a very detailed account of Vincent's activities, but in spite
of that it does not give a clear picture of the sort of man he was.
My opinion on Coste's biography is that a confrere should read it
once in his lifetime, and after that re-read sections of it from time
to time when necessary, in order to find out facts. Somebody said
that Costc's biography was the work of an archivist rather than
that of a historian or biographer.
It was translated into English in 1934-35 by Joseph Leonard
CM of the Irish Province and this translation was re-printed in
America in 1987.
It has been translated into Spanish and Italian, and one or two
of the volumes have been translated into German.
Roman:
This was published in 1981, the first major biography since
Coste. It is shorter than either Abelly or Coste, but it takes into account the progress which has been made in Vincentian studies in
the half century since Coste.
It has been translated into Italian and Polish, and an English
translation is to be published later this year.
1 mentioned already that it is important to read and re-read
biographies of Vincent; it is far more important, though, to read
and re-read what he himself wrote.
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What Vincent wrote
The surviving writings of Vincent were published by Coste
in twelve volumes, eight of letters and four of conferences. None
of this material was intended by Vincent for printing or publication . The only work which he intended for printing and limited
circulation was the Common Rules of the Congregation of the Mission.
I want to say something about these writings under four headings : The Common Rules, the letters, the conferences to the St. Larare community, and the conferences to the Daughters of Charity.

The Common Rules
Vincent wrote the Common Rules in Latin. I think they have
been translated into most, if not all, the vernacular languages of
the different Provinces of the Congregation. It is important that
a good attractive translation he available if confreres are to get to
know, and be attracted by, the Common Rules. In the Irish Province
for many years we had a translation which had become out-of-date,
in archaic and unattractive language which discouraged confreres
from reading the Common Rules.
The Common Rules have one great defect. Vincent combined
two things in one book, guidelines on spirituality and guidelines
on administration. In the guidelines on administration there are
some things which belong to the 17th century and there are some
things which belong to France. Anything which is completely 17th
century or completely French we, who are neither 17th century nor
French, can ignore. Much of the material concerning the administration of community houses falls into one or other of these
categories.
Most of the material in the Common Rules concerning spirituality is still valid for us in the 20th century, because it deals with
the unchanging basics of a person's relationship with God: prayer,
scripture reading, other spiritual reading, relationship with other
people, virtues and self-discipline.
Since the Common Rules were written by Vincent for us as his
community it is important that we read them regularly. In the final chapter we are recommended to read them through every three
months. It is probably better to read part of them on a certain day
each week; regular reading is essential if we are to get to know them
well, and to he able to distinguish what is still valid for us today
from what is outmoded. As I said already, this means first of all
distinguishing between administrative guidelines and spiritual
guidelines.
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Vincent ' s Letters
Like the Common Rules the letters are Vincent's own words,
either written personally or dictated to one of his secretaries.
However, the Common Rules were written to be read by the entire
Congregation while the letters were written to individual persons.
Also, the Common Rules were written in Latin in a rather formal
style, while the letters were written in ordinary everyday French.
This means that the letters are the medium by which we today come
into closest contact with the real Vincent. For this reason I would
urge any of you whose knowledge of French is sufficiently good
to read the letters in French rather than in translation.
More than 3,000 of Vincent's letters have survived. It has been
estimated that he wrote about 30,000, which is probably an overestimation.
The first point I want to make will concern perhaps only a small
number of you, those who can read the letters in French or who
have a complete translation of all the letters in your own language;
I believe there is a complete set in Spanish and an almost complete
one in Italian. You are still fairly young, less than twelve years ordained. I would urge you to take a resolution to read all the letters, in chronological order; that means starting with volume I and
reading systematically through all the volumes. The only way to
do this is to set yourself a certain number of pages to be read each
day. Also, make notes as you read. I can assure you that the trouble is well worthwhile. It was more than twenty years after my ordination when I did this, so I am urging you to do it at a younger
age and so get more benefit from it.
Those who do not know French and those for whom there is
no complete translation available will have to make use of whatever
selection of letters is available in your own language. My advice
to you is to read all that is available, and make notes as you read.
Vincent's letters, as I already said, were addressed to individual
persons about particular matters relevant to those persons. This
means that we cannot always apply to ourselves or to others what
he wrote in a letter. They are interesting to us because they show
how Vincent dealt with people and with situations. This means that
we should, if possible, know something about the person to whom
the letter was addressed, about the house in which he lived, and
about the situation in question. The date of the letter will show at
what period of Vincent's life it was written, and this could be interesting as what he said in the earlier part of his life might be
different from what he said later.
Finally, most of the letters do not deal with spirituality. When
a letter does deal with spirituality we have to remember, once again,
that it was written for a particular person in a particular situation and it may not be for general application.
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11
The Conferences to the Community in St . Lazare
In Volumes XI and XII of the Coste set there are 224 items;
most of them are called conferences or extracts from conferences,
but some are called repetitions of prayer. Andre Dodin CM published a revised one-volume edition of' this material in 1960, with
some additions.
Unlike the Common Rules and the letters these items, as we
now have them, were not written by Vincent. They have been reconstructed, with varying degrees of accuracy, from notes made
by some of the persons who were present when Vincent gave the
talks.
In the Introduction to volume Xl Pierre Coste explains how this
material has survived. There is no need to explain this here but
Coste shows that there are 31 conferences which are more authentic reconstructions than the others. These are from the later years
of Vincent's life and were done systematically by Brother Bertrand
Ducournau, one of Vincent's secretaries. He had a double qualification for doing this work well: he had been a professional secretary before joining the Congregation, and he was from the same
part of France as Vincent and therefore was well acquainted with
Vincent's style and vocabulary. I have prepared a page which gives
the dates of these conferences with the number of each in both the
Coste and Dodin editions. I suggest that you read these thirty-one
conferences before any of the others, and re-read them more often.
As I said, they are the ones which most authentically reproduce
what Vincent said.
If you do not read French, or if you do not have a complete
translation available, you will have to make the best use possible
of whatever selection has been made in your own language. Check
whether any of the thirty-one 1 mentioned are in whatever selection you have; you will know from the dates if the Coste or Dodin
number is not given.

The Conferences to the Daughters of Charity
When he gave conferences to the Daughters Vincent would
often give Louise the notes he had prepared for the conference, and
she would often give back to him for revision her re-construction
of the conference. He never did this with the conferences to the
confreres.
When we read the conferences to the Daughters we must always keep in mind that they were given to a very particular audience, most of whom were uneducated and very many of whom
were illiterate. Vincent adapted his ideas on spirituality to this
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audience, and we cannot take as general guidelines what he said
to them. For example, in one conference to them he was trying to
encourage them to pray well. He said:
I am persuaded that learning is no use, and that a theologian,
no matter how learned he might be, will get no help from his
learning in making his prayer (IX,220).
That, of course, is simply not true; he said it merely to boost
their morale and give them a sense of self-worth. He never said anything like that to the confreres when he spoke of prayer, and I think
we can say that he did not really mean what he said.

Reading Books and Articles about Vincent
As well as biographies of Vincent there are also books dealing
with some part of his life or some aspect of his work. The greatest
number of such books are, understandably, in French, but there
are also many in Spanish and Italian and some in English. Some
are translations from other languages. Each of you, again, will have
to look for what is available in your own language, or in another
language which you can read.
As well as books about Vincent there are also articles about
him in different reviews or journals. You will probably get more
benefit from articles than from full-length books.
Vincentiana is the review for the entire Congregation. It appears six times a year and contains articles in different languages.
It usually also prints the talks given at these Vincentian Months.
I think most Provinces have some sort of publication of their
own, which prints either original articles or translations from other
languages. The French have the Bulletin des Lazaristes de France
and the Cahiers Vincentiens, the Italians have the Annali and the
Spanish the Anales. The Irish Province has Colloque and the
Provinces of the United States have Vincentian Heritage. The Latin American Provinces have the CLAPVI bulletin, and a group of
some of the northern and central European Provinces have the
MEGVIS bulletin.
There are also some reviews which have ceased publication,
such as Les Annales de la CM and Mission et Charite. Both of these
contain many important articles which are well worth reading.
I mentioned already that Vincentiana prints the talks given at
these Vincentian Months. CEME in Spain has published, in book
form, the talks given at some (or all?) the Salamanca Weeks, and
the Italian Annali have printed the talks given at similar meetings
in Italy.
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I do not want to recommend individual books or articles, which
many of you might not be able to get or to read. I want to suggest
how to get most benefit from what is available to each of you.
If you see an article on Vincent in any review or magazine, in
a language which you can read, take a quick look through it to see
if it appeals to you personally. Remember, not every article on Vincent will appeal to every individual confrere. If you think it would
interest you, read it through completely, but quickly. Then, if you
think it is worthwhile, read it again more carefully and make notes
as you read; also note the year and number of the issue so that you
can find the article again later.
That last point is important. Obviously some articles are better than others. Also some articles make a greater personal appeal
than others. Such articles should be read more than once and it
is important to be able to find them again when we want to. It is
very frustrating to remember that I read somcthig somewhere and
yet cannot remember exactly where when I want to read it again.

Conclusion
The purpose of this talk is to help the ordinary non-specialist
confrere to deepen his knowledge and understanding of Vincent.
Confreres need to read, on a regular basis, The Common Rules, some
of his letters and some of his conferences, biographies and other
books about him, in whole or in part, and, finally, articles which
will, perhaps, normally be more helpful than full-length books.
If you already have some knowledge of French try to improve
it sufficiently to read the letters and conferences in French; they
lose much of their atmosphere in translation. If you do not know
French but are offered the possibility of learning it, take that opportunity. So much of what has been written about Vincent and
about the Congregation is in French, and only a very small part
of this material has been translated.
Whether you read in French or in some other language, always
make notes as you read. There will be letters, conferences, books
and articles, or parts of any of these, which will appeal to you more
than others; keep going back to those, re-reading them.
If your Province has a bulletin I ask you to consider writing
something about Vincent, based on your reading. I think almost
every confrere is capable of writing something. Many confreres
think that all writing must be left to experts and specialists, but
I disagree. I think most confreres are capable of writing something.
Also, if you are able to read a second language I ask you to consider translating something from that language into your own, for
the benefit of the other confreres in your Province.
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Tailpiece
Some of you, or perhaps all of you, may have noticed that I
did not refer to Saint Vincent, except in the quotations from the
Constitutions and from Fr. Richardson's letter. The title "Saint"
refers to Vincent's present status and it is misleading to use it in
connection with events during his life. For example, it is incorrect
to say "St. Vincent preached at Folleville on 25 January 1617". He
was not a saint that day and if he had died the next day he would
never have been canonised. We must try to get to know the man
as he was at the different periods of his life. We must try to get
to know him as a man, as a priest working in Clichy, Chatillon and
the de Gondi household. We must try to get to know him as a confrere, and as superior general of an expanding congregation. His
letters are the principal means of doing this. But we must, at all
costs, avoid the danger of thinking of him as "a saint" at all moments, and in each of the events, of his life.
These are the 31 "most authentic" of Vincent's conferences,
which I referred to in my talk.
The figures refer to the number, not the page, in the Coste and
Dodin editions. The dates are given for the benefit of those who
have only a selection of the conferences available.

Coste

Date

Dodin

207
180
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
210
211
212
213

30-05-59
17-05-58
06-12-58
13-12-58
14-02-59
21-02-59
07-03-59
21-03-59
28-03-59
18-04-59
02-05-59
16-05-59
23-05-59
30-05-59
06-06-59
05-08-59
22-08-59
29-08-59
26-09-59

130
103
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
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Coste Date
214
215
216
217
218
219
220
221
222
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17-10-59
24-10-59
07-1 1-59
14-11.59
21-11-59
28-1 1-59
05-12-59
12-12-59
19-12-59

D odin
137
138
139
140
141
142
143
144
145

VICENCIANOS EN LA MISION
DE LA IGLESIA DE HOY
Jaime CORERA C.M.

1° Vicencianos...
Los micmbros de la Congregacion de Ia Mision no son otra cosa
que seguidores de Jesucristo, pucs "Jesucristo es la regla de la
Mision" (XII 130). De entre los muchos modos de seguimiento que
han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, los vicencianos
tienen un modo peculiar v propio, no de invencion humana (XII 7),
pero si vivido y encarnado por un hombre del siglo XVII que responds al nombre de Vicente de Pairl. (Esa afirmacion vale tambicn
para los micmbros de todas las institucioncs de inspiracion vicenciana: hijas de la caridad, voluntarias de la caridad, conferencias
de Ozanam, juventudes marianas vicencianas, etc.; pero aqui solo
hablamos de la Congregacion de la ?Mision).
El modo de seguimiento de Jesucristo propio de estc hombre
se define suficientemente y adecuadamente por la expresion evangelizador de Iu.c pobres. No son suficientes otras denominaciones
que se le han aplicado a lo largo de los siglos, tales como "filantropo" "padre de los pobres", "organizador Lie la beneficencia"
(Porschnev)', "reformador del clero", aunque tambicn fue todas esas
cosas.
Ser vicenciano hoy significa tratar dc reproducir hoy en la propia Vida la experiencia evange'lico-"espiritual" que vivio este hombre hace mas de trescientos anos. No basta, pues, para ser vicenciano el pertenecer a la congregacion fundada por 61. Hace falta
revivir, dentro de la congregacion que el fun(k), la experiencia espiritual de seguimiento de Jesucristo que fue cl motivo de la fundacion. Si Bien desde el punto de vista juridico todos los miembros
de la Congregacion de la Mision son igualmente miernbros (Cons.
C.M., 52), no todos lo son por igual en cuanto a la incorporacion
vital del espiritu del fundador en su Vida propia. Hay una diversidad de grados de participacion en ese espiritu. Se es vicenciano,
de hecho y "en espiritu y en verdad", en la niedida en que se es
evangelizador de los pobres.
El primer paso para tratar de revivir la experiencia espiritual
de san Vicente es conocer esa experiencia, conocerla teoricamente,
saber en que consistio, no sea que uno acabe. por confusion o por
ignorancia, reviviendo en su propia villa la experiencia de algun
otro fundador (por poner un cjemplo, la experiencia de san Ignacio de Loyola) que, aparte las raises evangelicas, tiene poco en
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comim con el fundador propio. For ello, ni la Congregacion de la
Mision en su con junto, ni un miembro de ella en particular, puede
pretender vivir el espiritu vicenciano sin tomarse la molestia dc
tratar de conocer en que consistio ese espiritu. For suerte o por
providencia, hoy tenemos medios abundantes y de f icil acceso para
un adecuado conocimiento teorico del espiritu del fundador.
No hasta, por supuesto, cn conocerlo teoricamente, como quien
intentara apropiarsc ]as ideas de, por ejemplo, Platon. Pues la experiencia espiritual de san Vicente no es una teoria, ni filosofica ni
teologica, sino una experiencia de vida; revivir esa experiencia, y
no solo conoccrla, es to que le hace a uno vicenciano. Hay que conocer teoricamente el espiritu vicenciano, pero hay sobre todo que
vivirlo, haciendo asi vida y carne to que se llama conocimiento en
el lenguaje semitico propio de la Biblia.
Para tratar de vivir hoy la experiencia espiritual del fundador
hay que empezar por donde empezo el fundador: por una conversion o renuncia a cualquier suerte de egocentrismo. En su caso se
trataba de un egocentrismo personal y familiar (el saccrdocio considerando como un bien de y para la propia persona y la propia
familia: I 18-19). en el caso de su seguidor puede tornar tambicn
la forma de egocentrismo sacerdotal, comunitario o familiar (el interes por la comunidad o la familia antes que por el bien de los pobres
o del reino de Dios), o de egocentrismo personal en cualquiera de
sus muchas otras formas, incluso en la forma de preocupacion prefcrcnte por la propria salvacion o la propia santidad, cuando esta
preocupacion se antepone a las exigencias de la evangelizacion de
los pobres.
No se trataba, en el caso de san Vicente, de una conversion o
renuncia de corte meramente ascetico. Se trataba dc una conversion o renuncia para dedicar su vida (y su sacerdocio ) a seguir a
Cristo en su trahajo de rcdencion de los pobres. En este tema es
importante aclarar un malentendido, pues con frequencia se
escribe, siguiendo a Bremond, quc no fueron los pobres quienes
Ic llcvaron a dedicar su vida a seguir a Cristo, sino que fue Cristo
quien le llevo a los pobres. Aunque esto sea cierto teologicamente,
pues toda conversion es siempre una gracia en quc la iniciativa
parte de Dios, sicologicamente no es asi, ni to fue en la vida de san
Vicente.
Hay que insistir en esto, pues de otro modo el vicenciano en
potencia se crceria con derecho a esperar a que Cristo mismo le
Ilcvc hacia los pobres para reproducir en este Segundo paso la experiencia espiritual del fundador. Pero el fundador mismo empezo
por dedicarse a los pobres (Clichy, tierras de los Gondi, Folleville,
Chatillon) y en el contacto con ellos v en la dedicacion a ellos fue
descubriendo poco a poco to que Cristo queria quc el hiciera con
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su vida y con su sacerdocio. El seguidor de san Vicente vivira primero entre los pobres y empezara a dedicar su vida a ellos (ciertamente por iniciativa previa y oculta de Dios) con la humilde esperanza de que los pobres le revelen el verdadero rostro de Jesucristo
y to que este pide de el.
Aunque la renuncia y conversion debe ser muy personal e individualizada, el fruto de ella resultante, la dedicacion plena de la
propia vida a los pobres, se vivira no como una experiencia exclusivamente personal, sino comunitaria. Todas las instituciones de
san Vicente, aun ]as mas laicas y menos "religiosas", proponen una
experiencia de seguimiento de Jesucristo para la evangelizacion de
los pobres en cornunidad v en equipo. Parafraseando to que Tertuliano solia decir de los cristianos (unus christianus, nullus christianus), el que trabaja por su cucnta y riesgo y por propia iniciativa por los pobres sera posiblemente un evangelizador de los
pobres, per no un evangelizador de espiritu vicenciano: unus vicentianus, nullus vicentianus.
San Vicente proponia a los miembros de su congrcgacion como
objeto central de su piedad la devocion a los misterios de la Trinidad y de la Encarnacion (Reglas comunes, X 2). no los proponia
como meros objetos, aunque fueran centralcs, de su piedad, sino
ante todo como los principios animadores de su vida comunitaria
de evangelizadores. Comunitaria: pues en la vida de amor mutuo
de la Santisima Trinidad deben los miembros de la Congregacion
de la Mision encontrar modelo e inspiracion para su propia vida
comun (XII 256-257), vida que debe scr "in tnorern carorum amicorum " (R.C. VIII 2). esta ultima idea, que quiere sugerir la radical
fraternidad, igualdad y afecto que deben reinar entre los miembros
de la Congregacion do la Mision, como reinan en la vida ad intra
de ]a Trinidad, hoy encucntra una manifestacion anadida (que no
era tan evidentc cn los tiempos del fundador) en la idea de la corresponsabilidad (Const. 24, 2°; 37, 1-2; 63; 96; 97, 2 et passim). En
cuanto a la vida ad extra, los miembros de la congrcgacion encontraran en la encarnacion del Verbo el modelo perfecto de to que
significa el encarnarse en el mundo de los pobres para hacer posible el que llegue a ellos la Buena Noticia.
Otros muchos elementos hay en la enseianza y en la practica
del fundador neccsarios para completar el perfil acabado de to
vicenciano y del vicenciano; todos ellos habria que anadirlos para
delincar un tat perfil de manera cabal, pcro scran solo adornos
superficiales si no se superponcn y no se integran en los tres rasgos fundamenatles que acabamos de senalar:
• conversion del egocentrismo
• a los pobres?'Cristo
• ell Co III till i Clad.
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2° En la mision de la Iglesia...
Los miembros de la Congregacion de la Mision, pues son seguidores do Jesucristo , son miembros de la Iglesia Catolica, y son en
ella convocados tambien , Como todos los demas fieles, a Ilevar a
cabo su mision, que no es otra quc la del mismo Cristo . Pero son
llamados a hacerlo "de un modo peculiar " ( Const . 10), pues dentro
de lo que define la mision general de la Iglesia en continuidad con
la mision de Jesucristo corno "opcion preferencial por los pobres",
a los miembros de la Congregacion de la Mision les corresponde,
por iniciativa y llamada de Dios, una opcion no preferencial sino
exclusiva . En efecto , los miembros de la Congregacion de la Mision
se distinguen ( se distinguian en tiempos del fundador ) porque se
dedican solo a for pobres (XII 79-80).
A todo sacerdote ha recordado siempre la Iglesia, y lo recuerda
hoy tambien , quc "aunque se debe a todos , se le encomiendan de
modo particular los pobres y los mas debiles " (Presbyterorum ordinis, 6). Esto vale tambien, por supuesto , para los sacerdotes de la
Congregacion de la Mision. Pero con una pequena modificacion exigida por su "modo peculiar " de ser sacerdotes : a ellos se les encomiendan solo los pobres y los mas debiles . La dedicacion a los
pobres debe ser el centro y el alma de su vida sacerdotal, y los
pobres el objeto r nico de su accion pastoral , de manera directa o
indirecta ( indirecta : formacion del clero, atencion a las hijas de la
caridad : XII 83-87).
Al presbitcro de la Congregacion de la Mision pertenecen tambien las tres competencias del sacerdocio cristiano : el ministerio
de culto ( sacerdotc ), do regimen (rev) y de anuncio ( profeta). Pero
la competencia quc caracteriza a este presbitero , al presbitero vicenciano, es la tercera , la profetico-evangelizadora . En esa se debe especializar , esa es la suya propia , _y por cllo no deberia resultar escandaloso el que , por especializarsc como debe en la tercera, sufran
las otras dos en su vida pastoral una cierta atrofia . En tiempos de
san Vicente habia sacerdotes de su congregacion que no sabian
administrar el sacramento del bautismo ( ministerio de cultosaeramentos ), hecho que no sorprendia demasiado al mismo fundador ( XII 289 ). Por otro lado ninguno de ellos (con la cxccpcion
de los poquisimos que tenian ministerio parroquial ) cjercia la potestad de regimen en sentido estricto sobre el pueblo fiel . Todo ello
se debia a que en la vision del fundador los miembros de su congregacion debian ser , aunque fueran sacerdotes , ante todo misioneros-evangelizadores- profetas , que podian decir con todo del-echo
como san Pablo , a quien cl fundador admiraba tanto: "No me ha
enviado al Senor a bautizar , sino a evangelizar". Lo que debiera
ser completado asi: a evangelizar a los pobres . Y esto ultimo significa "no solamente cnsenar los misterios necesarios para la salva-
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ci6n, sino pacer las cosas predichas y prefiguradas por los profetas, pacer efectivo el evangelio" (XlI 84).
Pero ni siquiera la denominaci6n "sacerdotes-misioneros" o
"sacerdotes-evangelizadores" definia con precision, ni define hoy,
la figura del vicenciano. Una tal definici6n dejaria fuera a los hermanos coadjutores, quc son vicencianos por el mismo titulo que
sus hermanos sacerdotes. La denorninaci6n adecuada para definir
con precision a todo vicenciano, sacerdote o no, es la de misionerospara-los-pobres. Esto tambien to pueden ser, lo deben ser, los hermanos. Por testimonio escrito de Barcos, sobrino de Saint-Cyran
y admirador de san Vicente, sabemos que a los sacerdotes de la
congregaci6 del senor Vicente les gustaba ser conocidos en su
tiempo como "los sacerdotes de los pobres" ("ils se nomment les
Prestres des pauvres" - cursivas en el original -, Defense de feu
M. Vincent..., (1668, p. 61). Si hoy se pudicra decir de ellos lo mismo
podria estar segura la Congregaci6n de la Misi6n de que mantiene
con todo rigor la I'idelidad a su fundador; podria estar segura de
que es plenamente vicenciana, cumpliendo asi en el contexto general de la misi6n de la Iglesia la parte que le corresponde como
propria.

3° ...de hoy: vicencianos para la nueva evangelizacion
a. un nuevo celo
Como elemento motor para la nueva evangelizacion que necesita el mundo de hoy, el papa Juan Pablo Ii ha pedido un celo renovado. Aunque el celo es un fervor apost6lico, una cualidad del alma
cclosa, no pucde por su naturaleza misma limitarse a ser una cualidad del alma, una especie de fervor puramcnte espiritual-sicol6gico, sino que se expresara por necesidad hacia el mundo en actitudes concretas y en la acci6n.
En nuestro caso el celo renovado por la evangclizacion de los
pobres debera primero Ilevar al alma vicenciana a encarnarse, como
Cristo, en el mundo de los desheredados. Esto no sc pucde hacer
desde la jejania fisica ni desde el cielo empireo, sino caminando
por los campos de Galilea o por las tierras de los Gondi. La cercania debe ser personal, pues se fundamenta en una conversi6n personal hacia los pobres. Pero debe ser tambien comunitaria, pues
comunitaria es la misi6n vicenciana. Todo lo que aleja al vicenciano
o a la comunidad vicenciana del contacto directo con los pobres
ponds trabas y obstaculos a lo que un verdadero celo exige para
la nueva evangelizacion de los pobres.
Cercania fisica, personal v comunitaria; pero, aun mas importance, solidaridad. Pues el acercamiento fisico a los pobres, la
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"insercion" o encarnacion entrc ellos debe brotar, como broto en
el modclo de Cristo, de una conviccion de que la salvacion personal (la resurreccion, en el caso de Cristo) se la juega el evangelizador vicenciano en el trabajo por la salvacion de los pobres. Se la
juega y se la consiguc (IX 253). Si la pobreza espiritual es siempre,
y la material casi siempre, efecto y fruto del pecado personal o
social, at evangelizador no le queda rnas camino que, comp Cristo,
"hacerse pecado" (2 Cor. 5,21; Rom. 8,3) y solidarizarse con las victimas del pecado propio o ajeno para ayudarlcs a liberarse de el.
Esta solidaridad exige y Ileva consigo el conocimiento de los
pobres en sentido biblico, conocimiento practico y de vida. Pero
tambien exige un conocimiento te6rico. A ello apuntan las constituciones cuando nos sugieren "atenci6n... a las causal de la desigual distribucion de los bienes en cl mundo (12, 2°), o sea, a las
causas de la injusticia, asi como de la desigualdad y pobreza que
resultan de e1la. Las causas ma profundas de la injusticia seran
sienipre de tipo teol6gico, pues en la rain misma de la injusticia
y de la desigualdad se encontrara siempre el pecado, personal o
estructural. Para cl conocimiento de estas "causas" se suclc proveer al sacerdote cat6lico, tambien al vicenciano, de una formacion
suficientemente adecuada.
Pero el pecado, personal o estructural, nunca es abstracto, sino
"encarnado"; encarnado en circunstancias biograficas personalcs
o en circunstancias hist6rico-sociales. Un conocimiento de estas circunstancias o causal ayudara mucho al evangelizador para tratar
de liberar de ellos a sus victimas. Lo que quiere decir: no le basta
al evangelizador una formacion de tipo teologico, por fundamental e imprescindible que este sea; necesita ademas algun tipo de
formacion social, y ello "para cumplir mcjor con la funcion profetica de evangelizar" (Const. 12, 2°).
Pues el alma vicenciana ha de saber (y ello por herencia que
procede del fundador mismo, a la que hay que anadir ]a vision que
de este tema tiene ]a Iglesia de hoy) que su trabajo de evangelizacion dcbcr buscar cl desarrollo integral, como sc dice hoy, del
pobre, y no solo, aunque este sea el mas importante, el desarrollo
"espiritual". Para esto Segundo, deciamos, se sucle formar suficientemente at miembro de la Congregacion de la Mision. Pero no para
todo to que exige hoy un desarrollo integral. No creemos ser injustos con la historia do la Congregacion dc la Mision si afirmamos
que en el conjunto de ella (cxccpto en los tiempos del fundador
mismo) el trabajo por la liberacion espiritual ha sido "inflacionario" si se to compara con to que se ha hecho por la liberacion "material" de los pobres.
Para expresarlo en terminos teologicos: la funcion sacerdotalcultural ha predominado con macho, en el conjunto de la historia
de la Congregaci6n de la Mision (sobre todo, naturalmente, de los
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presbiteros) sobre la funcion profetica, que deberia haber sido, por
herencia del fundador, la privilegiada, pues en ella reside el carisma
propio de los viccncianos dentro del conjunto de la misi6n de la
Iglesia.
Todo esto que venimos diciendo su puede ilustrar con el caso
de las misiones populares, quc en tiempos del fundador y por
ensenanza de el mismo (R.C. XI 10) ocupaban el lugar central en
la actividad pastoral de su congregacion. (Aunque no ha sido siempre asi en la historia posterior de muchas provincial. Las constituciones, n. 14, vuelven a recordar el lugar privilegiado que debe
ocupar esta forma dc evangelizacion de los pobres en el conjunto
de ]as actividades apostolicas de la congregacion).
En los tiempos del fundador las misiones populares, que en
cuanto a los temas de pr-edicacion eran eiertamente dc contenido
catequetico-moral-"espiritual", incluian como dimension importante, incluso como resultado final del proceso catequetico-misionero, la fundacion de una cofradia de caridad para la asistencia
tambien espiritual, pero sobre todo material-corporal do los enfermos pobres; y no solo de los enfermos pobres sino tambien, por
ejemplo, de los ninos y de los jovenes pobres, a quienes las cofradias proveian de una formacion artesanal como medio para ganarse
la vida y salir asi de la pobreza extrema (XIII 446, 484, 504, 507-509).
Este aspecto de redencion-evangelizacion material fue desapareciendo con el paso del tiempo; no se sabe por que ni cuando, pero
las misiones que se han dado en la mayor parte de los paises en
la primera mitad del siglo XX, e incluso muchas de las que se han
dado y se sigucn dando en la segunda mitad, han perdido este elemento "material" practicamente del todo.
No ha sucedido asi, por gracia de Dios, en las misiones ad genres, en las que la labor de evangclizacion "material" ha sido casi
sicmpre intensa. For gracia de Dios y por las circunstancias del
caso. Pues muchas veces en las misiones populares en paises cristianos no aparece tan claro que la poblacion que las recibe, aunque tal vez sea espiritualmente pobre, sea a la vez pobre materialmente. Pero en los paises no cristianos no cxiste el peligro de que
los beneficiaries de la pastoral vicenciana no sean objetos adecuados para una mision verdaderamente vicenciana, pues en esos paises (con la posible excepci6n del Japon) pobreza espiritual y pobreza
material van inseparablemente juntas. Por eso es de alabar el interes que muestran las constitucions, n. 16, y otros documentos posteriores de la congregacion por ese aspecto que pertenece de lleno
a la herencia vicenciana desde los tiempos del fundador (Madagascar). la Congregacion de la Mision no debe esperar a que vengan
a ella los pobres; debe, por el contrario, it como el Buen Pastor
en su busca. Pero hoy los pobres se encuentran mayoritariamente
no en los paises cristianos, donde si se encuentran mayoritaria-
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mente los miembros de la Congregaci6n de la Misi6n, sino en los
no cristianos y en los "pueblos que se hallan en parecido estado
dc evangelizacion" (Const. 16). Un celo verdadero y renovado no
podria dejar dc manifcstarse tambien en un desplazamiento de bienes y de personas vicencianas hacia esos paises y esos pueblos.

b, nuevos metodos
Ademas de un celo renovado Juan Pablo 11 indica que la nueva
evangelizacion que el mundo necesita se debera manifestar en metodos nuevos para hacer legar cl invariable mcnsaje evangelico a los
hombres de hoy. La novedad de los metodos viene exigida por la
novedad de la situacion historica del mundo contemporaneo.
Toda novedad de metodos en la pastoral vicenciana de boy
debera tener en cuenta necesariamente el contenido fundamental
del espiritu vicenciano: la evangelizacion espiritual-material de los
pobres en seguirniento de la misi6n de Jesucristo. Esto es to invariable: ese es el vino siempre viejo v siempre nuevo para el que
habra que disenar odres adecuados.
El primer paso para la renovaci6n de los metodos, y si no el
primero ciertamente un paso impresindible, es de caracter negativo: el abandono de obras de apostolado quc "en la actualidad ban
dejado de responder a la vocaci6n de la congregaci6n" (Estatutos, 1).
La formulacion dc este nrimcro es muy cuidadosa y tiene muy en
cuenta el aspecto historico. Pues puede haber, y las hay, obras de
la congregacion que empezaron como obras netamente vicencianas que con cl paso dc los arios acabaron por ser obras de evangelizaci6n, posiblernente, pero no de evangelizacion vicenciana. Tat,
por ejemplo, la que empez6 siendo una humilde escuela parroquial
para ninos de emigrados y acab6 siendo una universidad de altos
vuelos. 0 bien la parroquia de suburbio para obreros proletarios
que termin6 por asistir religiosamente a los descendientes de esos
proletarios convertidos hoy en confortable clase media. 0 el santuario mariano at que inicialmente acudian gentes sencillas y perifericas, pero que hoy, en el centro de la ciudad, es el templo favorito do senoras nmuy devotas do la Virgcn, muy bien vestidas y muy
bien pcrfumadas.
Entre las caracteristicas que dan las constituciones, n. 12, para
definir el caracter vicenciano de una obra de apostolado no se da
ninguna de caracter historico. 0 sea: con las constituciones en to
mano, no sc puede alegar la historia dc una obra, por larga y gloriosa que sea esa historia, para mantenerla como obra propia de
la congregaci6n. Si boy no es ya de caracter vicenciano, o bien se
transforma con "nuevos" metodos el caracter de ]a obra v se hace
vicenciana, o se la ahandona. Mantenerla por razones de historia
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cuando no hay posibilidad alguna de transformarla, o cuando no
se sabe como hacerlo, supondria condenar a los destinados a ella
a vivir una dedicacion apostolica que tal vez sea propia de la Iglesia en general, pero que esta al margen de la vocacion vicenciana
y de la mision propia de la congregacion de san Vicente.
El contenido del voto de estabilidad (Const. 39) obliga de Ileno
y en primer lugar, por supuesto, al que ha hecho el voto. Pero sobre
los superiores mayores recae, pues en sus manor esta el poder de
decision ultima de transformacion de obras y de destinos de personas, la enorme responsahilidad de quc sus hermanos encuentren
en las obras a que son destinados las condiciones necesarias descritas en las constituciones para que puedan cumplir lo que se comprometieron a hacer cuando hicieron el voto de estabilidad.
Las nuevas constituciones ofrecen muchas Ilamadas a la renovacion de metodos en nuestros apostolados tradicionales: misiones populares (nn. 2, 14), formacion del clero y de laicos (15), Estatutos 2, 5, 6, 7 § 3, 8, 9, 12... No es funcion de las constituciones,
y por eso no lo hacen, el indicar los nuevos metodos necesarios para
responder adecuadamente a las exigencies de la nueva evangelizacion. El descubrir nuevos metodos se deja en manos de las provincial, de las comunidades locales, y de cada uno de sus miembros
(nn. 22-23).
Si aparece en las constituciones un metodo de evangelizacion de
los pobres que parece nuevo en la historia de la Congregacion de la
Mision. Nos referimos a lo que las constituciones definen como
"cumplir las exigencias de la justicia social" (n. 18), "acelerar la Ilegada de la justicia social", "el fomento de la justicia" (Est. 9). Se
incluye esta idea en las constituciones porque sin duda piensan estas
que el trabajo por la justicia constituye tambien un "metodo" para
"hacer efectivo el evangelio" y sus exigencias en favor de los pobres.
Sc trata en efecto de un metodo nuevo de evangelizacion si se mira
a la historia de la congregacion de, digamos, los dos o tres ultimos
siglos, pero que cxistia en la teoria y en la practica del fundador
mismo y en su ensenanza a los miembros de la congregacion.
Este ultimo punto, el que se refiere al fundador, se ha puesto en
duda muchas veces, o simplemente se ha negado sin mas. Incluso se
afirma (el que esto escribe lo ha oido en una reunion mundial de visitadores de labios de un vicenciano muy competente y muy consecuente en su vida misionera) que Vicente de Paul ni tuvo una conciencia clara de la necesidad de la justicia social como dimension explicita de las exigencias del evangelio, ni la pudo tener, dados los condicionamientos mentales, sociales, e incluso religiosos, de la conciencia cristiana en la Francia del siglo XVII. Nos parece que esta afirmacion no se tiene en pie ante un examen cuidadoso de todo lo que
hizo y dijo san Vicente (aunque no nos vamos a detener en este
momento a elaborar este punto. Ya esta hecho en otros lugares).
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Pero como quiera que sea en relation a san Vicente mismo, las
constituciones, que quieren definir y proponer to que de verdad
constituye hoy un verdadero espfritu vicenciano dentro de la mision
de la Iglesia, si proponen hoy a los miembros de la Congregacion
de la Mision el trabajo por la justicia como metodo o dimension
necesaria en la evangelizci6n de los pobres. La Congregacion de
la Mision tiene, desde los tiempos del fundador, una larga historic
de mas de tres siglos en la que el trabajo de asistencia caritativa
y el de promotion espiritual y social de los pobres ha sido muy apreciable. Pero no se puede decir to mismo del conjunto de esa historia (del conjunto, pues ha habido muy hermosas excepciones) que
haya estado presente en ella y en la conciencia de sus miembros
el trabajo por la justicia social como metodo de Ilevar a cabo la
evangelization de los pobres. Por ello calificamos de nuevo a este
metodo tal Como aparece en las constituciones, aunque estuviera
ya presente en la conciencia, en la ensenanza y en la practica del
fundador.

c. nueva formacion
Nos referimos en este apartado no a la formacion humana en
general, ni siquiera a la formacion en la fe o la formacion teol6gica, sino a la formacion especificamente vicenciana, pues estamos
tratando de definir el lugar que ocupa la mision vicenciana dentro
de la mision general de la Iglesia.
El primer paso, imprescindible, serfa un conocimiento adecuado de san Vicente mismo, de sus ideas y de su practica. Ya
hemos tratado arriba de este punto, y por ello no lo volveremos
a elaborar aqui. Solo quisieramos ariadir que es importante que
en la formacion de los jovenes vicencianos al menos se eviten algunos errores de bulto que se han cometido en el no muy lejano
pasado. En una provincia de las mas numerosas de la congregacion, ally por la decada de los cincuenta, se adoctrinaba en el seminario interno a los jovenes acerca del muy importante tema de los
votos extrayendo ideas y explicaciones de un manual escrito ;por
un autor franciscano: Hay hoy esparcidos por el mundo tal vez doscientos misioneros, o mas, que tuvieron que sufrir una tal experiencia en un tiempo decisivo para su formacion vicenciana. Ahora
bien, apenas si hay un aspecto en el que nos diferenciemos tanto
de los franc iscanos, o de cualquier otro religioso, como en el aspecto
de los votos.
El segundo elemento basico para una adecuada formacion
vicenciana es un conocimiento teorico y practico, sobre todo este
segundo y comenzando por el, del mundo de los pobres. Tambien
de esto se hablo arriba. Solo habrfa que anadir aqui que este ele-
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mento no puede faltar en ningrn estadio de la formacion vicenciana,
ni siquiera en el primero, el tiempo del seminario inter-no.
El tercer elemento seria algun tipo de especializaci6n pastoralsocial. Este tercer elemento vale tambien, naturalmente, para los
hermanos coadjutores, pues tambien ellos son misioneros (Const. 52
§ 1) de los pobres (cfr. Est. 40). Pero habria que tenerlo en cuenta
de manera especial en la formacion de los miembros sacerdotes,
pues como la formacion sacerdotal general es tan larga y tan compleja se acaba pensando que el vicenciano esta ya suficientemente
formado cuando se ordena. Pero esto no es asi; por ello se exige
hoy una formacion permanents que dure toda la vida. La formacion sacerdotal general suele proveer, en lineas generales, ya se ha
dicho, de una formacion suficientemente adecuada para comenzar
una vida de dedicacion pastoral de tipo general. Pero para la pastoral de tipo vicenciano esa formacion no es suficiente. Le falta la
especificacion propia, que nos parece no puede dejar de ser una
especificacion de tipo social, dada la naturaleza secular-social de
la vocacion vicenciana y la naturaleza social de la pobreza.
La nueva formacion en este tercer aspecto no puede dejar de
ser practica, como se ha observado repetidas veces. La mejor
manera de conocer a los pobres es trabajar entre ellos. Esto se ha
hecho a to largo de toda la historia de la Congregacion de la Mision
en mayor o menor grado, y se sigue haciendo aun. Lo que nos parece
ha faltado en buena medida en esa historic ha sido una reflexion
sistematica sobre lo que se estaba haciendo, una profundizacion
teologico-teorica que brotara de esa praxis y la hiciera a la vez mas
honda y mas amplia.
No faltaha esa reflexion en tiempos del fundador. Ahi estan
para atestiguarlo los dose tomos de cartas y de conferencias, sobre
todo estas r ltimas. Pero no nos parece ser injustos del todo con
la historia posterior de la congregacion si afirmarnos que en el conjunto de ella la reflexion teologica sobre su actividad ha sido mas
bien escasa. Vease, por ejemplo, la pobreza en contenido teologico
de la mayor parte de ]as circulares de los superiores generates o
de los documentos de las asamblea generales durante los siglos
XVIII y XIX.
La actividad pastoral no puede limitarse a ser espontanea e irreflexiva, pues tiene que ver con realidades teologales que la enmarcan, la justifican y le dan hondura. Sin esa reflexion la accion pastoral corre el riesgo dc convertirse en mera accion social o en mero
activismo. Para dar mayor sustancia y mayor alcance a su trabajo
pastoral la Congregacion de la Mision necesita, en suma, una teologia, una reflexion teologica, como la tenia en tiempos del fundador.
No se quiere decir con esto que ticne quc crearse por si misma
una teologia, aunque no estaria nada mal que lo hiciera si fuera
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capaz de ello. Le bastaria con conocer y asimilar de entre las ideas
teologicas existentes en este tiempo las que parecieren mas adaptadas para dar sustancia e iluminar lo especifico de su mision. La
Doctrina Social oficial de la Iglesia podria ser una mina inagotable de ideas inspiradoras y de principios para una tal empresa. No
se olvide que aunque enciclicas posteriores han ensanchado el
campo original de la Doctrina Social (con temas tales como la paz
internacional, la guerra justa, la defensa de la vida, etc.), esta nacio
de una incuestionable opcion radical por los pobres: "Es urgente
proveer el bien de las gentes de condici6n humilde, pues es la mayorfa la que sufre una situacion miserable" (Rerum nova rum, 1). Se
podria tambien pensar, en el campo estrictamente teologico, en teologias que nacen como reflexi6n teorico-practica sobre la praxis
de una opcion similar por los pobres. Hay hoy teologias de ese estilo.
Baste pensar como ejemplo en las ideas mas seguras de los mejores te6logos de la liberacion. En ellas podria encontrar hoy la Congregacion de la Misi6n una base s6lida para tratar de dar hondura
teol6gica a su acci6n pastoral especifica.
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HOMELIE A LA MESSE D'ENVOI EN MISSION
(27.08.93)

11 y a juste cent ans, Lepinc, prefet de Paris, instituait le premier permis de conduire en France, limitant la vitesse en ville a
12 kms a l'heure. Aujourd'hui, Ies temps ont bien change, et les personnes aussi . II en est de memc pour nous. Comme membres de
la Congregation de la Mission, nous aeons a nous demander a quelle
vitesse nous pouvons fonctionner a l'approche du deuxieme millenaire.
Notre reference premiere reste toujours les Regles Communes
que St. Vincent nous a laissees comme son testament le plus precieux. Nous avons la la charte du missionnaire lazariste. Des le
debut, St. Vincent nous donne le sens general et la reference maitresse de la vie missionnaire. Pour lui, le Christ a ete appele pour
sauver le genre humain cn commen4ant a faire, puis a enseigner.
Le Christ est venu sur terre pour notre salut . Cette premiere
affirmation nous demontre qu'il y a une relation etroite entre Incarnation et Redemption . Le premier geste du Christ fut de venir a
la rencontre de I'homme, car l'amour desire le rapprochement. "Le
Verbe s'est fait chair et it a etabli sa demeure parmi nous" nous
dit St. Jean (Jn 1,14). La premiere demarche du missionnaire est
de se deplacer, d'aller de l'avant. Si nous sommes des envoyes, nous
avons a prendre conscience que nous avons a quitter cc que nous
sommes pour aller vers le monde d'aujourd'hui. La nouvelle evangelisation suppose cette force qui nous stimule pour provoquer un
nouveau depart.
Cela ne petit se faire que sous l'emprisc de I'Esprit Saint qui
est, selon Redemptoris Missio, Ic protagoniste de toute mission
(n° 21). C'est grace a l'Esprit que le Christ s'est incarne. L'Annonciation et la Visitation qui se suivent montrent qu'Incarnation et
Redemption vont de pair. Nous aeons a apporter le Christ au monde,
a l'image de la Vierge Marie qui est partie en hate dans la montagne, remplie de ('Esprit- Saint.
Nous recitons chaque jour le Notre Pere, mais parfois nous le
vivons a I'envers. Nous pensons d'ahord a affronter le mat, a nous
rencontrer dans une logique de pardon, a nous preoccuper de nos
besoins dc chaque jour, avant de penscr veritablement au Regne
de Dieu. Notre mission premiere est d'annoncer le Royaume, celui
que le Christ est venu faire connaitre en sa personne et par son
enseignement. Le premier cri de notre priere comme de notre action
ne peut ctre que: "Notre Perc qui es aux cieux". C'est le soul nom
digne de Dieu et qui servira de jugement a la fin des temps: "Venez
les benis de mon Pere".
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Cet enracinement en Dieu noun permet d'apporter la Bonne
Nouvelle du salut au monde d'aujourd'hui. Les difficultes demeurent, mais elles ne soot pas un obstacle. Lorsque St. Pierre demande
a Jesus de venir vers lui qui marchait sur les eaux en furie, it ne
lui demande pas de calmer d'abord la tempete. II lui suffit de mettre son regard dans le lien. La priere missionnaire est Celle qui nous
permet d'aller de ('avant en contemplant le Christ. Elle est comme
les essuie-glaces d'une voiture qui n'arretent pas la pluie mais permettent d'avancer.
Etre des hommes nouveaux, transformes par ('Esprit du Christ
sauveur, c'est bien. Nous avons aussi a renouveler nos institutions.
Le missionnaire est un fondateur, a 1'exermple du Christ qui a commence a faire et a enseigner ensuite. St. Vincent critique aussi bien
les pusillanimes que les vaniteux, en les traitant de carcasses de
missionnaires (Coste XI, 240), de vermine (XI, 164) et meme de poule
mouillee (XI, 375). Pour lui, it ne Taut pas penser a nos aises, mais
nous situer dans une dynamique de depart pour realiser l'u:uvre
dc Dieu.
L'avenement des sciences modernes s'est produit lorsque les
hommes, au lieu d'cxpliquer les phenomenes avec leurs connaissances deja acquises, ont essaye de transformer leur vision des chosen. Its sont passes du "pourquoi?" au "pourquoi pas?", de 1'explication it l'invention. Christophe Colomb s'est demande: "Pourquoi
ne pas aller vers l'Ouest au lieu de suivre toujours la route de 1'Est?"
St. Vincent, au moment of ses missionnaires mourraient les uns
apres les autres a Madagascar charge ses missionnaires, si l'on en
croit l'un d'entre eux, le Pere Nicolas Etienne, d'aller prospecter
jusqu'en Chine. Aujourd'hui, noire Superior General estime que la
Congregation, au lieu de se laisser accaparer par les difficultes de
pastorale ou de recrutement, doit se lancer vers do nouvelles
implantation missionnaires. Pourquoi pas? Les Apotres voulaient
renvoyer chez eux la foule affamee. "Pourquoi ne pas leur dormer
vous-mcmes a manger?" dit le Christ (Mt 14,16).
La force du missionnaire ne reside pas en lui, mais en celui
qui l'envoie. Son audace repose sur sa confiance au Christ ressuscite, faisant sienne la devise de St. Paul: "Je peux tout en celui qui
me fortifie" (Ph 4,13).
Yves DANJON, C.M.
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